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This  p~oject has been concerned with the effects of public 
expenditure upon  employment in Belgium,  France and  the United Kingdom. 
In particular its focus  has been upolu  the stru.cture of industrial emp-
loyment generated by central and local authority expenditure on  goods 
and  services:  government  consumptio~ relating  to  $UCh  functions as 
defence,  health,  education and other centrally or locally administered 
services,  and social capital formation,  mainly in support of these 
activities,  covering educational and medical institutions,  roads,  public 
dwellings,  etc.  The  aim of the project was  to seek to establish 
(i)  substantive findings  for  the three countries and provide  a  comparative 
assessment of them,  (ii)  conclusions about the alternative methodological 
approaches  to analysis of this sort and their statistical implications  a&>d 
(iii)  suggestions for further  research which  would  tackle important issues 
identified in the course of the project. 
This  study was  financed' by the Commission of the European  Conununities 
as part of its Programme of Research and Actions on  the Development of the 
Labour Market.  The  analyses and  the results presented do not necessarily 
reflect the views  of the Commission  nor do  they commit it to a  particular 
view of the  labour market or on other policy matters. 
The  report has been made  available for  information only.  It should 
not be quoted or referred to in published material without the authority 
of the Commission. 
Enquiries relating to the study should be  addressed to the 
Directorate General  for Employment  and Social Affairs - attention of 
Division V/B/2  - Commission of the European  Communities  - 200,  rue  de  la Loi  -
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Although  the control of inflation has  replaced full  employment  as·  , 
the primary  economic objective of European  governmentsthere  are,  of course, 
many  policies which  are intended  to impinge directly or indirectly upon 
the  level  and  structure of employment.  Increasingly,  governments  have 
experimented with specific measures  designed to supplement  labour demand 
within  a  restrictive stance on  macroeconomic policy.  Some  of  these 
measures  have  involved working  through  the price mechanism,  for  example, 
by  reducing  the cost of  labour  through  employment  subsidies;  others have 
tended  to create a  further  component  of the  secondary  labour market by 
means  of  job creation  schemes  which provide  temporary  employment  on  labour 
intensive projects.  Meanwhile,  restraints on general  government  consumption 
and  social capital  formation  have  reduced  their rates of growth 
significantly below the  trends of the  1960s,  in  some  cases even  leading 
to cuts in real expenditure.  In  these circumstances it is not surprising 
that there has  been  a  questioning of  the value of  temporary  employment 
measures,  especially when  some  are  continually extended  and  appear  to 
achieve  a  semi-permanent  status.  Many  job creation schemes operate at the 
margin  of more  conventional  areas of public expenditure,  particularly 
those  undertaken  by  local authorities, and  this may  lead  to a  situation in 
which  short-term projects are substituted for  more  essential public services. 
In  a  similar way,  industries greatly affected by  changes in government 
investment  (notably,  construction)  might  well question the desirability 
of perpetuating employment  subsidies to areas of manufacturing which 
are  faced with what  seems  to be  an  inevitable  long-term decline in their 
trade  competitiveness,  whilst at the  same  time  reducing  capital formation 
capable of  improving  the  infrastructure of  the economy. 
Thus  there  seems  to be  concern,first,  about the effectiveness of 
alternative policies to generate  employment  given  an  overall 
macroeconomic  strategy dominated by  a  government's view of the public 
sector deficit and  its relevance  to the control of inflation and,  secondly, 
about  the value  a  society should place upon  the sorts of goods  and  services 
produced  by different employing activities.  Moves  to reduce public 
spending  in  favour  of cutting direct taxes fall  foul  of compositional 
effects which  work  through high marginal  propensities to import out of 
private consumption  and  the relatively high  labour  to final  expenditure 
ratios associated  with government  consumption or social capital formation. 
On  the other hand,  the  favouring  of public  spending  on  goods  and  services 
as  a  means  of  incr0asing  employment  in  an  economy  bypasses  the market process by  which  information about  const~er preferences is transmitted to 
producers:  it is not enough  to  support additional expenditures on  state 
; 
education  and  health services,  for  example,  merely because they might 
create more  jobs than would  result  from  r(~ucing the rates of  income  tax. 
Whilst  the general principles of  such debate may  be  clear enough, 
the  whole  field of  employment  and  training policy has  been bedevilled by 
a  lack of empirical evidence and related analysis.  Surprisingly,  perhaps, 
this extends  beyond  the technical difficulties of estimating  the costs 
and  benefits of different measures  to more  basic analysis of,  for  example, 
the  commodity  structure of government  expenditure.  The  latter was  our 
starting point. 
The  project has been  concerned  with the effects of public expen-
diture upon  employment  in Belgium,  France  and  the United  Kingdom. 
In particular its focus  has been  upon  the  structure of industrial employ-
ment generated  by central and  local authority expenditure on goods  and 
services:  government  consumption relating  to  such functions as defence, 
health,  education and other centrally or locally administered  services, 
and  social capital formation,  mainly in support of these activities, 
covering  educational  and medical  institutions,  roads,  public dwellings, 
etc.  The  aim of the project was  to  seek  to establish  (i)  substantive 
findings for  the three countries and provide a  comparative  assessment 
of them,  (ii)  conclusions about the alternative methodological  approaches 
to analysis of this sort and  their statistical implications and  (iii) 
suggestions for  further research which  would  tackle  important issues 
identified in the course of the project but which  could not be  covered 
in the  time available. 
In  the Commission's  foreward  to a  previous study carried out by 
Professors c.v.  Brown  and  C.J.  van Eijk under  the  Programme  of Research 
and  Actions on  the Development of the Labour  Market  the  following  state-
ment  appears: 
' •••  when  we  ask what the  specific effects of government 
on  employment  have  been;  and.how decisions of a 
fundamental  nature on  the raising of government  revenue 
and  the  spending of government funds  have affected 
employment,  there  seems  to be an  astonishing absence of 
economic  analysis'. (1) 
The  Commission refers to the  'almost total lack of research in 
the field'  reported  by Brown  and van.Eijk  in their discussion of alternative 
(1)  'The  ~pact of Government  Budgetary Measures on  the Structure of 
Employment',  Study no.  76/11  (June,  1977), p.2. 3 
conceptual  frameworks  and  their review of  the empirical  lit.erature concerned 
with  the  structure of  employment generated  through government  budgetary 
... 
measures.  These  authors concluded that there is 
(2)  ' ••.  a  reasonably well-developed  theoretical  framework 
for  studying  the ways  in which  governmen~affect the 
structure of  employment.  This  framework  has  hardly been 
used  to  look at employment  structure.  Consequently 
little is known  about  ways  in which  employment  structure 
is affected  by  government activity.' 
The present study should  be  seen against that background.  The 
absence of much  previous work  for  the three countries  involved  has meant 
that very basic analysis has  had  to be conducted  just in order  to make 
quite elementary  international comparisons.  Our  main report is a  long 
one  simply because  we  have,  in these circumstances,  felt it necessary to 
go  into greater detail than might otherwise have  been  thought desirable. 
At  the  same  time,  however,  we  are conscious of  there being much  more  to 
be done  before policy-makers and  those administering  programmes  are 
provided with an  adequate  empirical  framework  for dealing with  employment 
issues at the national level or  for dealing with questions  involving  the 
distribution of resources at an  international level,  such as the 
European  Community. 
Some  Empirical  Findings 
In the empirical analysis we  have  tried to co-ordinate class-
ifications and  rnethodology,as  far  as data  and model  structures permit, 
so  as  to facilitate comparative  analysis and  provide  a  reasonable degree 
of generalisation in our conclusions where  this is appropriate.  Beyond 
the  common  analytical core established for all three  economies,  each 
country study has  P.Xploited  the availability of data  and  access  to 
operational multisectoral models  applicable  to it, in order  to pursue 
the  study of particular developments.  The  Belgian study has paid special 
attention to  the effects of the major post-war  expansion of expenditure 
on  roads  and  other public works;  the  French  study has  concentrated 
upon  the  problems of assessing  the  short-term consequences  for  the 
structure of output  and  employment of  the budgetary measures  taken  to 
reflate the  French economy  during  1975-76;and  the  UK  study has disag-
(2)  One  might,  instead,  refer  to a  collection of  frameworks  from  which it 
is possible  to  choose  one  suited to the particular purpose  in hand, 
e.g.  the analysis of  the effects of marginal  changes  in taxes or 
subsidies,  or  changes  in  the overall  level  and  pattern of government 
consumption  expenditure. 4 
gregated government  consumption  and  social  capital  formation  into 
several  groups  in order to investigate their effects  upo~ employment 
over  the period  1954-74 at a  detailed industrial  level,  taking  a 
medium-term perspective.  These  example~,chosen for  special 
study  in one  country only,  test the methodological  and  practical problems 
of analysis in cases of considerable  significance to policy-makers 
in all three countries. 
The  references to empirical  findings  given  in this  summary  report 
can  only be  of  the most  selective kind  and  we  have  chosen  to illustrate 
the  main  themes  of  the  study using  the results  drawn  from  whichever 
country  seems  most  appropriate,  rather  than  attempt to review  the  estimates 
obtained  for all countries.  This makes it possible to move  more  easily 
between  the common  core  and  the  supplementary analysis drawing  upon  the 
findings  for  one or more  countries as  required.  It also gives  a  better 
flavour  of the whole  subject area  and  provides  a  useful basis for discussing 
the methodological  issues and  suggestions  for  furtherreearch. 
Common  to all the  three country  studies is an  analysis of 
government  consumption  and  social capital  formation  which pays attention 
to the  composition of industrial inputs required in these activities. 
The  significance of direct imports  absorbed  by government in order to 
satisfy these demands  is then considered.  This is followed  by  a  study 
of the way  in which  demands  placed upon  domestic  suppliers lead to the 
ramification of inter-industry demands:  industries not directly affected 
by  the initial purchases made  by  government  are  stimulated indirectly 
through  supplying  inputs to those  industries which  are affected directly. 
Obviously,  this secondary  stage will also give rise to additional demands 
for  imports  required by domestic  industry  - these  are  termed  indirect 
imports.  A useful  way  of  studying  the pattern of these  linkages 
between  industries in  terms  of their employment  implications is to estimate 
an1Employment Effects Matrix'.  This  shows  the total employment effect 
per unit increase  in final  demand  experienced by  any given industry, 
together with the distribution of that total amongst  the  industry 
receiving  the initial stimulus  and  the industries expanding  in support 
of it.  If we  use  the Employment Effects Matrix  in conjunction with 
a  particular pattern of final  demand,  such as government health 
expenditure disaggregated into the purchases of different goods  and 
services  from  domestic  and  foreign  suppliers,  then it is possible to 
trace  the  employment  impact of this expenditure  through  the inter-
industry system,  taking into account direct and  indirect imports, 
to obtain the  industrial distribution of  the ultimate  employment effect. 5 
For  a  country  such  as  Belgium  with  an  exceptionally open 
economy,  the proportion of the potential  employment  effec~ of government 
consumption  which  is 'leaked'  abroad  through  imports  amounted  to almost 
one third in 1970.  Roughly 10 per cent was  lost through  government direct 
expenditure  on  jmports  and  a  further 20  per  cent indirectly through  the 
industrial  demands  for  imports.  The  corresponding  figures  for  France  and 
the United Kingdom  are much  less.  This  reflects  not only  the  smaller 
degree of  inherent openness  (by virtue of  size,  resource base,  access  to 
foreign markets,  developed industrial  structure,  etc.)  of  these  economies 
relative to that of Belgium but also the extent to which  their governments 
exercise particular control over  the placing  of contracts with  foreign 
suppliers.  It is worth  noting that,in the  case of Belgium,direct imports 
associated with government  expenditure  on  goods  and services grew  strongly 
during  the  1960s  whereas  in  the  UK  such  imports  continued  throughout 
1954-74  to comprise  a  relatively small  and  fairly constant  proportion of 
expenditure. 
For  certain industries in all countries  these direct or indirect 
leakages  to imports are small.  The  employment  creation effect of government 
spending  has,  for  example,  been  enhanced by the  fact  that the greatest 
long-term growth  has  occurred for  expenditure  on  social capital formation. 
This affects,  in  the first place,  construction with negligible direct 
import content  and  rPlatively high  labour input per unit of output. 
Imports are,  of course,  drawn  in especially through  the  supply of manufacturing 
inputs required by construction but the final effect is still small. 
On  the other hand,  whilst the growth of social capital formation  has  been 
exceptional, for  the  UK  it began  from  a  low  absolute base  when  compared with 
govermut·JJt consumption:  for  example,  the  former  trebled during  1954-74 
but in  1974  was  still less than  a  third of the latter,  which  had  increased 
by only  30 per cent during  the  same  period. 
The  construction industry tends to experience intermediate demands 
from  other industries which are small  in relation to the demands  itplaces 
upon  them.  Employment  in construction is,  therefore,  mainly dependent  upon 
the final  demand  for  its products.  Other  industries,  especially in the 
manufacturing  sector,  participate extensively both as  suppliers and 
customers in the complex of inter-industry flows of goods  and  services, 
whereas certain service industries are more  noted as suppliers of inter-
mediate  inputs rather  than  for  backward  linkages which stimulate other 
industries.  The  use of the  Employment  Effects Matrix is particularly help-
ful  in providing  a  first analysis of the  impact of components of government 6 
demand  for  which expenditure is less concentrated upon  certain  co~nodities 
than is the  case  for  social capital  formation.  About 90 "Per  cent of the 
latter falls initially on  the construction sector,  a  figure  not even  reached 
for  government  consumption  by  adding  together  the  amounts  devoted to the 
three  leading  industry groups,  engineering,  construction and'other 
market  services~( 3 ) 
The  commodity  structuresofgovernment  consumption  in Belgium,  France 
and  the  UK  de  not  differ dramatically when  considering  the  linri ts 
of  comparability that can be  achieved with  the data available.  The  main 
branches mentioned  above  absorb  about  55-60 per cent of expenditure in 
each  country.  Spending  for  Belgium is more  evenly distributed amongst 
these  industries whereas  about  30 per cent goes  on other market services 
for  France  and  on  engineering  products  for  the  UK.  Electricity,  gas  and 
water,  and  transport and  communication  absorb  a  further  10-15 per cent. 
As  expected,the significance of direct imports  by  governmentdis-
cussed earlier  varies considerably across industries.  But with  the 
exception of construction,  already noted,  the industrial patterns of 
direct import penetration differ very much  between  countries as well. 
To  some  extent this might  have  been anticipated because of the very 
great difference in  the aggregate proportions of  government consumption 
imported directly:  about  30 per cent for  Belgium  and  less than  10 per cent 
for  France  and  the  UK.  However,  expenditure  on  engineering products 
involves  80 per cent of  imports  for  Belgium  and  less than  10 per cent for 
France  and  the  UK;  and that on  other market  services involves about 
20 per cent of  imports  for  Belgium  and  the  UK  and  only  1  per cent for 
France.  More  predictable,  given  the aggregate national  figures,  10 
per cent of Belgian government  spending  on  electricity, gas  and  transport ser-
vices is devoted  to  imports  compared with  less than  2  per  cent for  France 
and  a  negligible  amount  for  the  UK. 
Whilst the  pattern of comn1odity  expenditure for  government 
consumption is more  widely distributed amongst  industries  than is the 
case  for  social capital formation,  in fact only about  a  quarter  to  a 
third of government  consumption is spent on  industrial commodities. 
The majority is primarily payments  to public employees.  This  makes it 
especially important to take into account  the  further  impact  upon 
industrial employment  when  these  incomes  are  spent by private consumers. 
We  shall return  to this point later as part of  the general matter of 
accounting  for  the effects of changes  in incomes of employees  and  firms 
accompanying  the  changes in industrial and  government  employment.  However, 
(3)  The  names  of  branches  or  industries  adopted  in this  s\.Dnmary  report cor-
respond  to  those  used  in Chapter  3  where  they  are  relatPd  to both Buropean 
and  national  classifications. 7 
in our analysis of the French  and  UK  economies  this element  serves to 
distribute the  employment effect even more widely across  ~dustries, 
with  a  bias towards  services. 
(ii)  The  growth of the public sector 
The  impact  of government expenditure on  goods  and  services on 
employment  in Belgium  and  the  UK  may  be  set against the growth of 
government  employment itself.  In  the  UK,  employment  has  grown  most quickly 
in education,  an  area  of consumption expenditure where  the complementary 
demands  for goods  and  services are  smallest relative to the wages  and 
salaries bill.  In that sense there  has  been  a  shift in the pattern of 
expenditure in favour  of creating  jobs in the  government  services as 
opposed  to the  industrial  sector:  according  to the  Employment Effects 
Model,  industrial  employment generated  through  government  consumption 
fell  from  2  to  1~ million during  1963-74,  government  employment  rose by 
about  ~million (from  3.2 to 3.8 million,adjusting  jobs to a  full-time 
equivalent basis)  and  employment  in public corporations remained at about 
2  million.  However  the rise in social capital  formation generated about 
400  thousand  jobs,  just failing to offset the  fall  in industrial employment 
attributed to government  consumption. 
For Belgium,  over the period  1959-70 the shift in the composition of 
jobs generated also occurs to the  advantage of government  employment  although 
there is a  small  net increase in industrial employment,  about 10 per cent, 
related to government  spending and  this supplements  the expansion of 
government  employment  by  about  a  third. 
(iii)  Ch~nges in Employment Effects Matrices over time 
The  structure of employment  linkages between  industries  clearly 
playsan important role in the transmission of changes  in government 
final  demand  into changes  in industrial output and  employment.  The 
main  report describes changes which  have  taken place in these  linkages 
for  Belgium and  the  UK  and,  for  the  latter,  decomposes  them  into the 
different contributions made  by  changes  in  (a)  the  structure of intermediate 
flows  of goods  and  services between  industries,  (b)  industrial productivity 
and  (c)  import penetration.  The  Employment  Effects Matrix proves to be 
a  useful  accounting device within which  to consider the relative importance 
of  these influences in different sub-periods.  Whilst  the dominant effect 
throughout  the period  1954-74 is clearly the  one attributed to the growth 
of productivity,  this declined relative to changes  in  ~nter-industry 
structure and  import penetration during  the last part of the period 
studied. b 
(iv)  Other  areas  of  empirical  analysis 
In  addition  to the areas mentioned  above,  the  study  includes  two 
p:i <?ces  of  time  series analysis'.  The first is a  spectral  analysis of the 
Belgian relationship between public  investment  in construction and  various 
indicators of  economic activity in  an  attempt to establish the  extent to 
which  such  investment has  in practice operated  contra-cyclically as 
intended.  The  scale  reached  by Belgian social capital  formation  by 
public administration,  unlike that for  the  UK,  compares  with  the  scale of 
government  consumption.  Such  a  large programme  is likely to have  signi-
ficant  influence  on  the general economic cycle itself but within the. 
qualifications expressed,  the conclusion reached  is that investment  in 
public buildings  and  works  has  if anything  been pro-cyclical,  tending  to 
follow  the cycle rather than moderating  its effects very much. 
The  second  piece of  time  series analysis focussed  on  the  links 
between  government  employment  and  expenditure  in the  UK  at a  disaggregated 
level.  It proved  to be quite straightforward to achieve statistical 
relationships which  explained  fluctuations  in employment  in terms  of 
fluctuations  in expenditure,  rather analogous  to the well-known  short-term 
employment  function used  in modelling  industrial  employment.  These  are 
considered in  the  context of  UK  policy changes  which are  already breaking 
the general  upward  trend  in both government  expenditure  and  employment 
and  altering the  composition of  expenditure.  Certain econometric aspects 
of  the results suggest  that a  more  elaborate model  would  be  needed  in 
order  to provide  a  satisfactory basis for  discussing  the effects upon 
employment of alternative combinations of expenditure plans  and  so-called 
'cash limits'  on  the  one  hand  and public sector  incomes  policies on  the 
other hand. 
Although both of  these empirical  studies have  a  number  of methodolo-
gical points  to make  we  shall confine  our  summary  of  the methodological 
issues,  given below,  to the mainstream  of  the  analysis of  industrial 




The basic Employment  Effects Model  has  a  number  of limitations. 
Whilst providing  a  useful  framework  for  the analysis of past changes 
as  indicated in the  findings  reported  for  the  UK,  it must be  used  with 
great care when  assessing  the probable employment  effects of marginal 
changes  in expenditure.  We  know  from  empirical  research  on  the Belgian, 
French  and  UK  economies  that not only is the  response  of  employment  to 
changes  in output relatively slow,but  the  final  adjustment is usually 
considerably less than equi-proportionate and,  moreover,  both the  time 
profile of  the employment  change  and  the ultimate  level  reached will 
depend  upon  the general state of  the economy.  In addition,  there is 
evidence  on  the extent to which  domestic  output,  stock-holding and  imports 
accommodate  changes  in  final'dernand  initiated by  government  budgetary 
measures:  this also indicates the  importance of the overall  economic 
circumstances in which  the measures  are  introduced.  The  response of 
domestic output  to an  increase in demand  could well be  negligible 
for  certain industries or,  if it were  significant,  may  lead only to 
a  very slight increase in domestic  employment. 
Tl-Je  Employment  Effects Model  can  be modified to take  account 
of  such  aspects of economic  behaviour  as far as  they affect changes  in 
productivity and  import penetration.  However,  complete analysis of the 
employment  consequences of  a  stimulus to demand  in certain industries 
(the direct employment  effect)  and  the  industries supplying  them  (the 
indirect employment  effect)  must  assess  the  importance of  the subsequent 
chain of economic  responses  following  from  the fact that the  incomes of 
employees  and  firms will have  risen  and  the spending of these will create 
a  further  ~nduced employment effect.  The  input-output model  must  then 
be  integrated within  a  full-scale macroeconomic model.  This enormously 
extends  the demands  placed  upon model-builders  and  those responsible  for 
national statistics. 
Our  study has  investigated these issues in the context of the 
French  and  UK  economies,  using  a  short-run  perspective  for  the  former 
and  medium-run  perspf-~tive for  t.he  latter.  In  the  Fr·ench  case,  a 
n\~ber of measures  were  evaluated in addition  to government consumption 
and  social capital  formation,  including transfers or  subsidies to households 
and  firms.  The  quarterly multisectoral model,  'METRIC',  used  in the French 
analysis,  brings  to light several factors which  serve  to alter the  scale 
and  structure of  employment  generated by government expenditure  from  that 
which might  have  been  expected  from  the basic Employment Effects Model 10 
and  even the modifiedversion.  This can  lead  not  just to different 
estimates of  employment  created in various industries  but.~lso to 
apparently perverse results when  using  the more  sophisticated model, 
where  the direction of the employment response  is the opposite of that 
expected.  The  behaviour of  imports  can be  such that a  stimulus to the 
economy  can  lead to a  lower  level of  employment  than would  have occurred 
without  the  stimulus. 
Such perverse results are  less likely to be  sustained over  the 
medium  run but are  extremely important  for  employment policy nonetheless. 
A satisfactory explanation of  them  can  only be  provided  by careful 
analysis of  the  complete  economic  situation covering  the period in 
question:  this is given in the  French chapter of our report.  However, 
the general features which distinguish the results of using  the French 
macroeconomic  model  from  those of the  Employment Effects Model  also 
appear  in the analysis of  longer  term change.  In both cases  the  induced 
employment effect taken account of in the full macroeconomic  model  is 
insufficient to offset the  impact of altering the Employment Effects Model 
to allow for marginal  responses of productivity and  imports  (both of 
which  tend  to reduce  the  employment  impact) :  in aggregate  the macroeconomic 
model  estimates of  employment gains  from  higher government  expenditure 
are  lower but this disguises  a  shift in the distribution of  employment 
generated.  This shift is large  enough to raise  employment estimates for 
parts of  the  service sector,  using  the macroeconomic models,  above  those 
obtained using  the Employment Effects Model. 
The  differences between  the estimates,  are  therefore,  very significant 
and,useful  as  we  believe the computationally simpler model  to be,  it is 
clearly desirable to consider the  importance of induced  effects as well 
as that of marginal  responses of productivity and  imports.  As  regards 
what  sort of macroeconomic  model  is most  appropriate  for  the analysis of 
the  impact of government  spending  on  employment,  there  seem  to be  two 
main  strategies.  The  first is to graft on  to an  existing aggregate quarterly 
macroeconomic  model  a  number of devices to disaggregate certain components 
{i.e.  private and public consumption,  investment,  exports and  imports}  into 
their industrial detail.  Various  checks are  then  done  ~o try to 
ensure  the mutual  consistency of disaggregate  and  aggregate  components, 
followed  by  the  necessary ad hoc  adjustments.  The  second strategy is to 
concentrate upon  building a  multisectoral macroeconomic  model  in which 
an  input-output model  is embedded within a  moacroeconomic  framework.  The 
latter is,  in particular,  a  major undertaking and  this would  normally 
limit it to using  annual data  - making it mainly suitable for medium-run 
analysis of the general profiles of industrial output and  employment over 11 
a  period of five years rather  than  fluctuations  exp~cted over  the first 
two years of  a  forecast period.  A third strategy suggests itself,  , 
however,  and  this involves  the development of  a  quarterly multisectoral 
model  breaking  down  the  economy  into just enough  sectors,  say  ten,  to 
capture  the major  structural  features  without generating  the great 
burden resulting  from  trying  to track quarterly fluctuations  in industrial 
output  and  employment  with  a  much  more  detailed industrial classification. 
On  the other hand,  models  have  many  purposes in addition to 
providing  a  means  of  simulating or forecasting  the structure of employment. 
And  the debate  about the  choice of model  strategy should be  conducted 
on  broader  ground  than  has been  covered here.  What  we  can  conclude  though 
from  the  UK  chapter is that the variation in employment  estimates  from 
simulations of  changes  in government  consumption  using different aggregate 
quarterly macroeconomic  models is  of  a  s]milar order of ma(Jnitude  to that 
obtained when  considering  the different multisectoral models  (i.e.  the 
simple  Employment  Effects Model  and  the version adjusted  for marginal 
responses,  plus  the full multisectoral macroeconomic  model).  This 
situation could well  apply to models  available  for other countries but 
such  a  review has  not been part of our  study. 
Before  turning  to our  recommendations  for  future  research,  it is 
also worth underlining  a  point made  earlier in this  summary  report.  As 
a  matter of statistical methodology  the harmonisation of disaggregated 
treat~ents of government  expenditure  on  goods  and  services poses considerable 
difficulty for  staff of the SOEC.  The  input-output accounts provide  the 
necessary basic  framework  but  some  modifications would  seem  to be  required 
in order  to provide  a  statistical framework  which  lays out  the  structure of 
national  expenditure  affecting the provision of certain services which 
either directly or indirectly are  funded  largely by  the state.  This will 
involve dealing with  government  transfer payments  to persons  and  institutions 
which  are  strongly associated,  if not actually tied to,  the purchases of 
certain goods  and  services in support of  a  major  service,  for  example, 
health provision  (or moving  somewhat  outside the mainstream of this study, 
in support of certain other types of expenditure,  for  example,  aid to 
industrial investment in plant and machinery) . 12 
Recommendations  for  further  research 
~ 
Whilst  there have  been  international studies of general  trends 
in public expenditure,  the territory we  have  explored in this study has 
been  largely uncharted.  The  structure of employment  generated by 
government  consumption,  for  ex~ple, has not been  subjected to much 
previous analysis,  despite  amounting  (in  1975)  to roughly  15 per cent 
of  GDP  in Belgium  and  France  and  about  20 per cent in the  UK.  The 
relationship between  the  impact of this expenditure upon  certain product 
and  labour markets  and  the  conduct of  natjonal  and  Community  policies in 
economic  and  social fields has been generally  recogn~sed by  some 
academic  researchers and officials but a  thorough discussion is hampered 
by the  lack of statistical and  economic  analysis to provide  the  necessary 
points of reference. 
During  a  period in which  a  reappraisal of the role of government 
spending is likely to  accompany relatively high levels of unemployment 
and  important changes  in industrial structure, it would  seem worthwhile 
to build up  a  more  comprehensive  statistjcal picture of  government 
spending  for  the purposes of collective consumption  and  social capital 
formation.  This  should provide  a  basis  from  which  to begin to assess 
its changing  composition within traditional  areas of  expenditure  and 
the character of itsdiverafication into new  areas.  Resources  could be 
channelled into marginal  employment  programmes  only to find  that their 
effects are cancelled out by other changes in policy introduced 
independently or brought about partly as  a  response  to the  new  measures. 
So  capable is the general  economic machine  of  swamping  any  job creation 
measures,  whether  operating within  the market or non-market sectors,  that 
a  much  better technical  grasp is required of the employment  linkages which 
exist within a  given country  and  between countries.  Otherwise potentially 
very  imaginative projects operating at national or Community  level in an 
attempt to deal  constructively with high  levels of unemployment  and 
structural  change  may  end  simply in disappointment. 
Although  these more  general  remarks bring to mind  several 
important areas of possible research,  the  recommendations made  below 
arise  largely from  the empirical analysis  and methodological  conclusions 
of  this particular study. 
(i)  Without  pursuing consistency for  consistency's sake,  some  steps 
should  be  taken to harmonise  the  treatment given  to the disag-
gregation of government  consumption  and  social capital  formation 
in the Community  input-output tables.  In particular,  this should 
aim  to provide  information about the cost structures involved in 13 
providing certain .services  and  the  degree  to which  a  government 
is directly or indirectly involved  in  their  provi~on - the role 
of transfer payments  tied to expenditure  on  certain commodities 
needs  to be  considered in this context. 
(ii)  Having  investigated the  impact of certain  types of  government 
spending  on  the structure of  employment  in  Belgium,  France  and 
the  UK,  there is inevitably  a  curiosity about  the mechanisms  at 
work  in  other countries and  for other  types of  government  spending. 
Bearing  in mind  the general proposal  for  'a major  research effort' 
made  by Professors Brown  and van  Eijk  in  1hr,:•ir  revie"''  of  r('SE'~rch, 
further  basic  work  of  the  kind  und~rtaken in  this study  would  seem 
to  be~  w0r U1wh i ] e. 
(iii)  The  broad  recommendation  in  (ii)  is,  however,  accomparded  by  a 
further  more  specific proposal.  This is lo review  the  main 
operational macroeconomic  and multisectoral models  currently 
used  in different countries,  concentrating upon  their treatment 
of  the  labour  sector and its links with  the  rest of the  economy 
and  upon  the  scope  this gives  for  the  analysis of the effects 
of alternative arrangements  for  national  or  Community  spending 
upon  the  level  and  structure of  employment.  This  would  complement 
the  review carried out by  Brown  and van  E ijk of  the  arip.iiical 
evid~nce actually availablP by  looking  instead at  that  capable of 
being produced if a  suitable  framework  for  coJJaboration  between 
the  relevant modelling  groups  could  be  devised. 
(iv)  This  study has  been  concerned  with  the general  thrust of 
government  expenditure  on  goods  and  services although  the 
French analysis has  explored  the effects of  a  particular 
configuration of policy measures  introduced at the margin.  A 
further  selective analysis of  C~@unity expenditure  in conjunction 
with,  for  example,  marginal  employment  programmes  run  by national 
governments  would  be  of interest.  This  would  shed  some  light on 
the  degree  to which marginal  programmes  have  very different cost 
structures  from,  for  example,  the  average pattern of government 
consumption~  on  the  substitutability between  Community  and 
national  expenditure  and  the  likely net effects upon  employrnen~ 
and  on  the feasibility of devising  and monitoring measures  which 
could genuinely be  aimed  at certain industrial,  occupational or 
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Etude  n°  78/28  pour  la Commission  des  Communautes  Europeennes Bien  que,  comme  objectif  iconomique  es~~ntiel des  gouvernements 
des  pay~ europiens,  le  contr8le  de  l'inflation  a·it  pris  le  pas 
sur  le  souci  du  plein-emploi,  il reste,  cependant,  que  de  nom-
breux  instruments  de  la  politique  €cono~iqu~ visent  i  influencer 
d~  fa;on  directe  ou  indire~te  1~  niveau  et  la  structure  de  l'em-
ploi. 
Progressivement,  les  gouvernements  ont  mis  A  l'~preuve  d~s  pto-
grammes  specifiques  destinfs  a  accroitre  la  demande  de  travail 
dans  un  contexte  de  politique  macro~conomique restrictive. 
Certaines  de  ces  mesures  ~n~  eu  pour  objet  d
1 agir  par  le  biais 
de  la  fo~mation des  prix,  par  exemple,  par  la  r€duction  du  cout 
de  la  main  d'oeuvre  au  moyen  de  subventions  a  l'embauche  ; 
d'autres  ont  tente  de  mettre  en  place  les  elements  d'un  deux1e• 
me  c i r cui t  de  t r a v a i 1  grace  a  de s  p r·o e e s s  u· s  de  m  i  s e  au  t r a v a i 1 
qu'i  ptdcurent  un  emploi  tempo'rai·re  dan·s  ·t·e  C:adr·e  des  projet·'S  a 
forte  i'h'tens·i-t'e  de  in•·ln. d '·oe;uv.fe  ~ 
Neanmoins,  la  reduction  des  depenses  de  consommation  comme  d'in-
vestisse~ent publiques  a  eu  pour  effet  de  reduire  si~nifi~~tive~ 
ment  leur  taux  de  croissance  respectifs  par  rapport  a  ce  qui  fut 
observ·e  durant  les  annees '60, ·au  point, ·dans  cert'~in-s  ca·s t  d.e 
r€duire  le  montant  des  depenses  reelles. 
Dans  ces  conditions,  il n'est  pas  surprenant  que  l'on  se  soit 
interroge  sur  les  vertus  des  programmes  d'emplois  temporaires, 
surtb~t  lorsque  eertains  sont  system~tiqueme~t reconduits  et 
acqui~rent un  caract~re  quasi-permanent. 
De  nombreux  programmes  de  mise  au  travail  emaraent  a  des  rubri-
ques  budgetaires  traditionnelles,  plus  particulierement  ce·ux 
qui  sent  engages  par  les  collectivites  locales.  Ceci  .peut  oc-2 
casionner  la  substitution  des  programmes  de  courte  duree  en 
lieu  et  place  de  services  au  public  plus  pertinent s.  De  la 
meme  maniere,  les  industries  fortement  affectees  par  la  reduc-
tion  des  investissements  publics  (notamment  le  secteur  de  la 
construction)  peuvent  fort  bien  remettre  en  question  l'opportu-
nite  de  perpetuer  les  subsides  a  l'embauche  a  l'egard  des  sec-
teurs  manufacturiers  qui  sont  confrontes  a  ce  qui  parait  etre 
un  declin  tendanciel  de  leurs  positions  concurrentielles.  tan-
dis  que,  pennant  ce  temps,  les  depenses  de  formation  de  capi-
tal  qui  pourraient  ameliorer  !'infrastructure  de  l'economie 
sont  rabotees. 
Il  semble  done  qu'il  y  ait  lieu  de  se  preoccuper,  premierement, 
de  l'efficacite  des  politiques  alternatives  pour  creer  de  l'm-
ploi  dans  le  contexte  de  politiques  economiques  globales  domi-
nees  par  l'attitude  des  gouvernants  a  l'egard  du  deficit  bud-
getaire  et  de  ses  implications  alors  qu'ils  cherchent  a maitri-
ser  !'inflation. 
Deuxiemement,  se  pose  la  question  de  la  valeur  qu'une  societe 
devrait  attribuer  aux  categories  de  biens  et  services  generes 
par  les  utilisations  alternatives  de  la  main  d'oeuvre. 
La  decision  de  reduire  les  depenses  publiques  dans  le  but  de 
reduire  les  impots  sur  le  revenu  (d'alleger  la  fiscalite  direc-
te)  n'est  pas  exempte  d'effets  seconds  qui  s'exercent,  notamment 
au  travers  de  la  forte  propension  marginale  a  importer,  carac-
terisant  la  consommation  privee,  ainsi  que  du  coefficient  d'em-
ploi  relativement  plus  eleve  par  unite  de  depense  de  consomma-
tion  collective  ou  de  formation  brute  de  capital  fixe  publique. 3 
Par  contre,  l'attitude volontariste  d'accroitre  l'emploi  par 
une  politique  de  dipenses  en  biens  et  services  court-circuite 
le  fonctionnement  normal  du  marche  par  lequel  !'information 
quant  aux  preferences  des  conso~mateurs sont  transmises  aux 
producteurs  :  il n'est  pas  suffisant,  par  exemple,  de  consacrer 
des  depenses  supplementaires  en  matiere  d'iducation  ou  de  soins 
de  sante  simplement  parce  qu'elles  pourraient  generer  plus 
d'emplois  qu'il  n'en  risulterait  d'une  reduction :d~  taux  d'im-
position  sur  le  revenu. 
Bien  que  les  principaux  arguments  d'un  tel  debat  scient  suf-
fisamment  evidents,  l'ensemble  de  la  problematique  de  l'emploi 
et  de  la  formation  professionnelle  a  ete  handicapee  par  l'ab-
$ence  d'analyses  £actuelles.  Il  est  peut  itre  surprenant  de 
constater  que  ceci  ne  procede  pas  seulement  des  difficultes 
techniques  d'estimation  des  couts  et  benefices  des  politiques 
alternatives,  mais  concerne  aussi  les  analyses  plus  fondamenta-
les  traitant,  par  exemple,  de  la  structure  par  produits  des 
depenses  publiques.  C'est  ce 'dernier  type  d'analyse  qui  fut 
le  point  de  depart  de  notre  travail. 
Le  projet  s'est  interesse  aux  effets  des  depenses  publiques  sur 
l'emploi  en  Belgique,  en  France  et  au  Royaume-Uni.  De  fa~on 
plus  specifique,  il s'est  centre  sur  la  structure  de  l'eMploi 
manufacturier  generi  par  les  depenses  de  consommation  et  d'in-
vestissement  effectuees  par  les  administrations  centrales  et 
locales  :  c'est-a-dire,  d'une  part.  la  consommation  collective 
effectuee  par  les  departements  ministeriels  tels  que  la  defense, 
la  sante  publique,  !'education  et  les  autres  organes  administra-
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tifs  dependants  des  pouvoirs  centraux  et  locaux,  et,  d'autre 
part,  la  formation  brute  de  capital  fixe  du  secteur  public,  en 
relation  avec  l'activite  de  ces  organisrnes  en  y  ajoutant  les  ins-
titutions  d'enseignement  et  de  soins  medicaux,  les  programmes 
autoroutiers  et  d'habitations  sociales,  etc 
Le  but  du  projet  a  ete  de  chercher  a  presenter 
(i)  des  re~ultats  interessants  propres  l  chacun  des  trois  pays 
etudies  et  examines  egalement  d'une  maniere  comparative  ; 
(ii)  des  conclusions  portant  sur  les  diverses  approches  methodo-
logiques  pour  effcctuer  ce  type  d'analyse  et  leurs  i~pli-
cations  du.point  de  vue  de  la  collecte  statistique,  et 
(iii)  des  suggestions  pour  !'orientation  de  recherches  ulteri-
eures  qui  s'attacheraient  a  resoudre  certains  problemes  im-
portants  qui  sont  apparus  dans  le  cours  du  travail  rnais  qui 
n'ont  pu  etre  traites  dans  les  limites  du  temps  imparti. 
La  Commission,  dans  le  preambule  d'une  etude  realisee  par  les 
Professeurs  C.V.  Brown  et  C.D.  van  Eijk  dans  le  cadre  du  program-
me  de  Recherches  et  d'Actions  pour  le  Developpement  du  Marche 
du  Travail,  enon~ait la  constatation  suivante 
"  quand  nous  nous  posons  la  question  de  savoir  quelles 
ont  ete  les  consequences  precises  de  l'action  gouver-
nementale  sur  l'emploi,  et  de  quelle  maniere  les  deci-
sions  essentielles  en  vue  de  generer  les  ressources  de 
l'Etat  et  de  les  depenser  ont  affecte  l'emploi,  il 
semble  y  avoir  une  etonnante  carence  d'analyse  economi-
que."  (I) 
(I)"L'impact  des  mesures  budgetaires  publiques  sur  la  structu-
re  de  l'emploi",  Etude  n•  76/11  (juin  1977),  p.  2. 5 
Ces  mots  des  Services de  la  Commission  se  rapportent  " au  manque 
presqu'absolu  de  travaux  de  recherches  realises  dans  ce  domaine" 
que  denonce~t  Brown  et  van  Eijk  au  cours  de  leur  analyse  des  dif-
ferents  cadres  conceptuels  ainsi  que  des  etudes  concretes  par-
tant  sur  la  structure  des  emplois  crees  par  l'effet  des  politi-
ques  budgetaires  des  gouvernements.  Les  auteurs  concluaient  a 
!'existence 
11 d' un  d  h...  ·  ( 2)  1  ·  b ·  d..  1  ...  ca  re  t  eor1que  re  atlvement  1en  eve  oppe 
pour  etudier  la  fa~on dont  les  autorites  publiques  af-
fectent  la  structure  de  l'emploi.  Ce  cadre  theorique 
a  ete  a  peine  exploite  pour  examiner  la  structure  de 
l'emploi.  En  consequence,  on  sait  peu  de  choses·  sur 
la  maniere  dont  la  structure  de  l'emploi  est  modifiee 
par  la  fait  des  decisions  des  gouvernements". 
La  presente  etude  doit  etre  appreciee  dans  cette  perspective. 
Comme  relativement  peu  d'etudes  empiriques  en  cette matiere  ont 
ete  realisees  concernant  les  trois  pays  etudies,  cela  signifie 
qu'une  analyse  assez  fondamentale  a  du  etre  realisee  rien  que 
pour  rendre  possibles  des  comparaisons  internationales  meme  de 
niveau  peu  detaille.  L'ampleur  de  notre  rapport  principal  est 
peut-etre  due  au  fait  que,  dans  ces  conditions,  nous  avons  es-
time  devoir  expliciter notre  demarche  plus  qu'il  n'aurait  ete 
desirable  dans  d'autres  circonstances.  Mais~  tout  a  la  fois, 
(2)  On  pourrait  parler,  plutot,  d'une  serie  de  schemas  d'analy-
se  parmi  lesquels  serait  choisi  celui  qui  apparaitrait  le 
plus  approprie  au  cas  traite,  par  exemple,  l'analyse  des  ef-
fets  ~'une modification  marginale  du  montant  des  recettes 
fiscales  ou  des  subsides  accordes,  ou  encore  du  changement 
affectant  tant  le  volume  global  que  la  ventilation  sectori-
elle  des  depenses  de  consommation  collective. 6 
nous  sommes  conscients  de  !'importance  de  la  tache  qu'il  reste 
a  accomplir  afin  que  ceux  qui  ont  la  rcsponsabilitc  de  la  deci-
sion  ainsi  que  ceux  qui  executent  les  programmes  aient  a  leur 
disposition  un  schema  de  reference  concret  pour  s'attaquer  aux 
problemes  de  l'emploi  au  niveau  national,  ou  encore  pour  resou-
dre  les  difficultes  propres  a  la  repartition  des  ressources  com-
munes  au  niveau  international,  tel  celui  des  Communautes  Euro-
peennes. 
Quelques  resultat~  de  !'analyse  empirique 
Dans  !'analyse  empirique,  nous  avons  essaye  de  coordonner  les 
classifications  et  la methodologie  autant  que  les  structures 
de  donnees  et  de  modeles  le  permettaient,  de  maniere  a  faci-
liter !'analyse  comparative  et  de  conduire  a une  generalisa-
tion  de  nos  conclusions  dans  toute  la  mesure  du  possible4  En 
plus  d'un  corps  analytique  commun  retenu  pour  ces  trois  pays, 
chaque  etude  nationale  a  exploite  les  donnees  disponibles  et 
l'acces  aux  modeles  multisectoriels  operationnels  qui  leur 
etaient  applicables,  dans  le  but  d'approfondir  certains  points 
particuliers.  L'etude  belge  s'est  concentree  sur  les  inciden-
ces  de  !'expansion  importante  des  depenses  en  matiere  d'in-
vestissements  routiers  et  de  travaux  publics  depuis  1953. 
L'etude  fran~aise s'est  centree  sur  !'evaluation  des  conse-
quences  a  court  terme  sur  la  structure  de  la  production  et 
de  l'emploi  des  mesures  budgetaires  prises  pour  relancer  l'eco-
nomie  fran~aise durant  les  annees  1975  et  1976.  Enfin,  l'etu-
de  anglaise  a  opere  une  desagregation  de  la  consommation  gou-7 
vernementale  et  de  la  formation  de  capital  social  en  plusieurs 
groupes  dans  le  but  d'en  apprecier  lea  effets  sur  l'ernploi  du-
rant  la  periode  s'etendant  de  1954  a  1974  a  un  niveau  secto-
riel  detaille  dans  une  perspective  de  moyen  terme.  Ces  exem-
ples  choisis  pour  un  travail  plus  spccifique  portant  unique-
ment  sur  un  pays  sont  realises  pour  tester  les  problernes  rnetho-
dologiques  et  pratiques  de  l'analyse  sur  des  problemes  de  gran-
de  importance  pour  les  responsables  de  la  politique  economi-
que  et  sociale  dans  les  pays  consideres. 
Les  references  aux  resultats  de  l'analyse  ernpirique  faites 
dans  ce  rapport  de  synthese  n'ont  pu  etre  realisees  que  de 
maniere  selective  et  nous  avons  opte  pour  une  illustration  des 
principaux  themes  de  cette  etude  en  utilisant  les  resultats 
les  plus  appropries  obtenus  pour  chacun  des  pays  plutot  que 
de  s'arreter  a  toutes  les  estimations  obtenues  pour  chacun 
d 'eux.  Ce  choix  facilite  le  passage  entre  la  partie  com-
mune  et  les  analyses  specifiques  pour  la  presentation  des  re-
sultats  propres  a  un  ou  plusieurs  pays  selon  le  cas.  Cela 
permet  egalement  une  meilleure  appreciation  de  la  portee  de 
l'analyse  et  constitue  un  support  utile  pour  discuter  des 
questions  methodologiques  et  avancer  certaines  suggestions 
pour  des  travaux  ulterieurs. 
Les  trois  etudes  nationales  ont  effectue,  communernent,  une 
analyse  de  la  consommation  gouvernernentale  et  de  la  formation 
de  capital  social  pour  faire  apparaitre  la  composition  des 
intrants  industriels  exiges  par  ces  activites.  On  calcule 
ensuite  l'importance  des  importations  directes  occasionnees 
par  le  gouvernernent  dans  le  but  de  satisfaire  ces  demandes. 8 
L'analyse  se  poursuit  par  une  mesure  des  repercussions  au  nl-
veau  des  demandes  inter-industrielles  des  deMandes  puhliques 
exprimees  aupres  des  offreurs  prives  :  des  secteurs  qui  ne 
sont  pas  directement  affect€s  par  les  achats  initiaux effec-
tues  par  le  gouvernement  sont  stimules  indirectement  par  le 
biais  des  entrees  priMaires  des  secteurs  qui  sont  directement 
sollicites.  11  est  evident  que  ces  effets  indirects  provo-
quent  eux-memes  un  accroissement  de  demandes  supplementaires 
de  biens  importes  pour  satisfaire  la  demande  aux  secteurs 
prives  - ce  que  nous  appelons  importations  indirectes.  Une 
maniere  pratique  pour  apprecier  les  implications  en  termes 
d'emplois  de  ces  echanges  inter-industriels  consiste  a  esti-
mer  une  matrice  des  emplois  generes.  Cette  derniere  nous  don-
ne  l'effet  total  sur  l'emploi  d'une  variation  unitaire  de  la 
demande  finale  aupres  d'un  secteur  industriel  ainsi  que  la 
distribution  de  ce  total  entre  le  secteur  beneficiant  de  cette 
impulsion  initiale  et  les  secteurs  satisfaisant  la  demande  en 
biens  primaires  de  ce  secteur.  Si  nous  utilisons  conjointe-
ment  la matrice  des  effets  en  termes  d'emplois  et  une  rubri-
que  particuliere  de  la  demande  finale  telle  que  les  depenses 
publiques  en  matiere  de  sante  decomposee  en  fonction  des 
achats  des  differents  biens  et  services  aux  producteurs  pri-
ves  et  etrangers,  il  est  alors  possible  de  determiner  l'impact 
de  cette  depense  sur  l'emploi  au  travers  du  systeme  inter-indus-
triel  en  tenant  compte  des  importations  directes  et  indirectes 
pour  obtenir  la  distribution  sectorielle  des  effets  globaux 
en  matiere  d'emploi. 
Pour  un  pays  tel  que  la  Belgique,  caracterise  par  une  economie 
exceptionnellement  ouverte,  la  part  des  effets  potentiels  en 9 
termes  d'emplois  de  la  consommation  de  l'F.tat  qui  "fuit"  a 
l'etranger  suite  aux  importations  se  chiffre  presqu'au  tiers 
pour  J 970.  Approximativement,  101o  sont  dus  aux  depenses  de 
l'Etat  effectuees  directement  a  l'etranger  et,  indirectement, 
un  peu  plus  de  207o  suite  a  la  demande  de  produits  importes  de 
la  part  des  secteurs  impliques.  Ces  valeurs  sont  beaucoup 
moins  importantes  pour  la  France  et  le  Royaume-Uni.  De  tels 
chiffres  ne  refl!tent  pas  uniquement  un  degre  d'ouverture  plus 
faible  propre  a  ces  economies  (en  vertu  de  leur  dimension,  des 
ressources  de  base,  de  l'acces  aux  marches  etrangers,  des 
structures  sectorielles,  etc.)  comparativement  a  celui  obser-
ve  pour  la  Belgique,  mais  egalement  la  mesure  dans  laquelle 
leurs  gouvernements  exercent  un  controle  particulier  des  com-
mandes  placees  aupres  des  producteurs  etrangers.  11  est  in-
t€ressant  de  noter  que,  dans  le  cas  de  la  Belgique,  les  impor-
tations  directes  associees  aux  depenses  publiques  en  biens  et 
services  a  erG  fortement  durant  les  annees  1960,  tandis  que 
pour  lc  Royaume-Uni,  les  importations  directes,  durant  la  pe-
r i ode  1 9 54  a  1 9 7 4 ,  o n't  to  u j our s  cons t i t u e  u n e  par  t  r e 1 at  i v e-
ment  faible  et  assez  constante  de  ces  depenses. 
(i)  La  generation  de  l'emploi  sectoriel 
Pour  certains  secteurs  de  ces  trois  pays,  les  fuites  direc-
tes  et  indirectes  a  !'importation  sont  faibles.  Les  effets 
en  termes  de  creation  d'emplois  des  depenses  gouvernementales 
ont,  par  exemple,  ete  accentues  par  le  fait  que  la  croissance 
a  long  terme  la  plus  elevee  est  atteinte  par  les  depenses  de 
formation  brute  de  capital  fixe  du  secteur  public.  Celles-ci 
affectent  en  tout  premier  lieu  la  construction  dont  le  con-
tenu  en  importations  directes  est  negligeable  et  le  facteur 1  0 
travail  relativement  elevc  par  unite  de  production.  Les  im-
portations  sont,  cvidemment,  pnrticulierement  concentrees  sur 
les  entrees  primaires  provenant  des  secteurs  manufacturier5 
vers  la  construction  rnais  l'cffet  final  reste  faible.  D'un 
autre  cote,  bien  que  la  croissance  de  la  formation  de  capital 
social  a  ete  exceptionnelle,  pour  le  Royaume-Uni,  elle  part 
d'un  niveau  absolu  bas  comparativement  a  la  consommation 
gouvernementale  :  par  exe~ple la  premiere  tripla  durant  la  pe-
riode  1954-1974  mais  en  1974,  etait  encore  inferieure  au  tiers 
de  la  seconde,  qui  ne  s'est  accrue  que  de  30%  durant  la  meme 
periode. 
Le  secteur  de  la  construction  tend  a  etre  caracterise  par  une 
faible  demande  provenant  des  autres  secteurs  cornparativement 
aux  demandes  qu'il  leur  adresse.  L'emploi  dans  la  construe-
tion  est,  par  consequent,  principalement  dependant  de  la  de-
mande  finale  pour  ses  propres  produits.  D'autres  secteurs, 
particulierement  les  secteurs  manufacturiers,  participent  de 
maniere  extensive  tant  comme  offreurs  que  cornme  demandeurs  au 
reseau  des  flux  inter-industriels  de  biens  et  services,  alors 
que  certains  secteurs  de  services  se  manifestent  plus  comrne 
offreurs  d'entrees  intermediaires  que  comme  generateurs  d'ef-
fets  stirnulateurs  en  faveur  des  autres  secteurs.  L'utilisation 
de  la matrice  des  emplois  generes  s'avere  particulierement  uti-
le  pour  realiser  une  analyse  preliminaire  de  l'impact  des  com-
posantes  de  la  consommation  collective  dont  les  depenses  sont 
moins  centrees  sur  certains  produits  contrairement  i  ce  qui 
est  observe  pour  la  formation  de  capital  social.  Environ  90% 
de  cette  derniere  s'adresse  directement  au  secteur  de  la  cons-
truction,  resultat  qui  n'est  pas  atteint  pour  la  consommation I 1 
publique  meme  en  prenant  !'ensemble  des  montants  devolus  aux 
trois  groupes  sectoriels  qui  en  beneficient  le  plus,  ingenieu-
rie,  construction  et  "autres  servi~es .marchands"  ( 3) 
La  structure  des  depenses  de  la  consommation  collective  en 
Belgique,  en  France  et  au  Royaume-Uni  n'est  pas  sensiblement 
differente  si  l'on  tient  compte  des  limites  de  comparabilite 
inherentes  aux  donnees  disponibles.  Les  principales  branches 
mentionnees  ci-dessus  absorbent  environ  55  a  60  % des  depenses 
pour  chacun  de  ces  pays.  Pour  la  Belgique,  la  distribution 
des  depenses  entre  ces  secteurs  suit  une  structure  plus  equi-
libree  que  ce  n'est  le  cas  pour  la  France  et  pour  le  Royaume-
Uni  ou  quelque  30%  s'adresse,  respectivement,  aux  autres  ser-
vices  demarche  et  aux  produits  de  l'ingenieurie.  L'ilectri-
cite,  le  gaz  et  l'eau  et  les  transports  et  communications  ab-
sorbent  pour  leur  part  10  a  15  %  de  ces  depenses. 
Comme  nous  pouvions  nous  y  attendre,  !'importance  des  impor-
tations  directes  du  gouvernement  mentionnee  ci-dessus  varie 
considerablement  entre  les  secteurs.  Mais,  i  !'exception  de 
la  construction  ainsi  que  nous  l'avons  signale  par  ailleurs, 
les  circuits  sectoriels  de  penetration  des  importations  direc-
tes  different  fortement  suivant  les  pays.  Nous  aurions  pu  en 
grande  partie  nous  y  attendre,  etant  donne  les  fortes  diver-
gences  dans  les  proportions  globales  de  consommation  collec-
tive  faisant  directement  appel  aux  importations  :  environ  30% 
(3)  Les  intitules  des  branches  et  secteurs  mentionnes  dans  ce 
rapport  sommaire  sont  ceux  utilises  dans  le  chapitre  3  ou 
ils  sont  mis  en  correspondance  avec  les  nomenclatures  na-
tionales  et  europeennes. t 2 
pour  la  Belgique  et  moins  de  10%  pour  la  France  et  le  Royaume-
Uni.  De  plus,  les  d~penses  en  produits  de  l'ing~nieurie  g~­
nerent  80%  d'importations  pour  la  Belgique  et  mains  de  10%  pour 
la  France  et  le  Royaume-Uni,  et  les  d~penses concernant  les 
'utres  services  marchands'',  environ  20%  pour  la  Belgique  et 
le  Royaume-Uni  et  seulement  1%  pour  la France.  Plus  previsi-
bles  •  etant  donne  les  chiffres  nationaux  agr~ges,en  ce  qui 
concerne  la  Belgique,  10%  des  d~penses de  consommation  collec-
tive  en  electricite,  gaz  et  services  de  transport  sont  diri-
gees  vers  les  importations  contre moins  de  2%  pour  la  France 
et  un  montant  negligeable  pour  le  Royaume-Uni. 
Bien  que  les  depenses  en  consommation  collective  soient  plus 
largement  ventilees  entre  les  secteurs,  que  ce  n'est  le  cas 
pour  les  depenses  d'investissement  public,  il n'y  a  environ 
qu'un  quart  a  un  tiers  de  la  consommation  collective  qui  est 
depensee  en  realite  pour  des  produits  industriels.  La  plus 
grande  part  de  ces  depenses  concerne  essentiellement  la  re-
muneration  des  fonctionnaires.  Il  en  resulte  qu'il  est  par-
ticulierement  important  de  tenir  compte  de  l'impact  addition-
net  sur  l'emploi  industriel  des  depenses  de  consommation  des 
individus  beneficiant  de  ces  revenus.  Nous  reviendrons  ulte-
rieurement  sur  ce  point,  lorsque  nous  discuterons  de  la  prise 
en  compte  des  mo~ifications  dans  les  revenus,  tant  des  tra-
vailleurs  que  des  entreprises,suite  a  des  variations  de  l'em-
ploi  sectoriel  et  public.  Cependant,  c'est cet  element  qui, 
selon  notre  analyse  des  economies  fran~aise et  anglaise,auto-
rise  une  repartition  plus  egale  des  effets  sur  l'emploi  entre 
les  different&  secteurs.mais  avec  uncertain biais  en  faveur 
des  services. 
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(ii)  La  croissance  du  secteur·public 
L'action des  depenses publiques en biens et  services  sur  l'emploi  en 
Belgique  e•  ..  au  Royaume-Uni  peut  ~tre  comparee  au  de-veloppement  de· 
la fonction  publique  elle-m3me.  Au  Royaume-Uni,  le  developpement  de 
l'emploi  public  a  ete  le  plus rapide  dans  l'enseignement  ;  categorie 
de  consommation  collective  o~  la  depense  en biens et  services est 
faible  au  regard  des  coats salariaux.  Dans  ce  sens,  il y  a  eu  une  mo-
dification dans  !'affectation des  depenses  favorisant  la creation 
d 1emploi  dans  les services publics au  detriment  du  secteur indus-
trial  :  selon  les resultats du  Modele  des  Emplois Generes,  1 1emploi 
sectoriel genere  par  la  consommation  publique  a  baisse  de  2  millions 
en  1963  a  1,5 millions en  197~• L'emploi  des administrations publi-
ques  s 1est accru  d'environ 500  000  postes  sur  la  m~me periode  (pas-
sant  de  3,2 a 3,8  millions en  equivalent  temps plein),  tandis que  ce-
lui  des entreprises publiques demeurait  stable  aux  alentours de  2 
millions.  Toutefois,  !'augmentation des  investissement  collectifs 
creait  400  000  postes,  ce  qui  compensait  a peine  les reductions 
d'emploi  dans  l'industrie  attribuabl~ a  la  consommation  publique. 
En  Belgique  aussi,  les transformations,  au  cours  de  la periode  1959-
1970,  de  la  structure  des emplois  se  sont  manifestees au  benefice  de 
l'emploi  public bien qu'il y  ait eu  une  legere  augmentation nette  de 
l'emploi total -10 % environ- imputable  aux  depenses publiques,  qui 
vient  s 1ajouter a !'augmentation de  l'emploi  public  dans  une  propor-
tion  d 1environ un tiers. 
(iii)  Evolution  de  la Matrice  des  Emplois Generes au  cours  du  temps 
La  structure  des relations inter-industrielles en termes  d 1emplois 
joue  evidemment  un  rBle  important  dans  la transmission des varia-
tions de  la  demande  finale  publique a  la production et a  l'emploi 
sectoriels.  Le  rapport  general  decrit,  pour  la Belgique  et  le 
Royaume-Uni,  les modifications qui  se  sont  manifcstees  dans  ces re-
lations inter-industrielles et,  dans  le  cas britannique,  les analy-
se  comme  la resultante  de  plusieurs effets dus  aux  evolutions  (a) 
dans  la structure  des  echanges reciproques  de  biens et  de  services 
entre  les industries  (b)  daus  la productivite  industrielle et  (c) 
dans  le  degre  de  penetration des  importations.  La  matrice  des  em-
plois generes  se  revele  ~tre un  instrument  de  calcul apte  a mesurer 
!'importance relative  de  ces influences a  di~~rentes epoques.  Alors 
que  l'accroissement  de  productivite avait  exerce  l'effet majeur  au 14 
cours de  la periode  1954-1974,  il appara!t  que  son  importance  s 1est 
trouvee  reduite  depuis  lors face  aux  evolutions affectant tant  les 
echanges inter-industrials que  la penetration des importations. 
(iv)  Autres domaines  de  1 1analyse  empirique 
L 1etude  des questions evoquees  ci-dessus est  completce  par deux  points 
consacres a  1 1annlyse  des  series chronologiques.  Le  premier consiste 
en une  analyse  spectrale  des relations entre  investissements publics 
belges en produits du  Bfttiment  et Travaux  Publics et  divers indica-
teurs de  l'activite economique,  analyse  con~ue afin de  d~terminer 
dans quelle mesure  les investissements ont  reellement  agi  de  fa~on 
anti-cyclique.  L•ampleur atteinte par  1 1investissement  collectif bel-
ge,  contrairement  a ce  qui  se  passe  au  Royaume-Uni·;  est  comparable  a 
celle  de  la consommation  publique.  Un  budget  de  cette  importance  est 
susceptible d'exercer une  influence  significative  sur  la conjoncture 
economique  generale  ;  mais,  sous certaines reserves,  la conclusion a 
laquelle  on aboutit,  est que  l'investissement collectif en bfttiment 
et travaux publics,  s'il n'a pas precede  les mouvements  conjoncturel~ 
a  eu tendance a les suivre plut6t  qu'a  en moderer  1 1amplltude. 
Le  second point  de  1 1analyse  des  series chronologiques est  consacre 
a  l'etude  des  liaisons,  a un niveau  desagrege,  entre  1 1emploi et  les 
depenses publiques britanniques.  Ces  liaisons se  sont  revelees  suf-
fisamment  directes pour mettre  en evidence  des relations  statistiqu~ 
expliquant  les fluctuations  de  l'emploi par les fluctuations des  de-
penses  sous une  forme  assez  comparable  a la fonction  de  court  terme 
utilisee  couramment  pour modeliser  l'emploi .sectorial.  Les resultats 
sont  analyses dans  le  contexte  des evolutions de  la politique  econo-
mique  britannique qui  a  comporte  une  rupture  dans  la tendance  gene-
rale a  !'augmentation des depenses et  des emplois publics et une  mo-
dification dans  la composition  de  ces ·depe·l'lses.  Certains  aspects 
econometriques des resultats suggerent  qu 1un  modele  plus elabore  se-
rait necessaire  pour  fournir  une  base  plus satisfaisante a  !'analyse 
des resultats de  differents types de  budget  sur  1 1emploi,  intitules 
d'une  part  "orthodoxie budgetaire"  (•cash  limits•)  et d'autre part 
"politique des revenus  du  secteur public". 
Bien que  ces deux  etudes empiriques presentent  un  certain nombre  de 
points methodologiques  indispensables,  nous  limiterons,  dans  lapoint 
suivant,  notre  resume  des aspects methodologiques a  l'essentiel de 
!'analyse  de  l'emploi  sectorial genere par les depenses publiques. 15 
Aspects  methodologiques 
I.e  Modele  des  Emplois  Generes  sous  sa  forme  la plus  simple presente 
un  certain  n0mbre  de  limites. Bien  qu•il  fournisse  un  schema  utile a 
!'analyse  des  evolutions  pas~ees,  comme  nous  le  soulignons  dans  les 
conclusions  du  cas britannique,  son  utilisation  demande  beaucoup  de 
prudence  des  qu'il s'agit  de  determiner  les effets probables,  sur 
l'emploi,  de  variations  de  depenses  a la marge.  Nous  savons,  d'apres 
les recherches  empiriques  sur  les  economies  belge,  franc;aise  et 
britannique  que  non  seulement  la reaction  de  l'emploi  aux  variations 
de  la production  est  lente,  mais  aussi  que  le resultat  final  est  en 
general  considerablement  plus  faible  que  ce  qui  ressortirait  d'une 
stricte proportionalite  ;  de  plus,  le processus  de  l'ajustement  de 
l'emploi  et  son  niveau  ultime  dependent  des  conditions  economiques 
generales.  Au  surplus,  !'impact  des  variations  de  la  demande  finale 
entratnee par  les mesures  budgetaires  sera determine  par  le  compor-
tement  de  la production  interieure,  celui  des  importations  et  les 
ajustements  des  stocks  :  cela  souligne  encore  !'importance  du  contex-
te economique  general  dans  lequel  les actions  sont  entreprises.  La 
reaction  de  la production  interieure a  une  augmentation  de  la  demande 
pourrait  s'averer ainsi  negligeable  dans  certains  secteurs et,  si  elle 
etait  significative,  ne  pourrait  aboutir  qu'a  une  tres  faible  augmen-
tation  de  l'emploi  interieur. 
Le  Modele  des  Emplois  Generes  peut  etre amenage  pour  prendre  en 
compte  ces  aspects  des  comportements  economiques  qui  interviennent 
sur  la productivite  et  la penetration des  importations.  Cependant, 
une  analyse  complete  des  incidences  sur  l'emploi  d'une  stimulation  de 
la  demande  a  des  secteurs donnes  (effet  direct  sur  l'emploi)  et  aux 
secteurs  qui  fournissent  aux  precedents  des  biens  et  services  (effet 
indira±sur  l'emploi)  doit  tenir  compte  de  !'ensemble  du  circuit  eco-
1omique  puisque  les revenus  des  salaries et  des  entreprises  auront 
augmente  et  que  leur  depense  entrainera un  effet  induit  supplementaire 
sur  l'emploi.  Le  Modele  entrees  s~rties  doit  alors  etre  integre 
dans  un  modele  macro-economique  complet.  Ceci  developpe  considerable-
ment  le besoin  de  recourir  aux  econometricians  et  aux  responsables 
des  statistiques nationales. 
Notre  etude  a  examine  ces  aspects  dans  le cadre  des  economies  fran-
c;aise. et  britannique  en  se  ptac;ant  dans  le court  terme  pour  la pre-
miere  et  dans  le moyen  terme  pour  la  scconde.  Dans  le  cas  fran~ais, 
outre  la  consommation  et  l'investissement  collectifs,  d'autres  mesu-
res ont  ete  examinees,  comme  les  transferts  aux  menages  et  subventions ... _ 
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aux  entreprises.  Le  modele  econometrique  trimestriel  de  conjoncture 
"METRIC"  utilise dans  !'analyse  fran~aise eclaire un  certain nombre 
de  facteurs  qui  tendent  a modifier  !'importance et  la structure de 
l'emploi  genere  par  les depenses  publiques  en  regard  de  ce  qui  aurait 
ete obtenu a !'aide  du  Modele  des  Emplois  Generes,  meme  dans  sa 
version  modifiee.  En  effet,  il ressort  du  modele  le plus  sophistique 
non  seulement  des  evaluations  differentes  de  l'emploi  cree  dans  les 
divers  secteurs,  mais  aussi  des  resultats  apparemment  "pervers"  lors-
que  le sens  de  la reaction  de  l'emploi  se  trouve a  !'oppose  de  ce  qui 
pouvait  etre attendu.  Le  comportement  des  importations  peut  etre tel 
qu'une  stimulation  de  l'economie  conduira a  un  niveau  d'emploi  infe-
rieur a  celui  qui  aurait  ete obtenu  en  !'absence  de  cette stimula• 
tion. 
Ces resultats  "pervers"  sont  moins  susceptibles  de  se produire  dans  le 
moyen  terme mais  ils demeurent  neanmoins  extremement  importants  pour 
la politique d'emplois.  Une  explication satisfaisante de  ce  phenomena 
ne  peut  etre obtenue  que  par  une  analyse attentive  de  la situation 
economique  generale  de  la periode  correspondante,  ce  qui  est traite 
dans  le chapitre  fran~ais de  notre rapport  general.  Cependant,  les 
caracteristiques principales  qui  distinguent  les resultats  du  recours 
au  modele  macroeconomique  fran~ais de  ceux  du  Modele  des  Emplois 
Generes  apparaissent  tout  autant  dans  !'analyse des  effets a plus 
long  terme.  Dans  les  deux  cas,  l'effet  induit  sur  l'emploi  exprime 
par  le modele  macroeconomique  complet  n'est  pas  suffisant  pour  com-
penser  les effets  de  productivite  et  d'importation a la marge  (qui 
tendent  tous  les  deux  a reduire les  incidences  sur  l'emploi)  :  en 
resume,  les estimations  de  creations  d'emplois  suscitees par  un 
accroissement  de  depenses  publiques  sont  moindres  selon  le modele 
macroeconomique  que  selon  le  Modele  des  Emplois  Generes,  mais  elles 
masquent  un  changement  dans  la distribution  de  l'emploi  genere.  Ce 
changement  est  suffisamment  important  pour  donner  une  evaluation  de 
l'emploi  dans  certains  secteurs  des  services,  superieure selon le 
modele  macroeconomique  a celle obtenue  d'apres la Matrice  des  Em-
plois Generes. 
Les  differences entre les evaluations etant  ce  quelles sont,  aussi 
significatif et utile que  puisse  ~tre le modele  ~e plus simple,  il 
est  souhaitable de  considererl'importance des  effets induits  au  meme 
titre que  les  comportements a  la marge  de  la productivite et  des 
importations.  Pour  determiner  quel  est  le modele  macroeconomique  le 
plus  approprie  pour  !'analyse des  effets des  depenses  publiques sur 17 
l'emploi,  deux  attitudes principales peuvent  etre adoptees.  La  pre-
miere  est  de  greffet  sur  un  modele  macroeconomique  agrege  existant 
deja,  un  certain  nombre  d'equations  permettant  de  distinguer  certaines 
composartes  dans  leur  detail  sectorial  (consommation  privee,  consom-
mation  publique,  investissement,  exportations  et  importations).  Il 
faut  alors  effectuer divers  controles  pour  s'assurer  de  la coherence 
entre  composantes  agregees  et  composantes  desagregees  et  proceder  en-
suite  aux  amenagements  adequats. 
La  seconde  attitude consiste a chercher a construire  un  modele  entrees-
sorties relie  aux  processus  macroeconomiques.  Cette  demarche  cons-
titue une  entreprise  importante  qui  devrait  normalement  limiter  le mo-
dele a !'utilisation de  donnees  annuelles  - et  fournirait  ainsi 
un  outil  approprie  aux  analyses  de  moyen  terme  des  evolutions  genera-
les  de  la production  des  secteurs  et  de  l'emploi  sur  une  periode  de 
cinq  annees  plut8t  qu'aux  fluctuations  attendues  au  cours  des  deux 
premieres  annees  de  la prevision.  Une  troisieme  attitude se  suggere 
d 1elle-meme  et  implique  le  developpement  d'un  modele  trimestriel 
multi-sectorial  distinguant  un  nombre  juste suffisant  de  secteurs, 
disons  dix,  permettant  de  refleter  les aspects  structurels principaux 
sans  entrainer  la  lourdeur  que  comporte  le suivi  des  evolutions tri-
mestrielles  de  la production  et  de  l'emploi  dans  une  nomenclature  sec-
torielle beaucoup  plus  detaillee. 
Par  ailleurs,  les modeles  ont  d'autres  applications  que  celle d'offrir 
un  instrument  de  simulation  ou  de  prevision  des  structures  d'emploi. 
Aussi,  le  debat  sur  le  choix  du  modele  type  serait  conduit  dans 
une  dimension  plus vaste  que  ce  qui  a  ete traite ici.  Nous  pouvons 
conclure  du  chapitre britannique  que  l'eventail  des  impacts  sur 
l'emploi  des  simulations  des  variations  de  depenses  publiques  selon 
differents modeles  macroeconomiques  globaux  trimestirels  se  trouve 
',tre  dans  un  ordre  de  grandeur  comparable a celui  obtenu  a  l'aide des 
differents modeles  multisectoriels  (Modele  des Emplois Generes) 
simple,  Modile.  ajuste  pour  tenir  compte  des  effets  i  la marge,  mo-
dele  macroeconomique  multisectoriel  complet).  Nous  pouvomnous  at-
tendre a  des  resultats similaires pour d'autres  pays  mais  cet  aspect 
n'  a  pas  deborde  le  cadre  de  notre  etude. 
Avant  d'enoncer  nos  recommandations  en  vue  d'une recherche  future,  il 
est  necessaire  de  souligner  un  aspect  deja  traite dans  ce  rapport  de 
synthese.  Dans  la methodologie  statistique,  !'harmonisation  des  de-
penses  publiques  en  biens  et  services poste  par  poste  pose  des  dif-
ficultes  considerables  aux  statisticians  de  l'OSCE.  La  matrice 18  I 
entries-sorties fournit  la structure de  base nicessaire ma"s  il serait 
souhaitable de  lui apporter  quelques modifications  de  m~~ere a obtenir 
un  outil statistique qui  permette  de  decrire la  struct~e de  la depen-
~, 
se nationale  dans  certains  services  qui  sont,  direct~ment ou  indirec-
tement,  largement  ass~res par  l'Etat.  Cela  englobe  l~s transferts pu-
blics,  aux  menages  et  aux  organismes,  fortement  lies -si pas  effecti-
vement  rattaches- a !'acquisition  de  biens  et  de  services  specifiques, 
comme  une  aide a la sante  (ou  meme,  en  s'eloignant  quelque  peu  du 
theme  principal  de  la presente etude,  en  faveur  d'autres types  de  de-
penses,  comme  par  exemple  l'aide a  l'investissement-en equipement  in-
dustriel)o 
Recommandations  pour  les recherches  futures 
Bien  que  des  etudes  internationales  concernant  les tendances  genenales 
desmpenses  publiques  aient  deja  ete conduites,  le  terrain  que  nous 
avons  explore  dans  cette etude restait  largement  inexploite.  La  struc-
ture  de  l'emploi  genere  par  la consommation  publique n'avait  pas  en-
core  donne  lieu a  des  analyses  alors  que  cette  consommation  represen-
te  (en  1975)  environ  15  % du  Produit  Interieur Brut  en  Belgique  et  en 
France  et a peu  pres  20 % . pour  le  Royaume-Uni.  La  liaison  entre 
l'impact  de  cette depense  sur  certaines activites  et  le  marche  du  tra-
vail,  et  la conduite  des  politiques  economiques  et  sociales  au  plan 
national  et  communautaire  a  ete  generalement  reconnue  par  quelques 
universitaires et  fonctionnaires,  mais  une  discussion  approfondie 
etait  entravee par  le defaut  d'analyses  economiques  et  statistiques 
fournissant  les points  de  reference necessaires. 
Au  moment  ou  un  reexamen  du  role  des  depenses  publiques s'inscrit 
dans  le contexte  de  niveaux  de  chomage  relativement  eleves  et  d'im-
portants  changements  dans  les structures industrielles,  il semblerait 
utile  de  donner  une  representation  statistique plus claire des  de-
penses  publiques  de  consommation et  d'investissement  collectif.  Ceci 
fournirait  une  base a partir de  laquelle on  pourrait  commencer  a sai-
sir les structures evolutives  des  courants traditionnels de  ces  de-
penses  et  les caracteristiques  de  leurs  courants  nouveaux.  Des  moyens 
peuvent  etre consacres a  des  programmes  de  creation  d'emploi  a  la 
marge  et  leurs resultats se trouver  finalement  neutralises,  par  d'au-
tres decisions  de  politique economique  independantes  de  ces  program-
mes  ou  prises pour  les coapleter.  La  machine  economique  est  tellement 
susceptible d'engloutir n'importe quelle mesure  de  creation d'emplois, 
par  le biais des  secteurs marchands  ou  non-marchands,  qu'il  est  ne-
cessaire d'avoir une  meilleure connaissance  technique  pour  saisir 
les mecanismes  d'emploi  qui  existent  dans  un  pays  et  proceder  a  des 19 
comparaisons  internationales.  Faute  de  quoi,  des  projets potentiels tres 
elabores  dans  un  cadre national  ou  communautaire,  con~us dans  un  con-
texte  de  hauts  niveaux  de  chomage  et  de  changements  structurels  im-
portanis,  pourraient  s'averer tout  simplement  decevants. 
Quoique  ces  remarques  d'ordre  tr~s general  ouvrent  des  voies  impor-
tantes a  la recherche,  les recommandations  ci-apres s'inspirent lar-
gement  de  !'analyse empirique  et  des  conclusions  methodologiques  de 
la presente  etude. 
(i)  Sans  rech~rcher la  coherence  pour  elle-m~me,  certaines  actions 
devraient  ~tre entreprises  en  vue  d'harmoniser  le  mode  de  trai-
tement  utilise pour  ventiler  la  consommation  et  l'investissement 
collectifs dans  les tableaux  entrees-sorties communautaires.  En 
particulier,  ceci  permettrait  d'obtenir  des  informations  sur 
les  structures  de  cont  de  prestation  de  certains  services  et  le 
degre  d'implication  direct  ou  indirect  des  administrations  pu-
bliques  dans  leur  fourniture.  Le  role  des  transferts attaches 
a  la consommation  de  certains  produits  doit  etre  envisage  dans 
ce  contexte. 
(ii)  A  present  que  nous  avons  examine  en  detail  !'incidence  de  cer-
tains types  de  depenses  publiques  sur  la structure  des  emplois 
en  Belgique,  en  France  et  au  Royaume-Uni,  se  pose  inevitablement 
la question  de  savoir  ce qu'il  en  est  des  mecanismes  en  oeuvre 
dans  d'autres  pays  et  pour  d'autres  types  de  depenses  publiques. 
Dans  le sens  de  la proposition  faite  par  les Professeurs  BROWN 
et  VAN  EIJK  dans  leur  inventaire critique,  d'un  "effort  de 
recherche  particuli~rement  important''  i  realiser,  la generali-
sation  d'un  travail  de  base  comme  celui  entrepris  dans  cette 
etude  semblerait  valoir  la  peine d'etre menee. 
(iii)  La  recommandation  principale  indiqu6e  en  (ii)  s'accompagne  d'une 
proposition  plus  specifique.  Celle-ci  consiste a  examiner  les 
principaux modeles  multisectoriels  et  macro-economiques  opera-
tionnels  dans  les differents pays,  en  insistant  sur  la  fa~on 
dont  ils traitent  le marche  du  travail  et  ses  liaisons  avec  le 
reste  de  l'Economie,  et  sur  la maniere  dont  ils eclairent !'a-
nalyse  des  effets des  politiques  des  depenses  publiques,  na-
tionales ou  communautaires,  sur  le niveau  et  la structure  des 
emplois.  Ceci  completerait  l'examen  des  etudes  empiriques  rea-
lise par  BROWN  et  VAN  EIJK  en  considerant  plutot  ce  qui  pour-
rait  ~tre obtenu  si  l'on pouvait  concevoir  une  structure  appro-
priee  de  collaboration  entre  les  differentes  equipes  responsa-
bles  des  modeles. 
(iv)  Cette  etude s'est  interessee  au  developpement  general  des  de-
penses  publiques  quoique  la partie  fran~aise ait  explore  les 
resultats d'une  configuration particuliere  de  mesures  de  poli-
tiques  economique  a  la marge.  Il  serait  interessant  de  proceder 
a  une  analyse  detaillee des  depenses  communautaires  en  compa-
raison  avec,  par  exemple,  des  programmes  d'emploi  a  la marge 
mis  en  oeuvre  par  les  gouvernements  nationaux.  Ceci  devrait 
eclairer  dans  quelle mesure  ces  programmes  ont  des  structures 
de  cout  differentes  en  regard,  par  example,  rl'une structure 
moyenne  de  la  consommation  publique.  De  m3me,  cela permettrait 20 
le  degre  de  substuabilite des interventions nationales et  com-
munautaires,  leurs effets nets sur  1 1emploi et  la possibilite de  con-
cevoir et d'entreprendre  des actions qui pourraient 8tre appliquees 
efficacement a des categories de  travailleurs dans certains secteurs, 
professions ou  regions dans la Communauteo 
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Untersuchung  n°  78/28  rttr die Europiische  Kommission 1 
Obvohl  der  Kampf  gegen  die  Inflation die Vollbeschiftigung als 
wesentliches Wirtschaftsziel der  europaischen  Regierungen  abgel8st  hat, 
zielen  jedoch  zahlreiche wirtschaftspolitische  Massnahmen  auf  eine 
direkte  oder  indirekte Einflussnahme  auf Beschiftigungsniveau und 
-struktur ab.  Die  Regierungen  haben  verstarkt spezifiache  Programme 
zur  Anhebung  der  Arbeitsnachfrage bei  einer  makrookonomischen  Beschrank-
ungspolitik erprobt.  Einige  diese~ Hassnahmen  sollten uber  die  Preis-
bildung  zum  Beispiel  durch  die  Arbeitskostenreduzierung mittels Subven-
ti~nen fUr  Neuanstellungen  wirksam  werden  ;  andere  versuchten,  eine 
weitere  Komponente  des  sekundiren  Arbeitsmarktes  mittels  Arbeits-
beschaffungsverfahren  zu  schaffen,  die Zeitarbeit  im  Rahmen  stark 
arbeitsintensiver Projekte verschaffen.  Inzwischen  hat  die  offentliche 
Verbrauchs- und  Investitionakostenreduzierung  einen  bedeutenden 
Wachstumsschwund  gegenuber  den  60er Jahren,  in  gewissen Fillen sogar 
eine  effektive  AusgabenkUrzung  zur Folge  gehabt.  Unter  diesen Bedingungen 
Uberrascht  es  nieht,  dass  man  den  Wert  von  Zeitarbeitsmassnahmen  in 
Frage  stellt, besonders  wenn  gewisse  Massnahmen  standig erweitert 
werden,  ja einen  fast  standigen Status erhalten.  Zahlreiehe  Arbeits-
beschaffungsverfahren  erscheinen  unter  recht  traditionellen Rubriken 
der  offentlichen  Ausgaben,  besonders  jenen  8rtlicher 8ffentlicher 
Korperschaften,  und  dies  kann  dazu  fUhren,  dass  kurzfristige Projekte 
durch  wichtigere  offentliche Dienste  ersetzt  werden.  Ebenso  konnte  bei 
Industrien,  die  dureh  die  Einschrankung  offentlicher Investitionen 
(besonders  auf  dem  Bausektor)  stark betroffen sind,  sich die  Frage 
nach  der  Zweckmassigkeit  weiterer  Anstellungssubventionen stellen,  fur 
die  Herstellungsbereiche  die  damit  konfrontiert  sind,  was  nach  unver-
meidbarem  langfristigen  Abfall  ihrer Wettbewerbsfahigkeit  aussicht, 
wahrend  zugleich die  Ausgaben  fUr  Investitionen,  die  die  Wirtschafts-
infrastruktur verbessern  k8nnten,  beschnitten  werden. 
So  gilt es  scheinbar  zuerst  die  Wirksamkeit  von  politischen 
Alternativen  zur  Arbeitsbesehaffung  im  Rahmen  einer  Gesamtwirtschaft~­
strategie  zu  sichern,  die  von  der Einstellung  der Regiercnden  zum  Haus-
haltsdefizit  und  dessen  Relevanz  fUr  die  Kontrolle  der  Inflation 
bestimmt  wird,  und  zweitena stellt sieh die  Frage  nach  dem  Wert,  den 
eine Gesellschaft  den  Guter- und  Dienstleistungskategorien beimessen 
sollte,  die  verschiedenen Besehaftigungstatigkeiten entsprigen.  Die 
Entscheidungen,  offentliche  Ausgabe  zum  Abbau  von  Lohnsteuern  (Erleich-
terung  der  Direktbesteuerung)  zu  benutzen,  sind  nicht  von  Nebenwir-2 
kungen  frei,  die sieh vor  allem  am  Rande  durch  eine  hohe  Importneigung 
als typisch  fUr  den  Privatverbrauch auswirken,  sowie  durch  den relatiT 
hoheren Beschiftigungsgrad  je Ausgabeneinheit des  offentlichen Ver• 
brauchs  oder der 6ffentlichen Inveatition.  Die  Forderung  von  6ftent-
lichen  Ausgaben  fttr  GUter  und  Dienstleistungen als Mittel  zur Ver-
besserung der Beschiiftigungslage  in einer  Wirtechaft  zerst8rt anderer-
seits den  Marktprozese,  wodurch  die  Information uber  die  Verbraueher-
praferenzen den  Erzeugern ttbermittelt  wird  :  zum.Beispiel genUgt  es 
nicht zusatzliche  Ausgaben  fttr  Erziehung und  Gesundheitswesen  zu  machen, 
nur  weil  sie mehr  Arbeitsplltze schaffen  konnten  als eine Einkommena-
steuersenkung ergibe. 
Obschon  die  Hauptargumente  solcher Debatten  genUgend  klar sind, 
hat der  Mangel  an  empiriachen Beweisen  und  Analysen  daa  ganze Feld der 
Beschaftigungs- und  Berufsausbildungsprobleme verteufelt• Uberraschender. 
weise vielleicht fUhrt  dies  ttber  die  teehnischen Schwierigkeiten der 
losten- und  Gewinnberechnung  der Terschiedenen  Kassnahmen  hinaua  zu 
grundsitzlicheren  AnalJsen  beiapielweise von  der  Warenstru  ktur von  '  __, 
8ffentlichen Ausgabea. Dies  war  der  Ausgangspunkt  unserer Unterauchung. 
Das  Projekt befasste sich mit  den  Auswirkungen  offentlicher 
Au~gaben auf  die  Beschiftigungalage  in Belgien,  Frankreich und  Groas-
britannien.  Genauer  gesagt,  es  konzentrierte  sich auf die  Industrie-
beschaftigungsstruktur als Ergebnis  von  Verbrauchs- und  Investitions-
ausgaben  der  zentralen  oder  lokalen  8ffentlichen  Hand  :  d.h.  einer-
seits der  offentliche Verbrauch  durch  die  verschiedenen  Ministerien, 
wie  Verteidigung,  Gesundheit,  Erziehung  und  andere  zentrale  oder 
8rtliche Behorden,  und  andereraeits offentliche  Investitionen 
hauptsachlich  in Verbindung  mit  der Tatigkeit dieser Organe,  die  Schul-
und  Pflegeanstalten;  Strassen,  Sozialwohnungsbau  usw.  umfassen.  Die 
Ziele des  Projekts  waren  : 
(1)  die Erarbeitung  wesentlicher Resultate  fur  die drei Lander,  sowie 
deren  vergleichende  Untersuchung, 
(2)  die Erarbeitung von  Schluasfolgerungen  Uber  die  verschiedenen 
angewandten  Methoden  fUr  solche  Analysen  und  ihre  statistische 
Bedeutung, 
(3)  die  Unterbreitung von  Vorschlagen  fUr  weitere Forschungen  zur 
Lpsung  gewisser  bedeutender  Probleme,  die  bei dieser Untersuchung  auf-
traten,  die  aber  in der  verfllgbaren  Zeit  nicht  behandelt  werden  konnten. 3 
Im  Vorwort  der  Kommission  zu  einer  frUheren  Untersuchung  der 
Professoren  C.V.  Brown  und  C.J.  van  Eijk  im  Rahmen  des  Forschungs- und 
Aktionsprogramms  zur  Entwicklung  des  Arbeitsmarktes  steht  folgendes 
"··· wenn  wir  uns  fragen,  welchen  besonderen  Einfluss  die 
Regierung  auf  den  Arbeitsmarkt  besass  und  wie  die  wesentlichen 
Entscheidungen hinsichtlich der Bereitstellung und  Verwendung 
von  offentlichen Mitteln die  Beschaftigungslage beeinflussten, 
scheint  ein  erstaunlicher  Mangel  an  Wirtschaftsanalyse  zu 
bestehen. 11  (1) 
Die  Kommission  spricht  von  "fast vollstandigem  Mangel  an  Feldfor-
schung"  wie  Brown  und  van  Eijk in  ihrer  Analyse  der  verschiedenen 
Rahmenkonzepte  sowie  ihrer Untersuchung  der  vorhandenen  Literatur 
ilber  die  Beschaftigungsstruktur als  Auswirkung  von  Regierungshaus-
haltsmassnahmen beriehten.  Die  Autoren  kommen  zum  Schluss,  es  gibt 
"··· einen relativ gut  ausgearbeiteten  theoretischen  Rahmen 
zur  Untersuchung,  wie  offentliche Stellen die Beschaftigungs-
stru~tur beeinflussen.  Dieser  Rahmen  wurde  kaum  benutzt,  um 
die  Beschaftigungsstruktur  zu  untersuchen.  Folglich ist wenig 
bekannt  darUber,  wie  die- Besehaftigungsstruktur  durch  Regierungs-
entscheidungen beeinflusst wird."  (2) 
Die  vorliegende  Untersuehung sollte auf  diesem  Hintergrund  gesehen 
werden.  Der  Mangel  an  frUheren  Arbeiten  in den  drei untersuchten  Lan-
dern  bedeutete,  dass  eine  wirklich grundsitzliche  Analyse  angestellt 
werden  musste,  und  ware  es  auch  nur,  um  ganz  elementare  interna-
tionale Vergleiche  zu  crm8glichen. Die  Lange  unseres  Hauptberichts 
erklart sich dadurch,  dass  wir  unter diesen  Bedingungen  es  als n8tig 
betrachteten,  mehr  ins Detail  zu  gehen  als  es  Ublicherweise  wUnschens-
wert  gewesen  ware.  Zugleich  sind  wir  uns  aber  der  nooh  zu  leistenden 
Arbeit  bewusst,  damit  die Entscheidungstrager  und  Beh8rden  Uber  ein 
konkretes,  angepasstes  Rahmenwerk  (Schema)  verfUgen,  um  die  Beschaf-
tigungsprobleme  auf  nationaler Ebene  in  Angriff  zu  nehmen  oder  aber 
auch  die  Problema  hinsichtlich der  Verteilung der 
Gemeinschaftsmittel  auf  internationaler Ebene,  wie  etwa  in den 
Eu~opaischen Gemeinsehaften. 
(1)  Der  Einfluss von  8ffentlichen Haushaltsmassnahmen  auf die 
Beschaftigungsstruktur.  Untersuchung n•  76/11  (Juni  1977)  s.  2. 
(2)  Mann  kann  stattdessen eine  Reihe  von  Rahmenkonzepten  aufstellen, 
woraua  eines  fur  das  besondere Ziel  zu  wihlen ist, z.B.  fUr  die 
Analyse  der  Auswirkungen  von  Verinderungen der Steuern  oder Subven-
tionen,  oder Verinderungen der  allgemeinen  H8he  und  Bedingung  fUr 
staatliche Verbrauehsauagaben. 4 
Einige Ergebnisse  der lmpiria·chen  Ans.lyse 
Bei  der  empirisehen  Analyse  versuehten  vir Klassifizierungen 
und  M~thodologie entsprechend  den  Daten- und  Modellstrukturen  zu 
koordinieren,  um  somit  eine vergleichende  Analyse  zu  erleichtern  und  zu 
moglichst  guten
1allgemeingUltigen Schluaafolgerungen  zu  gelangen. 
Auaser  dem  gemeinsamen  Analysekern  fUr  alle drei Volkawirtschaften 
wertete  die  Untersuchung  jedes  Landes  die  vorhandenen  Daten  aus, sowie 
den  Zugang  zu  operationellen multidiszipliniren Modellen,  die  darauf 
anwendbar  waren,  um  gewisse Sonderentvicklungen  weiterzuuntersuchen. 
Die  belgische  Untersuchung beachtete besonders die  Auswirkungen  der 
bedeutenden  Ausgabensteigerung  fUr  Strassenbau und  andere  offentliche 
Arbei  ten  in  der  N  achkriegs-Zei  t  ( a·ei  t  1'953).  Die  franzosische  Un ter-
suchung  konzentrierte· sich au! die  Beurteilung der kurzfristigen 
Konsequenzen  auf  Produktiona- und  Besehlftigungsstruktur der  Haus-
haltsmassnahmen  zur  Ankurbelung der  franzosischen  Wirtachaft  in  den 
Jahren  1975/76.  Die  britische Untersuchung  zerlegte Regierunga-
verbrauch  und  offentliche Investitionen  in  mehrere  Gruppen,  um  Aus-
wirkungen  auf  die  Beschiftigung in der  Zeit von  1954  bis 74  je  Indus-
triesektor und  auf mittelfristige Iicht  zu  untersuchen.  Diese  aus-
gewahlten Beispiele  fUr  Sonderuntersuchungen  nur  in  einem  Land 
beweisen  die  methodologischen  und  praktieehen  Probleme  der  Analyse  in 
vorrangigen  Problemfallen  fUr  die Verantwortlichen der  Wirtschafts-
und  Sozialpolitik in den  betreffenden Lindern. 
Referenzen  fur  empirische  Ergebnisse  in diesem Gesamtbericht 
sind  nur  von  ausserst selektiver Art,und  vir entschieden  uns  fUr  eine 
Darstellung der  Hauptthemen  der  Untersuehung  unter Verwendung  der 
Ergebnisse  des  jeweiligen  Landes,  das  sich  am  beaten  dazu  zu  eignen 
schien,  anstatt  zu  versuchen,alle Schatzungen  in  jedem  der  Lander  zu 
untersuchen.  Dies  erlaubt,  leichter zwischen  dem  gemeinsamen  Kern  und 
den  Einzelanalysen  zur Erstellung der Ergebnisse  eines  oder  mehrerer 
Lander,  je  nach  Fall,  zu  bewegen.  Ea  ergibt 
auch  eine  bessere Beurteilung der  Gesamtbedeutung der  Untersuchung, 
und  stellt eine brauchbare Basis  fUr  die Diskussion  Uber  methodische 
Fragen  und  Vorschlage  fUr  weitere  Untersuchungen  dar. 
Allen drei  Landern  gemeinsam  ist eine  Analyse  von  Regierungs-
verbrauch  und  Investitionen,  mit  dem  Akzent  auf  der  Zusammensetzung 5 
des  industriellen Einsatzes  (I•put),  die  dazu n8tig sind.  Das  Volu•en 
von  Direktimporten  durch  die  Regierung  zur  Deckung  dieses Bedarfs  wird 
danach  bestimmt.  Darauf  folgt  eine  Untersuchung  Uber  die  Auswirkungen 
der 8ffentlichen Nachfrage  bei Privatanbietern auf  die  zwischenindus-
trielle Nachfragevorteilung  :  die  von  5ffentlichen Einkiufen nicht 
direkt betroffenen  Industrien  werden  indirekt stimuliert durch  die 
zusatzlichen  Auftrage  der direkt betroffenen  Industrien.  NatUrlich 
rufen  diese  indirekten  Auswirkungen  ein  Anwachsen  der  zusitzlichen 
Nachfrage  nach  Einfuhrgfitern  hervor,  um  den  Bedarf der  einheimischen 
Industrie  zu  decken  - was  wir  indirekte  Importe  nennen.  Eine  prak-
tische  Art,  um  die  Eigenschaften dieser zwischenindustriellen  Zusammen-
hange  im  Hinblick auf  ihre Bedeutung  fUr  die Beschaftigung  zu  unter-
suchen1besteht  in  der  Auswertung  einer Matrix  (Rechenschema)  fttr 
Arbeitsplatzbeschaffung.  Diese  zeigt die  gesamte  Arbeitsplatzbe-
schaffung pro  Wachstumseinheit  der  Endnachfrage  eines  bestimmten 
Industriesektors,  sowie  die Verteilung dieser Zahl  auf  den Sektor,  der 
den  ursprilnglichen  Stimulus  erhielt,  und  den  Sektoren,  die dessen 
Bedarf  decken.  VerwendeB  wir  die  Arbeitsbeschaffungsmatrix zugleich 
mit  einem  bestimmten Bereich des  Endverbrauchs,  z.B.  offentliche  Aus-
gaben  fUr  Gesundheit,  aufgeschlUsselt  nach  den  Einkaufen verschiedener 
Guter  und  Dienstleistungen bei  einheimischen  und  auslandischen Er-
zeugern,  so lasst sich die Bedeutung(fUr  die  Arbeitsbeschaffung)all 
dieser  Ausgaben  durch  das  interindustrielle  Syste~estimmen, unter 
BerUcksichtigung direkter  und  indirekter Einfuhren,  um  die branchen-
massige  Verteilung der  Gesamtauswirkungen  auf  dem  Arbeitsmarkt  zu 
erhalten. 
FUr  ein  Land  wie  Belgien,  mit  einer ausserordentlich offenen 
Wirtschaft,  betrug  1970  der  Anteil  des  potentiellen Besehaftigungs-
effekts  von  Regierungsverbrauch,  der  ins  Ausland  "abfliesst" infolge 
von  Importen,  fast  ein Drittel.  Etwa 10  % gingen  an  Direktimportaus-
gaben  der  Regierung verloren  und  weitere  20  % indirekt durch  industrielle 
Nachfrage  nach  Importen.  Die  entsprechenden  Zahlen  fUr  Frankreich  und 
Grossbritannien  sind  weit  geringer.  Dies  zeigt nicht  nur  ein  geringeres 
Mass  an  Offnung dieser Volkswirtschaften  (aufgrund  ihrer Grosse,  Grund-
steffe,  ihres  Zugangs  zu  Aussenmarkten,  ihrer  Industriestrukturen,  etc.) 
im  Vergleich  zu  Belgien,  sondern  auch  in  welchea  Mass  ihre  Regierungen 
eine  besondere  Kontrolle  der Bestellungen bei auslandischen  Herstellern 6 
praktizieren.  Es  ist bemerkenswert,  dass  im  Fall Belgien die Direktim-
porte  im  Zusammenhang  mit  8ffentlichen  Ausgaben  fUr  GUter  und  Diens•-
leiatungen  in  den  60er Jahren stark anstiegen,  wahrend  in Grossbritan-
nien  solche  Importe  zwischen  1954-?4  immer  einen  relativ geringen  und 
gleichbleibenden  Anteil' auamachten. 
(1)  Die  Schaffung  von  industrieller Beschaftigung 
FUr  gewisse  Industrien dieser 3  Lander  sind  die direkten  oder 
indirekten  AbflUsse  zu  Importen  gering.  Die  Auswirkungen  auf  Arbeits-
platzschaffung durch  Regierungsausgaben  wurden  z.B.  dadurch  verstarkt, 
dass  das  h5chste  langfriatige  Wachstum  durch  die  Ausgaben  fUr  offent-
liche  Investitionen entstand.  Dies betrifft vorrangig den  Wohnungs-
bau  mit  geringfUgigen Direktimporten  und  relativ  hohem  Arbeitseinsatz 
je Produktionseinheit.  Importe  sind  natUrlich besonders  konzentriert 
auf  Primarversorgung von  ProduktionsgUtern,  die  fUr  den  Wobnungsbau 
erforderlich sind,  aber  der Endeffekt bleibt gering. 
Trotz  aussergewahnlicher  Zunahme  der  offentlichen  Investitionen  in 
Grossbritannien,  begann  andererseits diese  auf  absolut  niedrigem 
Niveau  im  Vergleich  zum  Hffentlichen Verbrauch  :  z.B.  erstere ver-
dreifachten  zich  zwischen  1954  und  ?4,  betrugen  aber  1974  immer  noch 
weniger  als  ein Drittel des  letzteren,  der  in derselben  Periode  nur  um 
30 % zunahm. 
Die  Bauindustrie neigt  zu  einer  schwachen  Nachfrage  anderer 
Industrien bei ihr  im  Vergleich  zu  ihrer Nachfrage  bei letzteren.  Des-
halb  hangt  die  Beschaftigung  im  Bauaektor  hauptsachlich  vom  Endbedarf 
an  ihren  eigenen  Produkten  ab.  Andere  Industrien,  besonders verarbeitende, 
nehmen  extensiv als  Anbieter  oder als Kaufer  am  Kreislauf  von  inter-
industriellen GUtern  und  Dienstleistungen teil,  wahrend  gewisse  Dienst-
leistungsindustrien eher als  Anbieter  von  Zwischen-Produkten  als von 
RUckwirkungen  zur Stimulierung  anderer Sektoren  zu  verzeichnen  sind. 
Die  Anwendung  der  Arbeitsbeschaffungsmatrix ist besonders  nUtzlich  zur 
Erstellung einer Voranalyse  des  Effekts der  Komponenten  des  offent-
lichen Verbrauchs,  dessen  Ausgaben  weniger  auf  gewisse  Produkte  konzen-
triert ist,  ala es bei  den  offentlichen  Investitionen der Fall ist. 
Etwa  90  % davon  fallt  eingangs  dem  Bausektor  zu,  ein  Prozentsatz,  der 
vom  offentlichen Verbrauch  noch  nie  erreicht  wurde,  selhst bei  Kumu-
lierung der  Betrage  fUr  die drei  fUhrenden  Industriegruppen  - Engi-7 
neering,  Bau  und  "andere Harktdienetleistungen".  (3) 
Die  Warenstruktur  des  Regierungsverbrauchs  in Belgien,  Fran-
kreich  und  Grossbritannien ist wenig  verschieden,  wenn  man  die  Grenzen 
der  Vergleichbarkeit  der  ver!Ugbaren  Daten  berUcksichtigt.  Die  oben 
erwahnten  Hauptsektoren  erfordern  55  - 60 % der  Ausgaben  in  jedem  Land. 
In  Belgien  erfolgt die Verteilung der  Ausgaben  au! diese  Sektoren 
gleichmassiger  wahrend  in  Frankreic~ und  in Grossbritannien  etwa  30 % 
an  andere  Handelsdienstleistungen  bzw.  an  Engineeringprodukte  abfliessen. 
Elektrizitat,  Gas  und  Wasser,  Transport  und  Verkehr  binden  ihrerseits 
10 bis  15  %. 
Wie  erwartet,  variiert betrachtlich die  Bedeutung  der  oben 
erwahnten  offentlichen Direktimporte  je nach  Industria.  Aber,  wie 
bereits  erwahnt,  ausser  dem  Bausektor,  unterscheiden  sich  ebenso  stark 
je  nach  Land  die  industriellen Formen  von  Direktimporten.  In  gewissem 
Masse  war  dies  zu  erwarten  wegen  des  sehr  grosaen  Unterschieds  im 
Gesamtverhaltnis des  arrentlichen Verbrauchs,  der direkt  importiert 
wird  :  etwa  30 % fUr  Belgien  und  unter  10 % !Ur Frankreich  und  Gross-
britannien.  Ausgaben  fur  Engineeringprodukte  jedoch sind  zu  80 % 
Einfuhren  in Belgien  und  unter  10 % in Frankreich  und  Grossbritannien; 
und  Ausgaben  fUr  andere  Handelsleistungen sind  zu  etwa  20 % Importe 
in Belgien  und  in Grossbritannien  und  zu  1 % nur  in Frankreich.  Noch 
mehr  vorauszusehen  waren  angesichts der nationalen  Gesamtan~gaben, 
dass  in Belgien  10 % der  Regierungsausgaben  fUr  Elektrizitat,  Gas  und 
Verkehrsleistungen  Importen  zukommen  gegenUber  weniger  als  2  % in 
Erankreich  und  einem  verschwindenden Betrag  in Grossbritannien. 
Obwohl  die  offentlichen Verbrauchsausgaben  auf  m~hr Sektoren 
verteilt sind;als dies bei den  6!fentlichen  Investitionsausgaben  ~r 
Fall ist,  wird  nur  etwa  ein Viertel bis ein Drittel des  offentlichen 
Verbrauchs  wirklich  fur  Industri~produkte ausgegeben.  Dies  erweisysich 
als besonders  wichtig,  den  weiteren  Einfluss  auf  Industriebeschaftigung 
in Betracht  zu  ziehen,  wenn  diese Einkommen  von  privaten Verbrauchern 
ausgegeben  werden.  Wie  kommen  spKter  auf dieaen  Punkt  zurUck,  der 
berucksichtigt  werden  muss  bei den  Einkommensinderungen  von  Arbeit-
nehmern  und  Unternehmen,  die die  Veranderungen  in der Beschaftigungs-
lage  im  industr±ellen  und  5ffentlichen Sektor begleiten. 
(3)  Die  Namen  von  Branchen  oder  Industrien  in diesem  Gesamtbericht 
entsprechen  jenen  in  Kapitel  3,  wo  Sie  sich  sowohl  auf Europaische 
als  auch  auf  nationale Klassifizfrung beziehen. 8 
In unsere  Analyse  der  franzUsischen  und  britiachen Volkswirtschaften 
dient dieses Element  jedoch  einer breiteren Facherung der Beschifti-
gungsauswirkungen  in verschiedenen  Industriebranchen,  mit  einem 
gewissen  Ausweichen  auf  den Dienstleistungasektor. 
(2)  Das  Wachstum  des  offentlichen Bereichs 
Der Einfluss offentlicher  Ausgaben  fUr  Waren  und  Dienstleistungen 
auf die Beschaftigungslage  kann  durch  das  Anwachsen  des  offentlichen 
Dienstes selbst beeintrachtigt verden.  In Grossbritannien hat sich die 
Beschaftigung  am  schnellsten  im  Erziehungsbereich entwickelt,  einem 
Bereich von  Verbrauchsausgaben,  wo  zusatzliche Nachfrage  nach  GUtern  und 
Dienstleistungen  in Bezug  zu  L8hnen  und  Gehaltern  am  geringsten ist. 
Somit  erfolgte eine Verlagerung  in der  Ausgabenverwendung  zu  Gunsten 
der  Arbeitsschaffung  im  5ffentlichen  Dienst,  aber  zum  Nachteil der 
Industrie  :  nach  der  Arbeitsbeschaffungsmatrix sank die  Industriebe-
sch~ftigung ala Folge  des  8ffentlichen Verbrauchs  von  2  auf  1,5 Mill. 
zwischen  1963  - 74,  zugleich stieg die Beschiftigung im  of~entlichen 
Bereich  um  rund  0,5 Mill.  (von  3,2 auf 3,8 Mill.  ,  auf Vollzeit-
beschaftigungseinheit  umgerechnet)  und  die  Beschlftigung in 8ffentlichen 
Unternehmen blieb rund  2  Mill.  bestandig.  Jedoch  schuf  das  Anwachsen  der 
8ffentlichen Investitionen  etwa 400  000  neue  Stellen,  die  den 
Beschaftigungsruckgang  der  Industrie  infolge  8ffentlichen Verbrauchs 
kaum:  ausgleichen  konnten. 
Auch  in Belgien hat  sich die Veranderung  der Beschaftigungs-
struktur zwischen  1959  und  1970  zu  Gunsten  der offentlichen BeschMf-
tigung  ausgewirkt,  obwohl  eine  geringe,  aber deutliche  Zunahme  der 
Industriebeschaftigung  zu  verzeichnen  war  (rund  10 %),  aufgrund  der 
5ffentlichen Ausgaben,  was  die  Entwicklung der  offentlichen Beschaf-
tigung  zu  etwa  einem Drittel verstarkt. 
(3)  Zeitliche Veranderungen  der Beschaftigungsmatrix 
Die  Struktur der  zwischensektoriellen Beziehungen  im  Bereich 
Beschaftigung spielt naturlich eine  entscheidende  Rolle bei der 
Verlagerung von  Schwankungen  in  der  offentlichen Endnachfrage  auf 
industrielle Produktion  und  Beschaftigung.  Unser  Hauptbericht 
beschreibt Veranderungen,  die  in diesen  Beziehungen  in Belgien  und 
Grossbritannien stattfanden,  und  fur  letzteres Land  werden  sie auf-
geteilt nach  den  verschiedenen  Einwirkungen  der  Veranderungen 9 
(a)  in der Struktur des  gegenseitigen  Waren- und  Dienstleistungsaus-
tausches  zwischen  einzelnen  Industrien, 
(b)  in der  industriellen ProduktivitKt, 
(c)  in der  Importdurchdringung. 
Die  Beschiftigungamatrix  e~veist sich ala geeignetes  Instrument  zur 
Bewertung der relativen Bedeutung  dieser Einflusse  in verschiedenen 
Zeita,schnitten.  Wihrend  zwischen  1954  und  1974  die  dominierende 
Wirkung  der Produktivitatssteigerung zugeschrieben  werden  kann,  fiel 
sie  im  letzten Teil der  untersuchten Periode  infolge von 
Veranderungen  der  intersektoriellen Struktur  und  der  Importddrchdrin-
gung  ab. 
(4)  Weitere  Bereiche der  empirischen  Analyse 
Erganzend  zu  den  oben  erwahnten  Bereichen  enthalt die Unter-
suchung  zwei  Abschnitte  Uber  Zeitreihenanalysen  ("time series"). 
Erstens,  eine  Spektralanalyse  fUr  Belgian  uber  die Beziehung  zwischen 
offentlichen Bauinvestitionen und  verschiedenen  Wirtschaftstatig-
keitsindikatoren,  urn  festzustellen,  in  welchem  Masse  sich solche 
Investitionen antizyklisch  (das  war  ihr  Zweck)  in der Praxis  ausge-
wirkt  haben.  Die  Hohe  der belgischen  offentlichen Investitionen,  im 
Gegensatz  zu Grossbritannien,  entspricht der  Hohe  des  offentlichen 
Verbrauchs.  Ein  so um!angreiches  Programm  kann  durchaus  einen  bedeuten-
den  Einfluss  auf  den  allgemeinen Konjunkturzyklus  selbst besitzen, 
aber  inerhalb der  angegebenen Xriterien  kommt  man  zu  folgendem 
Schluss,  das  namlich  Investitionen  in offentlichen Bauten  und  Arbeiten 
dazu  tendierten,  wenn  sie Uberhaupt  prozyk,~isch waren,  eher  dem 
Zyklus  zu  folgen  als dessen  Auswirkungen  zu  dampfen. 
Zweitens,  die  Zeitreihenanalyse behandelte die  Beziehungen 
zwischen  8ffentlicher Beschlftigung  und  Ausgabe  in Brossbritannien  in 
aufgeschlUsselter Form.  Es  erwies  sich als  ganz  forderlich,  statis-
tische Beziehungen  aufzustellen,  die  Beschaftigungsschwankungen 
mittels  Ausgabenschwankungen  erklarten,  ziemlich  analog  zu der  wohl-
bekannten kurzfristigen Beschaftigungsfunktion,  die  zur  Modellierung 
der  Industriebeschaftigung verwendet  wird.  Diese  Ergebnisse  werden  im 
Zusammenhang  mit  britischen politischen Veranderungen betrachtet,  die 
schon  den  allgemeinen  Aufwartstrend  in  offentlichen  Ausgaben  und  auch 10 
Beschaftigung unterbreohen  und  die  Ausgabenzusammenaetzung verlndern. 
Gewisse  okonometrische  Aspekte  der Ergebnisse  zeigen,  die Notwendig-
keit eines  mehr  ausgearbeiteten Modells,  um  eine befriedigendere 
Grundlage  zu  schaffen ftir  die Behandlung der  Auswirkungen  auf die 
Beschaftigung von  verschiedenen Kombinationen  von  Haushaltsplinen 
und  sogenannten •Haushaltsbeschrinkunged'(Cash-Limits)  einerseits 
und  offentlicher Einkommenapolitik andererseits. 
Obwohl  beide  empirischen Untersuchungen  eine Reihe  von 
methodischen  Aspekten  erfordern,  beschrinken  wir  unsere  Zusammenfas-
sung der  oben  erwahnten  methodischen Moglichkeiten wesentlich  auf eine 
Analyse  der  durch 8ffentliche  Ausgaben  erzeugten Beschaftigung  in 
der  Industria. 
Methodische  Ziele 
Das  grundlegende Beschlftigungseffektmodell ist vielfach 
beschrankt.  Es bietet zwar  einen brauchbaren Rahmen  fUr  die  Analyse 
von  frUheren  Ve~'anderungen,  wie  in den  Ergebnis•en  ttber  Grossbri-
tannien bereits angeftihrt  wurde,  muss  aber  mit  grosster Vorsicht 
benutzt  werden bei der Bestimmung der wahrscheinlichen Beschiftigungs-
auswirkungen von  Nebeneffekten  auf die  Ausgaben.  Wir  wissen  aus der 
empirischen Untersuchung der belgischen,  franz8sischen  un  britischen 
Volkswirtschaft,  dass nicht  nUr aie Reaktion  der Beschaftigung  auf 
Produktionsschwankungen  langsam  erfolgt,  sondern  auch  das Endergebnis 
gewohnlich alles andere  als gleichmassig proportioniert ist und 
ausserdem  sowohl  der zeitliche  Ablauf  der Beschaftigungsverinderung 
und  das  erreichte Endniveau  von  der  allgemeinen  Wirtschaftslage 
abhangen.  Ausserdem besteht Klarheit  daruber,  inwieweit  bestimmen 
Inlandsproduktion,  Vorratshaltung  und  Import-Verinderungen  die End-
nachfrage,  die  durch staatliche  Haushaltsmassnahmen  ausgelHst  wurde 
dies unterstreicht  auch  die Bedeutung der  allgemeinen  Wirtschafts-
lage,  worin  die  Massnahme  getroffen  werden.  Die  Reaktion der  Inlands-
produktion  auf  eine Nachfrage-steigerung konnte  fUr  gewisse  Industrien 
vollig belanglos  sein,  oder,  falls sie bedeutsam  wire,  nur  zu  einer 
ausserst  geringfUgigen Verbesserung der  Inlandsbeschaftigung  fuhren. 
Das  Beschaftigungseffekt-Modell  kann  so  angelegt  verden,  dass 
es  solche  Aspekte  wirtschaftlichen Verhaltens berucksichtigt,  soweit 
diese  Veranderungen  in der Produktivitat und  Importdurchdringung 11 
Einfluss nehmen.  Eine vollstlndige  Analyse  der Be·sehlftigungsaus-
wirkungen  durch  eine Nachfragestimulierung in gewissen  Industrien 
(direkter Beschaftigungseffekt)  und  deren  Zulieferindustrien  fUr 
Guter  und  Dienstleistungen  (indirekter Beschiftigungseffekt)  muss 
jedoch die  Bedeutung der  gesamten  daraus  erfolgenden Wirtschaftsreak-
tionen berucksichtigen,  da die  Einkommen  von  Angestellten  und  Unter-
nehmen  zugenommen  haben  und  deren  Ausgaben  einen weiteren  sekundaren 
Beschaftigungseffekt schaffen.  Die  Input-Output-Matrix muss  dann  in 
ein vollstandiges  makrookonomisches  Modell  integriert werden.  Dies 
erweitet  betra~htlich den  Bedari  an  Okonometrikern  und  Verantwort-
lichen nationaler Statistik. 
Unsere  Untersuchung  hat diese  Aspekte  im  Rahmen  der  fran-
zBsischen  und  britischen Wirtschait  auf  kurze  bzw.  mitttere Frist 
UberprUft.  Im  Fall Frankreich  wurden  ausser  offentlichem Verbrauch 
und  offentlichen  Investitionen  andere  Massnahmen  untersucht,  ein-
schliesslich Ubertragungen  und  Subventionen  an  Haushaltungen  oder 
Firmen.  Das  vierteljahrliche,okometrische Modell  zur  Konjunktur 
"Metric",  das  fUr  die  franzCSsische  Analyse  benutzt  wurde,  bringt 
mehrere  Faktoren  zu  Tage,  die  dazu  dienen,  Hohe  und  Struktur  von 
Beschaftigung  aus  offentlichen  Ausgaben  zu verindern  gegenUber  dem, 
was  erwartet  werden  konnte  von  der  allgemeinen  Beschaftigungseffekt-
matrix;selbst  in  der  geanderten Fassung.  Dies  kann  nicht  nur  zu 
unterschiedlichen  Schatzungen  der  in  verschiedenen  Industrien 
geschaffenen  Beschaftigung  fuhren,  sondern  auch  zu  offensichtlich 
"perversen"  Ergebnissen,  falls  man  daa  kompliziertere  Modell  benutzt, 
wo  die Beschaftigungsreaktion  in  entgegengesetz~r Richtung  als 
erwartet  erfolgt.  Importe  konnen  sich  so  verhalten,  dass  ein Wirt-
schaftsstimulus  zu  einem  geringeren Beschiftigungsniveau als  ohne 
diesen  Stimulus  flihrt. 
Solche  "perversen"  Resultate  entstehen  wohl  weniger  bei 
mittelfristiger Zeit,  sind  jedoch  nichtsdestoweniger  fUr  die 
Beschaftigung ausserst  wesentlich  .• Eine  befriedigende  Erklarung 
dafUr  kann  nur  durch  sorg!iltige  Analyse  der  gesamten  Wirtschafts-
lage  wahrend  der  betreffenden  Zeit  gegeben  werden,  was  im  fran-
zosischen  Kapitel  unseres  Berichts steht.  Die  Hauptkennzeichen  jedoch, 
die die  Ergebnisse  nach  dem  franzBsischen  makrookonomischen  Modell  von 
jenen  der  Beschaftigungseffektmatrix unterscheiden,  erscheinen  eben-12 
falls  in der  Analyse  langfriatigerer Verlnderungen.  In  beiden Fallen 
ist der  sekundare Beschaftigungseffekt  entsprechend  dem  vollen  makro-
okonomischen  Modell  unzureichend,  um  die Nebenwirkungen  der Produkti-
vitat und  Importe  (beide verringern  tendenziell die Beschiftigungs-
effekt)  infolge der  Anderung  der Beschaftigungseffektmatrix auszu-
gleichen  :  kurz  gesagt,  die Schitzungen  des  makro8konomischen  Modells 
fur  Beschaftigungssteigerungen  aus  h8heren  offentlichen  Auagaben  sind 
geringer,  aber dies verschleiert  eine  Veranderung  in  der Verteilung 
der  geschaffenen  Arbeitsplatze.  Diese  Neuverteilung ist ausreichend, 
urn  bessere Ergebnisse  in der  Bewertung der Beschaftigung  in  gewissen 
Dienstleistungssektoren nach  dem  makrookonomischen  Modell  als nach  dem 
Beschaftigungseffektmodell  zu  erhalten. 
Unterschiede  zwischen  den  Schatzungen  sind  deshalb  genauso 
bedeutend  und  nutzl~ch, nach  unserem  Eindruck,  wie  das  rechnerisch ein-
fachere  Modell,  und  es ist wUnschenswert,  die  Bedeutung  der  Sekundar-
effekte  gleichwertig mit  den  Nebenauswirkungen  der Produktivitat  und 
Importe  zu  behandeln.  Will  man  das  geeignetste  makroBkonomische  Modell 
fUr  die  Analyse  der  Auswirkungen  8ffentlicher  Ausgaben  auf  die  Be-
schaftigung bestimmen,  so  gibt  es  zwei  Hauptstrategien.  Erstens,  auf 
ein bereits bestehendes vierteljlhrliches,makroBkonomisches,  komplexes 
Modell  werden  eine  Reihe  von  Gleichungen  angewendet,  urn  gewisse 
Komponenten  in  ihre Sektoriellen Bestandteile  (z.B.  Privater  und 
offenticher Verbrauch,  Investition,  Ein- und  Ausfuhr)  zu  zerlegen. 
Verschiedene  Kontrollen  erfolgen  dann,  um  die  gegenseitige  Koharenz 
zwischen  aufgeteilte'n  und  komplexen  Komponenten  zu  sichern  und  dann  zu 
den  notigen  ad-hoc-Berichtig~ngen zu  gelangen.  Zweitens  :  ein  multi-
sektorielles,makrookonomiaches  Modell  wird  aufgebaut,  worin  ain  Input-
Output-Modell  in  einen makro8konomischen  Rahmen  eingebettet ist. Letzte-
res  ist eine  wichtige  Massnahme  und  sollte normalerweise  auf  die 
Verwendung  von  Jahresdaten beschrankt  bleiben  - was  fUr  mittelfristige 
Analyse  der  Hauptlinien  industrieller Produktion  und  Beschaftigung vor 
allem  geeignet ist,  und  zwar  wahrend  eines  Zeitraums  von  5 Jahren, 
eher  ala  fur  Schwankungen,  die  in  den  beiden  ersten Jahren  einer vor-
gesehenen  Periode  erwartet  werden.  Eine dritte Stategie,  die naheliegt, 
umfa~st die  Entwicklung  eines vierteljahrlichen
1multisektoriellen 
Modells,  das  die  Wirtschaft  in  gerade  genugend  Sektoren  aufteilt, 
sagen  wir  10,  um  die  wesentlichen  Strukturmerkmale  zu  erfassen,  ohne 13 
die  Ubliche  grosse Schwerfllligkeit,  die  aue  der Verfolgung Yiertel-
jahrlicher Schwankungen  industrieller Produktion  und  Beschaftigung  in 
einer sektoriell weit detaillierten Klassifizierung resultiert. 
Andererseits  haben  die  Modelle  viele  Anwendungen  ausser  zur 
Simulierung  oder  Vorausplanung von  Beschiftigungastrukturen.  Und  die 
Diskussion  liver  die  Wahl  einer Modellstrategie sollte  auf breiterer 
Grundlage  als die  hier  angezeigte  erfolgen.  Aus  dem  britischen Kapitel 
konnen  wir  schliessen,  dass  die Unterschiede  in  den  Beschaftigungs-
berechnungen  aufgrund  von  Simulation der Veranderungen  in  offentlichen 
Verbrauch  unter Benutzung verschiedener komplexer,vierteljahrlicher1 
makrookonomischer  Modelle  in der  gleichen Grossenordnung  liegen  wie 
jene,  die  sich aus  den  verschiedenen multisektoriellen  Modellen 
(z.B.  das  einfache  Beschaftigungseffektmodell,  sowie  seine  fUr  Neben-
effekte verbesserte Form,  dazu  das  volle multisektorielle makrookono-
mische  Modell)  ergeben.  Diese  Sachlage  liesse sich sicherlich auf  .. 
Modelle  fUr  andere  Lander  anwenden,  aber  ein  solcher Uberblick gehorte 
nicht  zu  unserer  Aufgabe. 
Bevor  wir  unsere  Empfehlungen  Uber  die  zuklinftige Forschung 
beginnen,  soll ein  in  diesem Bericht bereits fruher  erwahnter  Punkt 
hervorgehoben  werden.  Als  Gegenetand  der statistischen  Methode  bringt 
die  Harmonisierung  von  einzelaufgefUhrten Behandlungen  von  offentlichen 
Ausgaben  fUr  Guter  und  Dienstleistungen  grosse  Schwierigkeiten  fUr  die 
Mitarbeiter der  SOEC  mit  sich.  Die  Input-Output-Tabellen bilden  den 
"  notigen  Grundrahmen,  aber  gewisse  Anderungen  waren  wlinschenswert,  um 
ein statistisches Rahmenwerk  zu  erhalten,  das  die 8truktur der staat-
lichen  Ausgaben  fur  die Versorgung  gewisser Dienste darlegt,  die  ent-
weder  direkt  oder  indirekt  grosstenteils vom  Staat bemittelt  werden. 
Das  bedeutet  eine  Behandlung der  Bffentlichen  ZahlungsUbertragungen 
auf  Personen  und  Institutionen,  die  eng  verbunden  mit,  wenn  nicht 
sogar  wirklich  gebunden  an  den  Erwerb  gewisser Guter  und  Dienstleistun- , 
gen  fUr  einen  bedeutenderen Dienstleistungssektor sind,  wie  etwa  das 
Gesundheitswesen  (oder  aber  etwas  entfernter  vom  Hauptthema dieser 
Untersuchung,  zugunsten  anderer  Ausgabeformen,  z.B.  Hilfe  fUr  Industrie-
investitionen  in  Fabriken  und  Maschinen). EMPFEHLUNGEN  FUR  DIE  WEITERE  FORSCHUNG 
Obwohl  internationale Untersuchungen  uber  allgemeine  Tenden-
zen  ~ffentlicher Ausgaben  bereits durchgefUhrt  wurden,  blieb das  in 
unserer Untersuchung  erforschte Gebiet biaher grosstenteils unbe-
rUhrt.  Die  Struktur der Beschaftigung  infolge  offentlichen Verbrauchs, 
zum  Beispiel,  war  noeh  nicht Gegenstand  vieler frfiherer  Analysen,  trotz 
eines  Anteils  am  Bruttosozialprodukt  von  ca.  15% in Belgien  (1975) 
und  Frapkreich  und  ca.  20  % in Grossbritannien.  Das  Verhaltnis  zwischen 
der  Auswirkung  dieser  Ausgaben  auf  bestimmte  Produkte  und  Arbeits-
markt~ und  der  Durchfuhrung nationaler  und  gemeinschaftlicher Politik 
auf  wirtschaftlichem  und  sozialem Gebiet  wurde  allgemein  von  gewissen 
Universitatsforschern und  Staatsbeamten  anerkannt,  aber  eine  grund-
legende  Diskussion  scheitert  am  Mangel  an  statistischen und  okono-
mischen  Analysen,  die die  notwendigen  Bezugspunkte  geliefert hatten. 
In  einer Zeit,  wo  eine  NeuUberprufung  der  Rolle  staatlicher 
Ausgaben  relativ hohe  Arbeitslosigkeit und  vesentliche Veranderungen 
in  der  industriellen Struktur mit  sich bringen  k8nnte,  erscheint  es 
fruchtbar,  ein verstindlicheres statistisches Bild  staatlich~r Aus-
gaben  fur  Zwecke  offentlichen Verbrauchs  und  kollektiver  Investition 
zu  erstellen.  Dies  wUrde  eine  Plattform bilden,  ein  Ausgangspunkt 
urn  die  veranderliche  Zusammensetzung  traditioneller Ausgabengebiete, 
sowie  den  Charakter  ihrer Vielfalt  in  neuen  Bereichen  zu  erfassen. 
Geldmittel  konnten  in nebensaehliche  Beschaftigungsprogramme geleitet 
werde~,  nur  um  festzustellen,  dass  ihre  Auswirkungen  annuliert  werden 
durch  andere  wirtschaftspolitische Entscheidungen,  die  unabhangig 
davon  oder  teilweise  erganzend  zu  den  neuen  Massnahme  getroffen  wurden. 
Die  allgemeine  Wirtschaftsmaschine  versteht  es derartig gut,  jede 
Arbeitsplatz~eschaffungsmassnahme zu  verschlingen  durch Eingriff  in 
Markt- oder  Nicht-Markt-Sektoren  in- und  ausserhalb  des  Marktes,  dass 
ei~e bessere  technische  Erfassung der Beschiftigungsmechanis  men 
notig  wi~d,  die  in  einem bestimmten  Land  oder  zwischen  Landern  bestehen. 
Sonst  konnten potentiell einfallsreiche Projekte  auf  nationaler  oder 
gemei~schaftlicher Ebene  mit  dem  Ziel,  hohe  Arbeitslosigkeit  und 
Stru~turveranderungen konstruktiv  zu  behandeln,  in  Enttauschung  enden. 
Obwohl  diese  allgemeineren  Bemerkungen  mehrere  wesentliche 
Gebi~te moglicher  Forschung  ins Gedachtnis  zurUckrufen,  entstammen  fol-
gende  Empfehlungen  grosstenteils  aus  der  empirischen  Analyse  und  den 15 
methodischen Schlussfolgerungen der  vorliegenden Studie. 
(1)  Ohne  Koharenz  urn  ihrer selbst willen  zu  suchen,  sollten gewisse 
Schritte  unternommen  werden  zur  Harmoniaierung  des  Verfahrens 
fUr  die  Verteilung staatlichen Verbrauchs  und  staatlicher inves-
titionen  in  den  Input-Output  Tabellen  der  EG.Dies  sollte vor 
allem darauf  abzielen,  Informationen  ilber  die  Ko,tenstruktur 
fUr  die Bereitstellung gewisser Dienstleistungen  zu  geben,  auch 
inwieweit die  Regierung direkt  oder  indirekt  an  deren  Beschaf-
fung  beteiligt ist - die  Rolle  von  Zahlungsliber_tragungen  1 
verbunden  mit  Ausgaben  fUr  gewisse  Waren,muss  in diesem  Zusam-
menhang  berlicksichtigt  werden. 
(2)  Nach  Untersuchung  des  Einflusses  gewisser  Arten  von  Regierungs-
ausgaben  auf Beschaftigungsstrukturen  in Belgien,  Frankreich 
und  Grossbritannien  besteht  nun  zwangsmlssig  ein  Interesse  an 
den  ~echanismen in  anderen  Landern  und  an  anderen  Formen  von 
Regi~ungsausgaben.  Im  Sinn  des  zentralen Vorschlags der Profes-
soren  Brown  und  van  Eijk  zu  "bedeutenden Forschungsanstren-
gungen"  in  ih  rer ForschungsUbersicht  erscheinen  weitere  Grund-
lagenarbeiten-wie  in unserer Studie  besonders  lohnswert  zu 
sein. 
(3)  Die  Hauptempfehlung  in  (2)  ist  jedoch  von  e~nem' spezifischeren 
Vorschlag begleitet.  Dies  besteht  in  einer Uberprlifung  der 
wichtigsten,  einsatzfahigen  makrookonomischen  und  multisekto-
riellen Modelle,  die  laufend  in verschiednen  Landern  benutzt 
werden,  mit  besonderem Nachdruck  auf  die  Bahandlung  des  Arbeits-
sektors  und  ?.essen  Verflechtungen  mit  der  ubrigen  Wirtschaft, 
und  auf  den  Uberblick daraus  fUr  die  Analyse  der  Auswirkungen 
auf  Beschaftigungsniveau  und  -struktur von  alternativen Ent-
scheidungen  fUr  Nationale  oder  EG- Ausgaben.  Dies  konnte  die 
Untersuchung  von  Brown  und  van  Eijk Uber  den  nun  vorliegenden 
empirischen  Beweis  erganzen,  wonach  man  das  Erreichbare  betrach-
tet,  wenn  ein  geeigneter  Rahmen  fUr  die  Zusammenarbeit  der 
verschiedenen,  fUr  die  Modelle  verantwortlichen  Gruppen  gefunden 
werden  konnte. 
(4)  Diese  Studie befasste  sich  mit  der  Allgemeinen  Stossrichtung 
von  offentlichen  Ausgaben  fUr  GUter  und  Dienstleistungen,  wobei 
die  franzosische  Analyse  Auswirkungen  der  besonderen  Konstella-
tion  politischer  Massnahmen  am  Rande  behandelte.  Interessant 
ware  eine  zuklinftige  ausfUhrliche  Analyse  von  EG-Ausgaben  in 
Verbindung  z.B.  mit  begrenzten Beschaftigungsprogrammen  durch 
nationale  Regierungen.  Dies  wlirde  etwas  beleuchten,  inwieweit 
diese  Rand-Programme  sehr verschiedene  Kostenstrukturen  besitzen, 
z.B.  im  Vergleich  mit  den  durchschnittlichen Formen  staatlichen 
Verbrauchs;  ebenso  die  Austauschbarkeit  zwischen  EG  und  ein-
zelstaatlichen  Ausgaben  und  deren  Endeffekt  auf  die  Beschafti-
gung,  und  schliesslich die  Maglichkeit,  Massnahmen  zu  finden 
und  durchzuflihren,  die  fUr  gewisse  industrielle,  berufliche 
oder  regionale  Arbeitskraftkategorien  in der  EG  wirksam  ange-
wendet  werden  konnten. - i  -
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3.31 PROGRAMME  OF  RESEARCH  AND  ACTIONS  ON  THE  DEVELOPMENT  OF  THE  LABOUR  MARKET 
AN  INTERNATIONAL  COMPARISON  OF  THE 
EFFECTS  OF  PUBLIC  EXPENDITURE  UPON  EMPLOYMENT: 
BELGIUM,  FRANCE  AND  THE  UNITED  KINGDOM 
MAIN  REPORT 
CHAPTER  1  INTRODUCTION 
CHAPTER  2  THE  EMPLOYMENT  EFFECTS  MODEL 
CHAPTER  3  EXPLORATORY  STATISTICAL  ANALYSIS 
The  Main  Report consists of  seven chapters.  Chapters l-3 are 
bound  together,  preceded by a  complete list of contents for 
the Main  Report as a  whole:  the remaining chapters are  bound 
separately.  Chapters 1-3,  6  and  7  are in English and 
Chapters 4-5  are in French.  Chapter  7  also appears in a 
slightly modified  form  as the  Summary  Report for  which there 
are English,  French and  German  versions. 
Project Co-ordinator  :  R.M.  Lindley 
Manpower  Research Group,  University of Warwick 
Study no.  78/28  for the Commission of the European  Communities ------------------------
1.1 
CHAPTER  1  INTRODUCTION 
This report describes the  findings of research into the  employment 
effects of public expenditure in the Belgian,  French  and  UK  economies. 
The  most  important divisions of government expenditure  on  goods  and 
services - government consumption and  social capital formation  - are 
identified separately and  their impact upon  the  scale and  industrial 
structure of  employment are  traced  through each  economy.  The  basic 
form of the  Employment Effects Model  used  for part of the analysis 
is described in Chapter  2.  The  problems which might arise with this 
sort of open  static input-output model  are  considered together with 
extensions to its structure which would,  in principle,  make  it a  more 
reliable representation of the process of  employment generation. 
Chapter  3  first dod Is with  ~;ornt:.'  gen1..'rnl  problem~:; of analysis 
in  conducting  international  comparisons  of  qov<'rnmeiJ1.·  ~..~xpenditun' 
as  they affect the present project.  The  chapter  then proceeds  to 
compare  the  commodity  structure of government  consumption in Belgium, 
France  and  the  UK,  and  to examine  the main  features of the inter-industrial 
employment  linkages which  serve  to transform  changes in government final 
demands  falling directly on  certain industries into a  pattern of  employment 
changes more  widely distributed across  an  economy.  This chapter may 
be  seen as  an  introduction to the more  detailed analysisfor each country 
which is contained  in Chapters  4  to 6. 
Each of the  separate country chapters deals not only with  the 
basic analysis of employment  linkages as  represented by  the Employment 
Effects Model  but has exploited the national availability of data  and  access to 
operational models  in order to pursue  the  study of particular developments. 
The Belgian  study has paid special attention to  the effects of the major 
post-war  expansion of expenditure  on  roads  and other public works;  the 
French  study has  concentrated upon  the problems of assessing the  short-
term consequences  for  the  structure of output and  employment of  the 
budgetary measures  taken  to reflate the French  economy  during  1975-76;and 
the  UK  study has  disaggregated government  consumption  and  social capital 
formation  into several groups  in order  to investigate their effects upon 
employment  over  the period 1954-74 at a  detailed industrial level,  taking 
a  medium-term perspective.  These  examples,  chosen  for  further work  for 
one  country only,  are used  to test the methodological  and practical 
problems  of analysis in cases which are of considerable significance to 
policy-makers in all three countries. 
The  concluding Chapter  7  is devoted to a  selective  summary  of the 
empirical  findings  establish€  for  the  three  economies  and gives our main ~--· --------------
1.2 
conclusions on  the methodological  issues raised in the  course of the 
report,  together with our  suggestions for  further research.  The  text 
of this chapter appears also as  the Summary  Report required by the 
Commission. 
The  length and structure of the main report has meant that,  for 
ease of reference,  each of Chapters  4  to 6  incorporates its own  annexes 
devoted as  they are to the vagaries of national statistical sources and 
models used  in those chapters.  In addition,  so that every chapter is 
complete in itself, notes  and references are given within each chapter. --------------------------
2.1 
CHAPTER  2  THE  EMPLOYMENT  EFFECTS  MODEL 
2.1  Introduction 
This chapter deals mainly with the basic  structure of a  model  for 
use  in the analysis of employment creation.  It has  been  termed  the 
'Employment Effects Model'  to indicate the attention paid to distinguish-
ing the different channels by which changes in final demands  lead to 
changes in employment  and  to emphasise  the value of  studying the shifts 
in relative importance of the different employment effects produced. 
Section 2.2  specifies the model  in the necessary accounting detail, 
starting with a  simplification of the  foreign  trade position of the 
economy  in which all imports are regarded as  complementary and  then 
introducing competitive as well as complementary imports.  This model 
has been estimated for all three countries and results for  the French 
and  UK  economies are given for  both the characteristics of the 
Employment  Effects Model  as a  separate  system  and  the modifications 
which result when  embedding it within a  fully developed multi-sectoral 
macroeconomic model.  To  discuss the latter is beyond  the  scope of the 
present chapter.  The  sub-section dealing  with  'closing'  the Employment 
Effects Model  is therefore very short although this aspect is of 
considerable significance,  as  shown  in later chapters. 
Section 2.3 defines a  series of tables required in the analysis 
of changes  in employment effects taking place during  a  particular period. 
These  separate the effects of changes  in the  technology matrix,  produc-
tivity and  import penetration and distinguish between the combined 
effects of changes  in all these coefficients from  changes in the 
structure of expenditure in each final demand  category and  in the levels 
of total expenditure  in those categories. 
Section 2.4 discusses certain methodological  problems which present 
themselves,  particularly when  moving  from  an analysis of employment 
effects in one  year  or  changes  between different years in the past to the 
simulation or  forecasting of  employment responses to alternative policies 
or  economic  environments. 
The  use of input-output analysis to calculate the  employment  effects 
of alternative changes in the pattern of final demands  has  long  been 
recognised.  Leontiei  (1941),  following  his seminal contribution to 
equilibrium analysis of the American  economy,  observed that  'direct'  and 2.2 
'indirect'  employment as well as output effects may  be obtained via the 
inverted input-output matrix.  Burtle  (1952)  provided a  non-technical 
exposition of the method  and its potential usefulness:  'This technique 
has practical value in a  field which is of considerable concern to the 
International Labour Organisation  - that of manpower  supply and full 
employment'  (p. 600).  Evidently those constructing macroeconomic models 
which  incorporate an  input-output  system have also,  implicitly,  used 
this sort of employment model  although the analysis of the full variety 
of possible employment effects has not received much  attention in the 
main literature.  Taking  the social accounting matrix as  a  whole,  however, 
recent work  in development planning  has elaborated various  income  and 
expenditure effects within the main  sets of accounts and  between  them 
(see,  for  example,  Pyatt et al.  1977)  as  a  means of  studying the struc-
ture of economic  responses to changes in policy.  More  specifically, 
Parikh  (1974)  has produced estimates of aggregate  industrial  employment 
effects for  the United  Kingdom  and  Lindley  (1977)  has  extended Parikh's 
results in a  study of the  linkages between  industries in their employment 
of skilled engineering workers.  Parikh  (1975)  also investigates the 
significance of adopting various proxies for  the domestic coefficient 
matrix as a  guide to the choice among  the major alternatives open  to the 
planner in countries where  a  direct estimate of the  import matrix is not 
available alongside the  technology matrix. 
The  input-output type of model  also features  in the review by Brown 
and  van  Eijk  (1977),  prepared for  the Commission,  of the alternative 
conceptual  frameworks  and  the empirical  studies available on  the  impact 
of government budgetary measures upon  the structure of employment. 
These authors conclude that over  the field as a  whole  there is an  'almost 
total lack of existing empirical analysis'.  Whilst  we  have  not attempted 
to duplicate that review or to update it in any comprehensive  fashion, 
studies byBerckmans and  Thys-Clement  (1979),  Burniaux  {1978)  and  Lindley 
{1978,  1980)  are of relevance to the empirical  work presented in 
subsequent chapters. 
2.2  The  Model 
2.2.1  Simple model  with complementary  imports  and  open  I-0 system 
D - matrix of  intermediate transactions of domestic outputs 
between domestic production activities(!) 
M - matrix of  imports classified by  importing  and  by using 
domestic production activity  (assumed  to be diagonal) 
{1)  No  distinction is made  between  commodity  and  industry.  Although the 
make  and  absorption matrices are used  separately in some  macro-
economic models,  they are combined  by means  of the  industry 
technology assumption when  conducting  the analysis of the  employment 
effects matrices. 2.3 
A  - matrix of technical coefficients relating to D 
B  - matrix of technical coefficients relating to M 
m - vector of  imports  by production activity  q 
d  - vector of domestic gross outputs by production  q 
activity 
fd  - final demand  vector for domestic output 
?- final demand  vector for  imported products 
N - vector of labour  input by production activity 
g  - vector of labour  input per unit of gross domestic 
output in each production activity 
We  have 
A .. 
D ..  =  2.2.  ~J 
d 
B .. 
~J  Mij  (but M.  .  =  0  for  i  ~ j)  and g.  = 
d  l.J  J 
~  • • • • • •  (1) 
d 
qj  qj  qj 
for i,j = 1,  ..•.  a  where  a  is the number  of production activities. 
Partitioning the usual  balance equations,  assuming  non-competitive  imports, 
we  may  write: 
f  !_-:  --~-~-Qj  [::] 
II:  [~]·  -B  I  I 
I 
Hence [ ::  J  =  ~  -1  I  J  r~:=-=J~j=~-j---:  f~l 
• • • • • •  ( 2) 
It is now  possible to calculate the total employment effect of meeting 
an  increase in a  particular category of final demand  through domestic 
production only,  keeping constant all other final demands  for domestic-
ally ·produced goods  and all final demands  for  imports.  Clearly,  the 
gross outputs of domestic  sectors and  intermediate  imports will change 
to  some  extent depending on the linkages between production activities. 
A production function relating domestic  employment to domestic 
output may  be  summarised  by the  labour-output ratios  (g)  and  yields 
the following matrix of industrial employment effects upon  the demand 
for  labour resulting from  a  un~t increase in domestic  final demand. 
,..  -1 
g [I- A]  X  =  (3) ~.4 
g  is a  diagonal matrix containing the vector g  along  the diagonal. 
X .. ,  a  diagonal  element of 
]] 
an expansion of final demand  for 
increasing domestic output in the 
X,  is the  employment effect from  meeting 
th  the  j  product by  £1  million through 
.th  d  t'  .  .  h  ff  t  J  pro uc  10n act1v1ty.  T  e  e  ec 
includes the  impact of additional demands arising upon  the initiating 
sector itself from  other activities expanding to meet  i.ts input require-
ments.  The  off-diagonal elements in the  jth column of X are the 
increases in labour demands  in the rest of the production activities 
which result from  meeting the input requirements of activity j. 
d  If the final demand vector  f  is replaced by  separate vectors 
representing  each element of final demand,  and  these are assembled  in a 
matrix  (Pd)  of dimensions  a  production activities by  S different expendi-
ture categories,  then the  employment response to the pattern of commodity 
spending associated with these categories is given by: 
y*  =  • • • • • • • • • • • • • • •  ( 4) 
The  matrix  y*  contains down  column  'k'  the  employment generated in 
th  each industry by  the  k  type of expenditure.  y* ·has dimensions  (a  X  a) 
but associated with it is a  vector  (y*)  ac~ounting for  the employment 
created by final  demand  activities themselves. (2)  If these  have  employ-
ment-expenditure ratios,  denoted by the vector  h  analagous to g,  we 
obtain: 
• • • • • • • • • • • • • • •  ( 5) 
where  w is a  vector of wage  bills in each category of  expenditure,  i  is 
the unit vector  and  the  superscript  '  indicates a  row transformation. 
The  employment effects contained in y*  will  be referred to as the 
institutional employment effects.  Those represented  by  y*  may  be 
divided  into direct and  indirect effects. (3)  These  concepts relate to 
(2)  The  social accounting  framework  for  the model  identifies two  main 
types of employing  activities  :  industries and  institutions. 
Expenditures by  the latter are classified as final demands  and 
include the labour costs paid by households for domestic  services, 
by certain private non-profit-making bodies and  by government. 
The  corresponding  employment  is therefore classified to the 
institutions concerned.  Other  items of final demand  (investment 
and  exports)  are not affected in this way  and  so  their employment-
expenditure ratios contained in the vector  h  are zero. 
(3)  The  terms  'direct'  and  'indirect'  have  been defined  in several 
different ways  in the  input-output literature  (see Parikh,  1975a). 
The definitions adopted  here reflect the  need  to identify the  jobs 
created in the institutional employing activities as well  as  in 
the industries supplying commodities  to final demands. 2.5 
the commodity demand  initiated by the category of final  spending  concerned. 
.  th  d  d  Thus 1f the  k  column of P  is denoted  by Pk'  then  we  have: 
y* 
k 
-1  "d  9  [r  - A]  Pk  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ( 6) 
*  y ..  k  JJ, 
direct effect 
*  Y ..  k  1),  indirect effects  (i#j) 
th 
Y~ is the full  employment  effects matrix  for  the  k  spending 
category and  has the  same  structure as the X matrix discussed above. 
The direct effect corresponding to the demand  for  a  particular commodity 
is shown  as the appropriate diagonal  element and  the indirect effects 
upon other industries,  initiated by that demand,  are  shown  down  the 
corresponding column. 
2.2.2  Accommodation of competitive  imports 
The  above  employment effects matrix has  been derived on very strict 
assumptions about  foreign  trade.  All  intermediate imports are collected 
under  the  industry of first destination and  treated as  complementary. 
Since many  imports  compete  strongly with national products,  it would  be 
preferable to adopt the treatment recommended  in the United  Nations hand-
book,  A System of National  Accounts  (1968),  which distinguishes between 
complementary and  competitive commodities.  The  latter are then routed 
through the  sector  in which that good  is the principal product,  yielding 
an  inter-industry transactions matrix reflecting technology independently 
of trade,  except insofar as complementary imports cannot be routed 
through a  domestic  industry and  so  embody  an  extension of the technical 
structure involving  'complementary foreign industries'. 
The  commodity balance equations therefore need  to distinguish 
between competitive  (ml)  and  complementary  (m2)  imports  and  the final 
demands  for  them  (fl  and  £2  respectively). 
ml  +  q  Aq  +  fl  competitive 
1 
............  (7) 
m2  Bq  +  £2  complementary 
(u';l  s<r  ;) 
-1 
Setting ml  +  q)s gives m  =  q 
1 
[r 
"  ...  -1  -1 
Hence  q  - A +  s  (I  - s)  J  f 
1  ............  (8) 
and  by analogy with equation  (6)  we  obtain: 2.6 
"'  "  -1  -1  y* 
k  g  [r  - A  +  s  (I  - s)  J  P~  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ( 9) 
A is now  a  'pure'  technology matrix unaffected by changes in import 
penetration in domestic markets for  competitive products.  The  impact of 
the latter is dealt with through the vector of import shares  (s).  B is 
now  a  new matrix of complementary import coefficients. 
The  effects of final demand  upon  employment will change according 
to the above  scheme  because of changes in the following  components: 
(i)  the pattern of final demand  amongst different categories 
of expenditure  (private consumption,  investment etc.), 
(ii)  the commodity structure of expenditure in each category, 
(iii}  the  technology matrix, 
(iv}  import shares and  the propensity for  final demands  to 
absorb imports directly,  and 
(v)  industrial productivity and  the ratio of expenditure to 
employment  in final demand activities. 
For  the purpose of formalising  the  impact of  (i)  and  (ii)  a 
coefficient matrix  (C)  for  the commodity  structure of final  expenditure is 
defined as follows: 
d  '  d  p  = i  p 
d  Ad  -1  c  =  p  •  (p  ) 
The  consolidated industrial  employment effects matrix  Y is then 
given by 
1\  "  -1  -1  Ad 
y*  =  9  [r  - A  +  s  (I  - s)  J  [c  p  J 
and  the full industrial employment effects matrix for  each category of 





k  9[I -A +  s 
A  1  -1 
(I  - s)- J  •.•..••••••••••.•••  (12) 
This leaves the institutional employment effects: 
y*  "'  d  h(p  +w)  (13) 
For  the purpose of single country analysis and  international 
comparison it is desirable to normalise equations  (11)  - (12)  for different 
levels of expenditure.  (Some  analysis of the absolute levels is of course 
d  also necessary).  This may  be done  by  setting p  equal  to a  unit vector. 
Much  of the cross-country analysis may  be  conducted using  the resulting 2.7 
matrices but for  completeness it would  be  necessary for  certain comparisons 
to express the effects in a  common  unit of account.  The  choice of  an 
appropriate unit raises the usual  problems  and  will not  be  discussed  in the 
present chapter although  some  reference  to it is made  in Chapter  3. 
Having  normalised  pd,  equations  (11)  - (12)  yield coefficient 
matrices as functions of other coefficient matrices or vectors:  g,  A,  s  and 
c.  In coefficient form  the asterisk superscript is dropped  for  Y  and  Yk. 
2.2.3  Closing  the model 
The  institutional, direct and  indirect effects obtained  from  the 
above model  take  no  account of the impact of changes  in the level of employ-
ment  upon  the  incomes of both the private and  public  sectors and  the 
responses of  each to the resulting situation.  The ramifications of these 
changes  can be very complex  and  without  a  complete macroeconomic  model it 
is not possible to assess  them  fully.  There are,  however,  various types of 
macroeconomic  model  and  the effects of  'closing'  the expenditure-output-
employment-income-expenditure  loop will vary according  to the nature of the 
model  adopted.  This applies particularly to the  way  in which the relation-
ship between output,  investment and  productivity is dealt with and  to the 
treatment of links between the real and  financial  sectors of the  economy. 
The  additional  employment generated beyond  the institutional, direct and 
indirect effects defined  above  has  been  termed  the  induced effect. 
Obviously,  any comparison of  induced effects between countries would  depend 
upon the macroeconomic models used and  would require an appreciation of 
their different properties. 
2  3  .  bl  .  d  f  1  .  .  <4>  •  Bas1c  Ta  es Requ1re  or Ana  ys1s over T1me 
The  following  tables are required  for historical analysis. 
(i)  All coefficient matrices  shown  in equations  (11)-(13). 
(ii)  For  selected years:  the  following  coefficient matrix 
which is independent of the  impact of final  expendi-
ture per  se. 
"' [  "  ....  -1  -1  E = g  I-A+s(I-s)  ]  • • • • • • • • • • • • • • • • •  ( 14) 
(4)  The  tabulations of parameters  suggested  here concentrate upon  the 
evaluation of the  industria:  impact of changes in final demands.  Others 
highlighting  the relative dependence of an  industry's employment upon 
different final  demands  (i.e.  on  the rows of the E  and  Y matrices}  can 
also be defined.  A  study of the relative importance of  'own'  and 
'cross'  effects of changes  in technology,  productivity and  import 
penetration would  determine  a  further  set of tables. 2.8 
(iii)  For  selected years:  the first round  effects 
(institutional,  direct and  indirect effects,i.e. 
excluding  the  induced effects)  resulting  from 
different coefficients and  final  expenditures. 
{iv)  For  selected years:  a  disaggregation of the first 
round  effects in  (iii)  according  to category of 
expenditure. 
{v)  Taking certain pairs 
contributions of  the 
to the total change 
employment effects. 
of years,  an analysis of the 
changes  in different coefficients 
in the first round  industrial 
For  example: 
Changes  independent of expenditure 
...  [  ·'  "  -1 J  -1  gt I  - A  +  s  (I-s  ) 




A  -1] -1 
Et  At+O  +  s  (I-st)  t 
2 
gt+O [I  -
"'  -1 J  -1 
Et  At+O  +  st  (I-st) 
(a)  in  A  . ,  l 
changes  technology  ~TE  =  l  (Et  - E  ) 
t 
(b)  changes in productivity  ~TEg = i'  (E~  El) 
t 
{c)  changes  in import penetration  ~TE 
s  I  2 
=  i  (Et+O- Et) 
(d)  total change  in first round  industrial effects per unit of final 
demand 
bTE  = i'  (E  O  - E  )  t+  t 
Note  that the ordering of these calculations is arbitrary but it is 
important to maintain consistency. 
Expenditure  induced  changes 
*  ""d 
yt  Et  Ctpt 
yl  ""'d 
t  Et+O  Ctpt 
2  Ad 
yt  Et+O  . ct+e  pt 
*  .A.d  y 
Et+O  . ct+O  p  t+O  t+O 
(e)  changes in technical coefficients  bYRT  =  Y~i - Y~i 
(f) 
{g) 




p  *  .  2 
changes  in pattern of expenditure  bYR  = Y  l  - Y  i  t+O  t 
(h)  total change  in absolute first round  industrial effects  bYR = y*  i  - y* i 
t+O  t 
T  C  P 
~YR  +  ~YR  +  bYR 2.9 
2.4  Further  Issues 
The  main uses of the open  Employment  Effects Model  specified in 
section 2.2.2 are  in 
(i)  presenting  a  summary  and  simple analysis of past 
changes  in industrial and  institutional employment 
resulting  from  changes  in final demands; 
(ii)  providing  an  intermediate  stage for model develop-
ment prior to endogenising  the appropriate elements 
of  final  demand  (notably private consumption, 
investment  and  exports); 
(iii)  enabling computationally cheap approximations to 
the full  employment effects of alternative policies 
to  be  obtained  by not having  to operate  a  complete 
multisectoral model  each time  estimates are required. 
Once  the  simpler model  is  'closed'  or  embedded  in a  full-scale model 
of the  economy,  the basic tables given in section  2.3 or variants of  them 
(see,  for  example,  Chapter  6,  section 6.5)  provide  a  useful  'ready reckoner' 
which helps in separating out the different employment effects which are 
compounded  together  in the  end results of complete  simulations. 
The  main  purpose of conducting macroeconomic  simulations is toassess 
the  impact of alternative policies in order to  study the dynamics of the 
economy  over  some  past period or in order to yield guidance in the choice 
of  economic  strategies for  the future.  Whether or not one  has  an optimising 
model  or one  which can  be  set to achieve certain targets by means of certain 
instruments,  the evaluation of alternative policies leads to an analysis of 
the resources used  and  the explicit shadow prices obtained  from  the  former 
model  or the implicit  shadow prices obtained when  experimenting with the 
latter.  How  useful  the open  Employment  Effects Model  is in this context is 
an empirical question related to point  (iii)  above. 
The  main  issues which arise when  using  the open  Employment  Effects 
Model  are  summarised briefly below. 
(a)  Responses at the margin 
Whilst yielding  a  useful  framework  for  the analysis of past changes, 
equation  (11)  contains sets of coefficients  some  of  whose  average values 
differ very significantly from  their marginal values.  For  example,  we  know 
from  the  work  on  employment  fun~tions that the long-run output elasticity 
is usually significantly less than unity and that the short-run elasticity 
is even  smaller.  In many  countries  we  also observe that the marginal 
propensity to  import is much  higher  than the average propensity and 
approaches unity for  certain sectors.  In addition,  changes  in capacity 2.10 
usage  can alter the structure of the  technology matrix  in the  short-run 
and  changes  in the level of final demand  in a  particular category may 
introduce a  marginal cost structure which differs markedly from  the 
average attributed to that category. 
Generally speaking,  the  importance of the last two  factors, 
affecting matrices A  and  C respectively,  may  be reduced to some  extent 
by disaggregation.  The first two  factors,  affecting vectors g,  h  and 
s,  can only be satisfactorily tackled by recognising  that for most  forms 
of analysis for  policy purposes it will be  necessary to introduce 
estimates of marginal coefficients to replace the average coefficients. 
The  problem of marginal responses also affects the treatment of 
capital coefficients mentioned below. 
(b)  The  employment  equivalent of capital inputs 
Investment  in the current period,  although  sometimes contributing 
to production in that period if the model  is an  annual rather than 
quarterly one,  is basically dealt with as for  any other potentially 
endogenous  final demand  - but with a  feedback  to the determination of 
productivity.  The measurement of the capital services used  in production 
in terms of their employment  equivalent may  be  approached either from  the 
replacement productivity  (cost)  or historic  productivity  {cost)  stand-
points.  Whether  or not one  wishes  to  include one or other of  these 
employment estimates as part of the  employment effects matrices depends 
on the purpose of the  study.  If we  are interested mainly in the likely 
job creation effects of  an  expansion of final demands  in a  period of low 
capacity usage,  then there may  be  no  need  to  incorporate estimates of 
employment generated by the replacement component of  investment.  When 
closer to full capacity usage,  an  expansion of,  say,  const~ption without 
a  mutually consistent expansion of  investment  would  probably lead to an 
intensification of  the  leakage to imports.  The  employment effects matrix 
would  not then provide an  adequate  framework  without first modifying it 
in the  standard fashion,  adopted  in simple dynamic  input-output analysis, 
where  the capital coefficients matrix is added  to the  technology matrix. 
The use of historic productivity on  which to base the measurement 
of  labour  embodied  in the capital input is relevant to the question of 
how  much  labour  has  gone  into producing  a  past set of final demands. 
This is of interest for its own  sake,  it reminds us particularly of the 
role of labour attributed to capital goods  producing  industries in the 2.11 
production of other goods,  but it does not necessarily assist in the 
evaluation of policies for  the future.  Notwithstanding  the problems of 
measuring capital  stock at constant  'prices'  either in terms of monetary 
units of account or  labour  input,  it would  seem  to provide  a  more 
relevant concept for policy purposes. 
(c)  Treatment of  imports and  exports 
The  model  specified in section 2.2 computes  a  domestic  employment 
effects matrix.  The  classification of commodities  into complementary and 
competitive ones does  not  imply,  even at the  highly disaggregated level, 
that foreign producers  would  employ the  same  technologies  (and  hence  g 
and  A)  and resources as those used  in the  UK.  Indeed,  it would  be  better 
to  assume  that competitive  imported products  have quite significantly 
different technologies  and  resource demands. 
The  product demand  satisfied by foreign  industries through  imports 
of  intermediate and  capital goods might  have  been  satisfied by domestic 
industries,  but the domestic  jobs created would  probably have  been on  a 
scale and  pattern rather different from  both that actually created in 
foreign  industries and  that obtained  by  assuming  that the  imports would 
be  produced  in the  same  fashion as domestic products  in the  same 
commodity group.  From  the latter, it is clear that the use of the employ-
ment effects matrix  in which  s  = 0,  or  some  set of lower  import ratios, 
in order to indicate the potential  job creation effect of  'concerted 
action'  on the  import front could be very misleading.  It is nonetheless 
an  empirical question which requires comparative international analysis. 
Recognising  the  interdependence of national  economies,  however, 
leads to complications not only for  the treatment of  imports but also 
for that of exports.  On  the one  hand  exports are a  final  demand  on  the 
domestic  economy  whose  labour content  (domestic  and  foreign)  can be 
~alculated in the  way  described in this chapter  with or without the 
different improvements  in methodology discussed in the present section. 
On  the other hand,  exports are,  in part,  inputs in the  production of 
foreign products,  some  of which are  imported.  Obviously for  small 
economies  this feedback  will  be minor  except in cases where particularly 
powerful  regional  interdependencies exist.  Within trading blocks, 
however,  it can  be  significant and discussions of trade policy which 
concentrate upon  import substitution and protection will provide only a 
partial view of its potential  impact  upon  employment  (even  ignoring  the 
possibility of retaliation by other countries in  the  event of  introducing 
import controls) . 2.12 
(d)  Human  capital and  the heterogeneity of labour 
Measuring  the  input of labour of  a  certain type,  i.e.  a  homogeneous 
skill group,  is mainly a  question of compiling statistics on the number 
and productivity of hours worked.  Much  has  been written on this subject 
but,  in the context of the other  technical problems affecting the 
Employment  Effects Model,  it is not perhaps as important as the  second 
issue relating to the measurement of labour  input  - the heterogeneity of 
labour. 
In itself,  the heterogeneity of the  labour  input could  be dealt 
with by disaggregating according  to different occupations.  However,  the 
lack of consistent occupation by  industry statistics on a  regular basis 
has  hampered  research in most countries.  In principle,  for  the purposes 
of historical analysis,  the vector g  is simply replaced  by  a  matrix  G of 
occupational labour-output ratios.  In practice,  there is the major 
problem of estimating the marginal  response coefficients when  we  have 
adequate  time  series data on occupational  structure only for  certain 
industries. 
Whilst the heterogeneity problem may  be  tackled in this fashion, 
there remains  the question of the  human  capital embodied  in the skills 
deployed  in production.  If it were  not for  the lack of data,  it would 
be possible to follow a  treatment of  human  capital which is analogous 
to that of physical capital.  There are several conceptual problems 
which arise but,  in principle,  this possibility should  be viewed as  a 
genuine  extension of the basic model.  It does,  however,  bring us to 
the final  issue to be discussed in this section. 
(e)  The valuation of labour  inputs 
In the accounting  sense,  different labour skills employed  in 
different industries can be valued at their respective market  wages  (W) 
and  a  further matrix operation can be  introduced into the basic equation. 
Insofar as these  wages reflect the marginal products of labour or of the 
human  capital services utilised,  they may  be used to aggregate the  labour 
input  (providing  a  suitable price deflator can be  found).  This would  be 
very convenient since it enables  the researcher to use  aggregate wage 
bill statistics as a  means of summarising  the  'quality and quantity'  of 
the labour  input used  in different industries and over  time.  Those 
researchers who  believe that labour markets are not sufficiently 
competitive to warrant making  this assumption,  may  prefer to concentrate 
upon the disaggregation of the labour  input and  on the preparation of - ------------ ------------------ -----
2.13 
suitable tabulations separating out occupational  and  industrial employment 
effects.  Wages  are certainly labour market  signals but they are  subject 
to considerable interference and distortion and  the state of each market 
needs to be  studied before they are used as automatic  weights in an 
evaluation of  employment strategies. 
The points raised in this final  section indicate both the problems 
which might arise when  using  the simplest form  of open  Employment  Effects 
Model  and  the possibilities for  extensions of its basic  structure which 
would make  it a  more useful model  for  the analysis of  employment generation. 
tt  t  .  h .  d  1  h  .  l  d .  .  ( 5)  No  a  emp  is made  ~n t  ~s stu  y  to exp ore  t  e  occupat~ona  ~ens~ons. 
Chapters  4  to  6  discuss the use of employment effects matrices,  as defined 
in section  2.2,  for  Belgium,  France and  the UK,  respectively.  The 
consequences of  taking  into account differences between marginal  and 
average coefficients and of closing the model  are  examined  in Chapters  5 
and  6. 
(5)  Examples of occupational  and  regional  as well as  industrial analysis 
may  be  found  in Lindley  (1978,  1980)  where  a  full multisectoral 
macroeconomic  model  of  the  UK  is employed. 2.14 
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CHAPTER  3  EXPLORATORY  STA'l'ISTICAL  ANALYSIS 
A general problem of analysis in conducting international comparisons 
is to decide  which differences are  statistically significant given  the methods 
of estimation  for  individual countries and  the  correspondence between 
classifications of industries,  products,  final uses,etc.  There is a  natural 
tendency to scrutinise differences which  are very great and  ignore  those  which 
are small,  leaving  a  middle-ground of quite noticeable differences which may 
or may  not reflect classification ~oblems  etc.  and  from  which it is quite 
difficult to discern much  of  a  pattern.  In Chapter  2  we  observed that very 
little work  has  been  done  on  the  structure of government  expenditure on  goods 
and  services  in different countries and its impact  upon  industrial employment. 
If our project is indeed one  of the earliest in this field  then it is 
particularly important  to note  the main  statistical problems  which affect our 
analysis.  Section 3.1 deals with questions covering  (i)  the classification of 
branches  in both market  and  non-market  sectors,  (ii)  the distinction between 
branches  and  final  uses,  (iii)  the  way  in which  the  input-output accounts are 
arranged to accommodate different structures of  technology,  market circumstances 
and  institutional arrangements  for distributing output to final uses  and  (iv) 
the choice of unit of account.  Broadly  speaking  we  try to  shed  light on  the 
following matters which  have  implications for  future  research as well as  for 
the results presented  in this and  later chapters. 
(a)  To  what  extent are present data for  individual countries amenable 
to harmonization? 
(b)  Where  attempts  have  been  made  to produce  internationally comparable 
data,  have  they been  successful? 
(c)  What  can  these  international compilations tell us  about  the 
similarities and differences between  countries in the field 
under  study? 
(d)  Where  do  improvements most  need  to be  made  to allow for  more 
conclusive  inter-country  ~nalysis - what are the priorities for 
data collection and  refinement? 
In  the course of dealing with  the various statistical points,  section 3.1 
summarises  the  structures of government  consumption  in Belgium,  France  and  the 
UK.  Community  IO  tables prepared by  the  SOEC  do  not distinguish social 
capital formation  from  total gross  fixed  capital  formation  but we  shall 
return to this item of  goverr~ent spending  in later chapters where  its 
importance  for particular branches,  notably construction,  will be  recognised. 
As  described in Chapter  2  the  impact of  any  expenditure vector  upon 
the branches which  supply it directly or indirectly with goods  and  services 
can,  in principle,  be  traced  through  an  Employment Effects Matrix.  Various 3.2 
qualifications are attached to using  such a  matrix  to estimate the 
employment effects of short-run, marginal changes in final demands  but our 
intention in this chapter is to summarise the differences between economies 
in the main factors contributing to the presence of employment linkages 
between industries.  For this purpose  a  comparison of Employment Effects 
Matrices is an extremely useful exercise and our results are reviewed in 
section 3.2. 
Under  strong assumptions about certain parameters of the economic 
system we  can bring together the analysis of government expenditure and  the 
Employment Effects Matrices to provide  a  benchmark for  the impact of public 
spending upon industrial employment.  This is the subject of detailed study 
in Chapters 4-6.  The  final part of this chapter,  section 3.3,  deals with 
the related area of employment,  namely,  the government  sector itself.  Not 
only is this an important,  indeed  now  the dominant,  area of employment 
resulting from  government consumption,  but it also provides a  large 
stimulus to the final demands  for  industrial output through the personal 
consumption undertaken by employees of the state.  The  introductory 
empirical  treatment of this chapter  would  not be  complete  without a 
summary of the main  trends in government  employment,  although it is only 
as part of the  UK  country study  (Chapter  6)  that much  further analysis is 
(1} 
conducted in this report. 
(1)  A somewhat  longer version of this last section was  initially drafted 
by Robert Wilson as part of the  UK  study of government  employment 
(section 6.3)  from  which it is now  omitted. 3.3 
3.1  Comparisons of  the Structures of  Goverr~ent Expenditure 
3.1.1  The  classification of branches 
In order to estimate the  sort of model  discussed in Chapter  2 
there are  two  main  sources of data for  each country:  national statistical 
publications based  on classifications used  in official analyses of domestic 
economies  and  compilations prepared at an  international level using 
classifications designed  to facilitate comparison between countries.  The 
Community  input-output tables for  1970 prepared  by  SOEC  (1976)  include 
tables for  the  United  Kingdom  as well  as  for  Belgium and  France.  These 
would  have  sufficed  had  the project been  intended  simply to  study inter-
industrial structures and  the effects of government  final  demands  upon 
industrial gross outputs  and  employment  using static input-output models 
estimated for  one  year.  But  since  we  wished  to go  beyond  such analysis, 
certain compromises  have  been made  in the  choice of data  sources  and 
classifications:  to some  extent these  undermine  the potential for detailed 
international comparison  but  have  allowed  us  to exploit the available 
modelling capacity for  individual countries.  Tables  3.1  and  3.2  show  the 
classifications of industries and  non-market  services,  respectively,  used 
in subsequent chapters.  Table  3.3 provides  a  guide to the  areas of analysis 
of public expenditure and  employment  in which  these different classifications 
are used.  Table  3.4 presents a  grouping of branches which  allows  for  the 
maximum  of comparison between results of different countries,  industries and 
models. 
There still remain  some  questions of comparability amongst  the estimates 
presented in this chapter but unavoidable differences are  noted  in the 
relevant tables and,  where particularly important to the  argument,  also in 
the text. 
3.1.2  Branches  and  final  uses 
Although  the harmonisation of input-output and  other national  economic 
accounts  has made  considerable progress  there are  some  particularly 
troublesome  conceptual  probler..s  associated with the market  and  non-market 
services of education  etc.  and  health.  In principle it is possible to 
distinguish profit-making institutions providing  these  services from 
government  and  other non-profit institutions engaged  in similar activities. 
Among  our  three countries  the  SOEC  statistics for  France maintain this 
distinction for  both services,  those  for  Belgium do  so  for  health but those 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I  •  _1 
Sources:  Chapters  4-6,  main  report. 
Notes: 
Community  Input-Output Tables  1970-75  Methodology.  Luxembourg: 
SOEC,  1976. 
'Classification of Products  used  in  the European  System of 
Integrated Economic  Accounts  (ESA) '.  931/ST/73/E.  Luxembourg: 
SOEC,  1972.  (mimeographed) 
'Reconciliation of  NACE  and  SIC  (1968  edition)  at four digit level'. 
London:  Central Statistical Office,  1977.  (mimeographed) 
(1)  The  comparisons  made  in this table are as close as possible 
given  the characteristics of  the classifications at their 
most detailed industrial levels  and  the  levels of aggregation 
at which statistics are  made  available.  *  - denotes  a 
particularly crude  or uncertain equivalence  between  the 
category concerned  and  the  NACE-CLIO  (R  44) . 
(2)  CRESGE  (10)  and  INSEE  (36)  are  used at various  stages  in the 
French  study,  SAM  (35)  in  the  UK  study,  and  NACE-CLIO  (R  44) 
in the Belgian  study. 
(3)  The  industries listed cover  the market sector of  the  economy 
only.  See  Table  3.2  for  the  remaining  employing activities 
dominated  by government  and  non-profit institutions. 
(4)  Titles  (abbreviated)  are given only  for  CRESGE  (10)  and  the 
NACE  classifications - those  for  the other classifications 
are given in the relevant country chapters. 
(5)  CRESGE  branch no.4  includes T21  which  is allocated to no.6 
in  the table;  the  reverse is the  case  for  Tl2.  T99  -
intermediate  consumption  not allocated  - is not  shown  in the 
table but is an  adjustment for  imputed  banking  services. 
(6)  The  Standard  Industrial Classification  (SIC)  on  which  SAM  is 
based does  not provide  for  leasing etc.  covered  by  NACE  73 
which will be allocated as  small  parts of construction, 
transport,  distribution and  finance  houses  (nos.  29,33,34 
and  35  respectively of  the  SAM  groups) . 
(7)  Certain branches of  NACE-CLIO  (R  44)  are  aggregated for  some 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table  3.3  Guide  to the  Use  of Different Classifications 
(B  - Belgium,  F  - France,  UK  - United  Kingdom) 
Classification 
NACE-CLIO  (R  44) 
(Chapters  3  and  4) 
INSEE  (36) 
(Chapters  3  and  5) 
SAM  (35) 
(Chapters  3  and  6) 
SAM  (.15) 
(Chapter  3) 
Models  used 
B  - open  static 
I-0 model: 
1959,1965,1970 
F  - open  static 
I-0 model: 
1975-76 measures 
UK  - open  static 
I-0 model:  1954, 
1963,1968,1974 
n.a. 
F  - quarterly 
multisectoral macro-
economic  model 
(METRIC)  :  1975-76 
measures 
UK  - closed stdtic 
multisectorul  macro-
economic  model: 




Total  government 
consumption,  total 
social capital 
formation 
Also analysis of 
transfer payments 
to households  and 
firms  and  invest-
ment  by  national-
ised industries 
Components  of 
government  consump-
tion  (41,42,43,44 
+  45)  and  social 
capital  formation 
Comparison  of  B, 
F  and  UK  employ-
ment  growth 
1954-78  for  41-45 3.8 
Table  3.4  Grouping of Branches  for  International Comparison 
NACE-CLIO  {R  44) 
Agriculture 
Ol 
Coal  and coke  products 
03,05 
Petroleum and natural gas 
07 
Electricity,  gas  and  water 
09 














Paper  and printing 
47 








Transport and  communication 
61,63,65,67 
Other market services 
55,59,69,71,73,75,77,79 
Source:  Table  3.1 
IN  SEE  SAM 
Ol  l 
04  2,8 
05  3,9 
06  30-32 
07,08  11,12 
9,10  22,23 
11,12  10* 
13  18* 
14-17  13-17 
02,03  4-7 
18,19  19-21 
21,22  25,26 
23  27 
20  24,28 
24  29 
25-28  34 
31,32  33 
29,30,33-37  35 
Note:  These  groups provide  a  compromise  between  the  three most detailed 
classifications used  in the Belgian,  French  and  UK  static input-
output models.  *  denotes  a  particularly crude or uncertain 
equivalence between  the category concerned and  the  NACE-CLIO  (R  44). -------------------
3.9 
main  aggre:Jate categories of market  and  non-market  services  (see Table  3. 5  ) • 
The  cost structures exhibited by market  and  non-market  sectors of education 
etc.  in France  imply  that they are  two  quite di.fferent branches of production. 
Whereas  82  per cent of total expenditure of the  former  (branch  75)  is on 
commodities  (about  30 per cent on paper  and printing and  almost  20 per cent on 
business services),  only 17  per cent is spent in this way  for  the latter 
(branch  85) .  In the case of health,  commodity purchases absorbs  26  per cent 
and  39  per cent respectively of expenditure by  the market  and  non-market 
sectors  (branches  77  and  89)  but half of the non-market  sector's commodity 
consumption  comc~s  from  Uw market  soc tor.  Non-market  health services  form 
less than  1  per cent of total health services in the French accounts and at 
the margin it is not  surprising that such differences arise.  But  for 
education etc.  the  non-market  sector comprises  about  80 per cent of all such 
services.  The  striking difference in the value  added  to gross output ratios 
implied  for  the  two  sectors  suggests that the research and  development 
component perhaps dominates  the market services of education  with which it is 
aggregated  and  this may  be  related to  the  treatment of research in  the  French 
input-output table  (see  IO  vol.7,  p.l3). 
No  such comparisons  can  be  made  for  Belgium  and  the  UK  but the  low 
value  added  - gross output ratio  for  the French branch  75  seems  to be out 
of line with those obtained  for  other members  of  the Community  (see  IO  vol.9, 
p. 56) . 
Branch outputs  from  the market  and  non-market  services given in Table  3.5 
are  supplied for  intermediate  and  final  consumption.  Where  a  branch produces 
output which is entirely consumed  by  one  final  use,  the branch could in principle 
be  amalgamated  with  the  final  use,  the latter then  shows  consumption  for 
individual products  absorbed  by  the branch in place of  a  single item recording 
the  consumption of that particular branch output.  With  more  than one  final 
use it would  be  necessary to allocate the  consumption vector of the branch 
between  them.  The  simplest approach would  be  to assume  identical patterns of 
product absorbtion per unit of branch output consumed  - but,  where  the original 
branch was  rather heterogeneous,  it would  be  better to  have  separate data for 
each final use. 
If the branch  su~plies other branches  instead of or as well as final 
consumers  then it must  remain  as  a  branch,by definition.  However,  where  a  final 
consumer  engages  in  some  trade  - for  example,  sales by  final  buyers,  notably, 
sales of government  surplus  stock or  second-hand  equipment  - then it may  not Table  3.5  Branch Out.eut  and  Final Uses 
Mio  Eur.  1970 
NACE  - CLIO  Belgium  France  UK 
Branch output  (l) 
75  Market  serv.  of educ.  n.a.  1122.4  n.a. 
77  Market  serv.  of health  757.0  6086.6  n.a. 
79  Misc.  market  services  n.a.  3506.4  n.a. 
81  General public  services  2055.2  13178.2 
l 
85  Non-mark.  serv.  of educ.  1332.9  5774.0  22917.6 
89  Non-mark.  serv.  of health  n.a.  24.7 
93  Other  non-mark.  services  n.a.  1300.6 
Final uses 
01  Household  consumption  75  n.a.  326.8  n.a. 
77  724.2  5857.2  n.a. 
79  n.a.  2384.5  n.a. 
81  15.8  1591.2 
85  31.5  n.a. 
89  n.a.  n.a. 
93  n.a.  921.3(2)  n.a. 
Total consumption (all branches)  15000.0  84236.8(2)  74788.7 
Consumption of domestic output  12917.4  80184.3  70396.0 
02  Government  consumption 
75,77,79,93  n.a.  n.a. 
81  2055.2  13162.3  21326.4 
85  1332.9  5742.5  n.a. 
89  n.a.  24.7  n.a. 
Total consumption  3388.1  18929.5  21326.4 
Source:  IO  vol. 8 . 
Notes:  (1)  From  the  accounting identity,  branch output equals branch 
absorbtions of domestic  and  foreign  inputs  - including  imports 
of the branch product.  For  the  services  shown  there are  no 
direct imports  to final uses but in the case of French branch 75, 
about  2  per cent of total  supply is imported to satisfy intermediate 
demand. 
(2)  Private non-profit  institution~'consumption was  an  additional 
379.4  (all allocated to branch  ~3)  for  France but is included 
with household  consumption in the  case of  Belgium  and  the  UK. 3.11 
be possible to distinguish this activity from  the  final  use  and  treat it as  a 
separate branch.  Rough  adjustments  can  be made  via  an additional  row of the 
input-output accounts with non-zero entries only in the relevant final use 
columns.  This is the  case  for  the  UK,  described in Chapter  6. 
A reasonable  approximation  (see  below)  to  the  commodity  structure of 
government  consumption  would  be  to  combine  the purchases recorded  in branches 
81,  85  and  89. 
3.1.3  Arrangement  of  the  input-output accounts 
The  published statistics do  not,  therefore,  allow us  to  compare  across 
countries the cost structures of market  and  non-market  sectors of education 
etc.  and  health.  A primary interest in direct expenditure by government  and 
non-profit institutions would  be  served  by  concentrating  upon  branches  81,85  and 
89.  On  the other  hand,  the different institutional arrangements  for  education 
and  health care in the Community  should  be  recognised.  These are reflected 
to  some  extent in the  final  uses of services created by  the  branches identified 
in Table 3.6.  Bearing  in mind  the aggregation of certain branches  (notably that 
branch  81  includes  93  for  the  UK  and  this will  lower  the proportion of output 
consumed  by government  - see  the  figures  given  for  the French branch  93) ,  one 
can make  the  following  generalisations.  Non-market  services for  education 
and  health are  supplied almost exclusively for  government controlled consumption. 
Market  services of health are  consumed mainly  by  households  with  a  small 
proportion going  to  intermediate  consumption  by general public  services  (81) 
and  non-market  education  (85) •  In  the case of market  services of 
education  (for  Franc~,  however,  only  29  per cent is consumed directly 
by households with  62  per cent being absorbed  through  intermediate 
consumption  - over  half of  the latter goes  to non-market  services 81  and 
85,  which  supply government,  and  the rest is distributed amongst  several 
branches  in the  market  economy.  A similar situation probably  obtains 
for  Belgium  and  the  UK  but in both cases  the relevant branch is aggregated 
with other market  services. 
Faced  with  exceptional differences amongst  countries  in the 
financing  and  provision of health services,  an  SOEC(l978)  study of real 
values of  the main  aggregates of  the  ESA,  omits  health expenditure  from 
collective consumption of households.  The  structure of resulting government 
consumption  (which still incluc  ;  administrative expenditure  by  centr3] 3.1~ 
Table  3.6  Summary  of Input-Output Treatment of Certain Services 
Branch  and country  Intermediate  Final uses  Total 
conswnption  HC  GC  NPC  X  M  uses 
75  Market  serv.  of educ.  F  62.0(2)  29.1  6.9  2.0  100.0 
77  Market serv.  of health  B  4.3(3)  95.7  100.0 
F  3.8<4>  96.2  100.0 
79  Misc.  market services  F  32.0(5)  68.0  100.0 
81  General  public  services  B (1)  100.0  100.0 
F  0.1  99.9  100.0 
UK(l)  6.9  93.1  100.0 
85  Non  mark.  serv.  of educ.  B  100.0  100.0 
F  0.6  99.4  100.0 
89  Non  mark.  serv.  of health  F  100.0  100.0 
93  Other  non-mark.  serv.  F  70.8  29.2  100.0 
Sources:  10 vols.  2,5  and  7. 
Key:  HC,  GC  and  NPC  - consumption  by  households,  government  and  non-profit institutions 
respectively,  X - exports,  M - imports. 
Notes:  (1)  Aggregates  not equivalent to branch  81  - see Table  3.5. 
(2)  Branches  81  and  85  absorb  27  and  12  per cent respectively of  total  supply.  The 
rest of  intermediate consumption is spread across  a  large  number  of branches 
although other transport equipment  (29)  absorbs  7  per  cent of  total  supply. 
A  small  amount of trade takes place in education and  research. 
(3)  To  branches  81  and  85. 
(4)  To  branch  81  mainly and other non-market  services. 
(5)  Spread across many  branches but business services  (71)  and  renting of 
immovables  (73)  account  for  13  per cent,  and  branches  79  and  81  for  8  per 
cent each. 3.13 
and  local government  health services}  for  our  three countries is shown  in 
Tpble  3.7.  Commodity purchases amount  to about  23  per cent of total 
expenditure  for all countries  - the main differences at commodity  group  level are 
for  products for maintenance  (UK  high),  transport services  (B  high}, 
financial  services  (F  low),  products  for  maintenance  of agricultural and 
industrial machinery  (B  high} ,  electrical goods  (B  low}  ,  products  for mainten-
ance of transport.  C'quipmL~nt  (B  lcM)  and  expenditure  on maintenance of buildings 
and  works  (UK  low) .  Constlmption  of  fixed  capital  was  relatively hiqh  for  the  UK 
(almost  5.6 per  cent}  and  low  for  Belgium  (1.7  per  cent)  but this pattern 
is reversed when  we  consider  the  compensation of employees  which absorbed 
76  per cent of expenditure in Belgium  and  70  per cent for  the  UK,  with 
France half way  between  the  two. 
The  composition of compensation  to employees  provides  a  clue  to  the 
comparability of data  - about  15  per cent of  UK  expenditure covered public 
health workcrs,well  over double  the figures  for  Belgium  and  France,  whereas 
17  per cent covered  education workers  - much  less that that recorded  for 
other countries.  Whilst occupational definitions are extremely difficult 
to harmonise,  a  further possible cause of these disparities would  seem 
to be  the  inadequacy of the adjustment for  health expenditure noted above. 
A much  lower proportion of expenditure  on medical  care  and  health expenses 
is recorded  for  UK  households  in the private consumption estimates. 
3.1.4  Choice of unit of account 
Variations in the classifications of branches  and  final uses  can 
clearly cause  spurious differences between countries in estimates of  the 
levels and  structures of government  consumption.  An  additional 
consideration is the  way  in which  the valuation of expenditure is carried 
out.  In effect,  all tables presented so  far derive  from  basic statistics 
in national currencies adjusted very  simply to a  common  unit of account 
by using  average  exchange  rates for  1970  and  the conventional  scaling 
with respect to  the  US  dollar  (which equals  1  Eur}  adopted  in the Community 
IO  tables.  Switching to the European unit of account alters the relative 
valuations of expenditures between countries because  exchange rate 
relativities for  1970 are replaced by  a  treatment involving  a  basket of 
currencies.  But it does  not alter the cost structures for  individual 
countries.  The  use of purchasing  power  parities for  eli f"Ferent  commodity  groups 
does,  however,  have  snch  an  effect  ancl  a  comparison of  the results of  changing 
to purchasing  power  parities is given  in Table  3.7.  The  last three 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































total government  consumption  spent on different items valued in real terms 
to  those  same  proportions expressed in nominal  terms.  The  striking 
variations between real and  nominal  results reflect the very  large 
overall differences in parity rates  from  exchange rates:  for  Belgium 
the parity rate is 22  per cent higher than the exchange  rate,  for  France 
it is 4  per cent higher  and for  the  UK  it is 31  per cent lower.  It would 
be  surprising if such differences were  not associated with  significant 
compositional  changes  and one  would  expect the latter to be greatest for 
Belgium and  the  UK.  This is generally the case.  Using  nominal  values, 
the  compensation of employees is understated by  7  per cent relative to 
total expenditure for  the  UK  and overstated by  3  per cent for  Belgium; 
consumption  of  goods  and  services is understated  by almost  11  per cent for 
Belgium but overstated by  13  per cent for  the  UK  and  7  per cent for 
France.  Capital consumption is understated by  14  per cent for Belgium 
but overstated by  22  per cent for  the  UK. 
Such wide variations indicate that when  comparing vectors of 
government expenditure patterns between countries the changes  introduced 
by  shifting to a  purchasing power  basis are highly significant in compari-
son  with errors introduced  through problems of product classification or 
with adjustments required because of contrasting institutional arrangements 
for  the  consumption of certain services. 
At  the absolute  level,  the effects of using purchasing power 
parities is to raise  UK  government  consumption per capita  from  30 per cent 
below the French  figure  to  25  per cent above it:  as  a  percentage of  GOP 
the  gap  between  the  UK  and  the other  two  countries widens  to almost  7  per 
cent of  GOP  (see Table  3.8). 
Fortunately,  our main objective is not to study international 
differences in the  levels and patterns of government expenditure  on  goods 
and  services.  We  are primarily concerned with the  employment  consequences 
of this form  of public expenditure.  Nonetheless,  as  implied at several 
points in this section,  there are  a  number of important  improvements  to 
this area  of international statistics which  would provide more  satisfactory 
comparisons as background  to the  analysis of employment effects. 
3.1.5  Commodity  composition of government  consumption 
Returning  to the Community  IO  tables,  a  summary  of the pattern of 
government  expenditure is given in Table 3.9.  The  classification of branches 
follows  that of Table  3.4 and will be  used later in this chapter.  The 
definition of  'government'  consumption  covers general public services, 3.16 
Table  3.8  Government  Consumption  by  Unit of Account 
1975 
Belgium  France  UK 
Absolute  levels: 
Mio  national currency  377,253  209,894  18,675 
Mio  EUA  8,280  39,460  33,348 
Mio  PPS  6,780  37,925  48,400 
Average  exhange rate  (to  EUA)  45.57  5.319  0.5600 
Parity rates: 
total GOP  50.20  5.754  0.4638 
government  consumption  55.64  5.535  0.3859 
Per capita government  consumption: 
EUA  845  748  595 
PPS  692  719  864 
Government  consumption as  % GOP: 
EUA  16.8  14.6  18.1 
PPS  15.1  15.2  21.8 
Source:  SOEC  (1978):  various  tables in Chapter  3  and Annex. 
Note:  The definition of government  consumption  is  the  same  as 
in Table  3.7. 3.17 
non-market  services of education etc.  and  health and,  for  France  and  the 
UK,  other non-market  services  included in branch 93.  The  last of  these 
amounts  only to about  7  per cent of French government  consumption  and is 
unlikely to be  much  more  for  the other  two  countries  - its cost structure 
is not sufficiently distinctive to produce  important distortions in the 
pattern of expenditure  shown  by  the aggregate. 
In Table  J.9,  no  allowance  for  capital  consumption is made. 
Expenditure on  primary  inputs  (including  compensation  to employees)  amounts 
to  75  per cent for  Belgium  and  somewhat  under  70 per cent for  France  and 
the  UK.  The  remainder is spent on  products  from  domestic  industry or on 
direct imports.  In all three countries the aggregategroups  taking  the 
largest proportions of expenditure are other market services,  engineering 
products  and  construction products  (referring to Table  3.9)  - these 
amount  to about  55-60 per cent of  commodity  consumption.  Expenditure 
for Belgium is more  evenly distributed among  these groups  wherea·s  about 
30 per cent goes  on other market services for France  and  on  engineering 
products  for  the  UK.  For  Belgium,  transport and  communications  take  a 
further  11  per  cent  - twice  as much  as is spent proportionately for  the 
UK,  with France  in between.  The  two  groups,  electricity,  gas  and  water,  and 
paper  and  printing account  for  4  per cent or  so  each  for  each country. 
Apart  from  the  above  groups,  petroleum etc.  accounts  for  6  per  cent in the 
case of Belgium  and chemical products  for  8  per cent  for  the  UK.  Both of 
these may  be  connected with difficulties in  distinguishing chemicals  from 
petroleum and  natural gas  which  should  include certain processing activities. 
Direct imports  approach  30 per cent of government  commodity 
consumption for  Belgium but only 8  per cent for  the  UK  and  4  per  cent 
for  France.  Imports amount  to  80  per  cent of  government  consumption 
of  engineering  products  in  Belgium  - this accounts  for  half of 
goverrunent  imports  and  coal,  petroleum,  textiles,  paper  and  transport together, 
for  a  further quarter.  The  proportion of  commodity  demand  satisfied by 
imports  needs  to be  considered in conjunction with  the  importance of  a 
particular demand  as part of  government  consumption.  For  France,imports 
of engineering products  and paper etc.  account  for  45  per  cent of total 
imports  but with  import proportions of only 8  and  15  per  cent respectively. 
For  the  UK,about  45  per cent of  imports are other market  services and  a  further 
40 per cent is covered by chemicals,  engineering  and  food.  Of  these, 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3. 1 9 
Considerable care is called for  in interpreting these figures 
but it does  seem  to  be  the case that government  consumption  in France 
is exceptionally favourable  to domestic producers  and  that,  whilst 
the  UK  imports proportionately far  less  than  the Belgian  economy  in 
order to satisfy government consumption,  at least directly,  a  rather 
high proportion of  the  labour intensive commodity  - other market  services -
is imported. 3.20 
3.2  Inter-Industry Structure  and  Employment  Linkages 
The  previous  section on  the composition of  government consumption 
dealt with both commodity  demands  placed upon  domestic  producers  and  those 
which are devoted  to direct imports.  In the  course of satisfying domestic 
final demand,  domestic  producers will,  to varying degrees,resort to imports 
of  inlermediatc  goods  (quite apart  from  investment in foreign capital 
equipment- a  factor  which  we  do  not discuss in this study).  A  general 
indication of the extent to which  this goes  on  can be obtained by  looking 
at the ratio of intermediate  imports  by  type of  commodity  imported to 
total intermediate demands  by  type  of  commodity  (i.e.  domestic plus 
foreign  supplies  for  intermediate consumption).  Expressed as percentages, 
these are  shown  for  1970 in Table  3.10. 
Beginning with those  commodity/industry branches which are 
particularly important in satisfying government  consumption  demands 
(aggregate branches  I,O,Q and  R  - see Table  3.9)  we  find that,for Belgium, 
intermediate import shares are similar to the direct import shares 
recorded  for  government  consumption.  There  are  noticeable differences 
for  some  of the less significant branches  (for  example,  much greater 
intermediate  import  shares for  pet:rolewn  and  natural gas,  food  etc. ,  and 
paper  and printing)and these,  together with  a  somewhat  higher  intermediate 
import share  for other market  services,would  lead to  a  total  figure 
for  intermediate consumption,  weighted by  the  commodity  structure of 
government  consumption  (Table  3.9), of 34  per cent compared with  29  per cent 
for  government consumption.  For France  and  the  UK,  the  intermediate 
shares are much  higher  for  engineering  (25  and  15 per cent respectively) 
compared with the  share  for  government consumption  (8  and  4  per cent 
respectively).  Similar or greater divergencies arise for petroleum and 
natural gas,  chemical products and  food  etc.  for  both countries,  paper 
and printing for  the  UK  and  transport and  communication  for  France. 
Theseleadto greater proportionate disparities between  the  two  aggregate 
import shares  than was  the case  for  Belgium:  the  French  and British 
intermediate  import  shares  (again weighted  by  goverrunent  consumption) 
reach 12  and  17  per cent respectively compared  with government  consumption 
shares of  4  and  8  per cent. 
The  weighted averages of intermediate  import shares cited above 
would  equal  the percentages of domestically satisfied government 
consumption danands which are  spent on  indirect imports if there were 
no  backward  linkages to domestic  suppliers of intermediate inputs.  In 
that case every domestic  sector would  require only labour,  capital and 
imported commodities  to produce their output.  This is not the  case. -------------- ------------ --
3.21 
Table  3.10  Import Shares in Intermediate Consumption(l)  1970 
Per cent 
Belgium  France  UK 
A  Agriculture  39  11  38 
B  coal  and  coke products  29  26 
c  Petroleum and  natural gas  58  36  42 
D  Electricity,  gas  and  water  10  1 
E  Ores  and metals  60  33  24 
F  Non-metallic minerals  28  13  10 
G  Chemical  products  74  32  25 
H  Metal  products n.e.s.  31  8  9 
I  Engineering  79  25  15 
J  Food,  drink and  tobacco  26  12  32 
K  Textiles etc.  50  14  21 
L  Paper  and printing  38  15  19 
M  Rubber  products etc.  67  16  6 
N  Other manufacturing  52  12  46 
0  Construction 
p  Distribution  17 
Q  Transport and  communication  13  8 
R  Other market services  25  4  25 
Total  weighted  intermediate demand  43  15  20 
Total  weighted  by govt.  consumption  34  12  17 
Source:  Community  IO  vols  2,  5  and  7. 
Note:  (l)  Intermediate consumption adjusted to exclude  branches 81,  85, 
89  and  93. 3.22 
With  an  industry like construction which  has  a  negligible 
import  share  for  both intermediate  demand  and  government  consumption 
the  existence of backward  linkages,  especially those  to engineering, 
leads to as much  as  a  10 per cent import  leakage per unit of final 
demand  on  construction in France  and  the  UK  and as  much  as  25  per 
cent for BelgiWl.  Thus  the fact that social capital  formation  has 
a  commodity  structure in which  90 per cent of expenditure is allocated 
to construction industry products in all three countries does  not mean 
that the  job creation process connected wj.th this particular public 
expenditure  programme  avoids  substantial leakages  to  imports.  In  Belgium, 
where  social capital formation  has  reached very high levels,  there is a 
large degree of employment generated in neighbouring  countries. 
It should perhaps be  emphasised that this does  not mean  that public 
sector employment  generation with large  leakages  to imports  should not 
be  pursued.  That  would  depend  upon  the overall trading position of an 
economy  and  the degree of  interdependence between  countries.  The 
exceptionally high  level of  import penetration for  Belgium,  for  example, 
is related particularly to its links with  the  Netherlands.  In both countries 
imports  and  exports were  of the order of  25-30 per  cent of output in 1970. 
Nonetheless,  from  the point of view of assessing  the  impact of a 
particular compor1eri:. of  deman~,  such as  government  consumption or social 
capital formation,  it is clearly of relevance  to  know  the  likely extent 
of domestic  job creation. 
Both  the Belgian and  French studies deal with  the distinction 
between  jobs generated domestically and,  implicitly via imports,  those 
generated in foreign  countries.  Estimates of  the latter may  be 
calculated in  the usual  fashion,  assuming  the  same  technology  (see Chapter 
2)  is used at home  and  abroad.  The  UK  study is more  concerned with 
change  over  time  and  the extent to which  changes  in  import penetration have 
altered domestic  employment creation in different industries.  We  shall 
not pursue this aspect here but the  import ratios as defined  in the 
Employment Effects Model (the  s vectors),  those  in which  imports are 
expressed as  a  percentage of imports plus don1estic  output,  are  shown 
at a  much  more  disaggregated  level  in Table  3.11. 
Given  the discussion  above  the disaggregated  import shares are 
primarily of interest for  the range of values  recorded  for different 
commodities within  the  aggregates  shown  in Table  3.10.  Belgian 
engineering is a  case  in point with office machinery  recording  a  share 
of over  80 per cent and  industrial machinery,  electrical goods,  motor 















~P.CE CLIO  (R  H) 
Ol  A1r1cuLture  etc. 
Ol  Co.1l 
01  c,,,a!  rr  1duct~ 
o7  P~troLrwn &  n.1tural  g.ae 
09  Electricity,  <l.lB  and  water 
ll  R.t~ioactive m<\teriale 
lJ  Ores  and  meta11 
15  Non-metallic minerals 
17  Che:nic.s1  products 
1')  Met.s.1  products n.e.s. 
2l  Indu~trul m.,chln,.ry 
23  QUI,.,. 1114C'hines  etc. 
2~  EL,.,·tr lc:•l  f1<lo<1e 
21  M<1tOr  Vt!hiclel 
29  Other  tr.J.naport  equi~ent 
31  M<:'.lt  product'.! 
33  D.tlry  products 
3 5  Other  foods 
37  Beveraqes 
39  TOb.lCCO 
41  Tex~des II  clothing 
43  Leather  &  tootwE>,.r 
47  Paper  &  printir.a 
4 3  Rubber  products etc. 
45  Timber  etc. 
51  Other  manufactur inq 
53  Construction 
57  Distr ibut1on 
61  tnl.•n·l  tr.,n~~>rt.\li<'>n 
(d  Ot hOJr  tr.1n1purtat1on 
65  Auxilluy tro1nsport  aervic•• 
67  Communl.catlons 
5S  Recovrry  '- ropalr 
S'l  I.c•l'l 1  :o•l  . \  r;.• ~er  1 "" 
6'  Cre<.ht  and  in1urance 
71  Business  ~flrvtces 
7 J  PPhtinq  Of  J.JII;DOV<lblt!l 
7'i  M.ui<."t  s~rvice~ of educ.ttion 
77  M-trket  servtct!!l of  he<\lth 
3.23 
7')  Miscell.lneous market  services 
















































































































































Sources:  Ch.lpt••rs  4  and  61  dlu<t•IC&]dted  Fr"nch  Employment  Effects H.nrlx  comput..J  by  HHC  from data lupplied  by 
CRF.;;;CE. 
Note!l:  (ll  Classttk.\tiC>nl  corr,.~pond to  tho11e  ot T.sbl"l  J.l  <1nd  ).4.  Th  ..  hrackotl!l  etc.  reldte  INS!£  (J6l  and 
SAM  (lSI  cloH!Ilfic.aUun•  to the  NACE  only,  nut  SAM  ()5)  to  IN:>t:E  fJ6). 
<:l  71  covor"  I'J,  7')  .uld  •l}  •• w.·u. 3.24 
The  initial aim  was  to use national data in order to obtain later 
input-output tables than  those published for  1970,  harmonised by  the  SOEC. 
Whilst this would  involve  some  problems of comparability it was  felt 
that the effort would  be worthwhile  in order  to obtain more  up-to-date 
estimates for  the basic model.  Unfortunately it proved not to be possible 
for  Belgium,  so  the parameters  compared  in Tables  3.11  - 3.13 relate to 
1970 for  Belgium  ond  1974-75  for  France  and  the  UK.  These data,therefore, 
straddle the period of the oil crisis and,  until we  have  a  later input-
output table for Belgium,  the  changes in industrial  co~t structures resulting 
from  the price  shocks  experienced by  the world  economy during this period 
will mar  the comparison.  For  this reason  no  attempt has  been made  with these 
data to aggregate them  to the groups  shown  in Table  3.10,  nor  to present 
them  on  a  common  price basis.  The  latter is not  so  important in the case 
of the statistics shown  in Table  3.11  and  3.13  where  to  a  large extent 
prices may  be  in current or constant prices  for  the  same  or different 
years without undermining  the  comments  made  below.  The  industrial 
cross-section of  labour-gross output ratios  shown  in Table  3.12 is 
rather more  vulnerable in this respect. 
Turning  to  the  labour-output ratks first,  these indicate the average 
labour input required per unit of output in each industry relative to 
the  economy  average.  There  are  a  number  of interesting contrasts  shown 
in Table  3.12 but  the  following  remarks  are confined to those of  special 
relevance  to public expenditure:  these  concern mainly  engineering, 
construction,  transport and  communication,  and other market services. 
The  labour-output ratios for  the  UK  involve  an  adjustment for differences 
( 2  ) 
in average  hours of work. 
From Table  3.12 it can be  seen that expenditure on government 
consumption  and  social capital formation  impinges  upon  aggregate 
groups of branches which  in the main either shown  labour-output 
ratios reasonably near to the  average value  for all industries in the 
economy  concerned or are  considerably above  that value.  Leaving  aside 
motor vehicles which is not the recipient of much  government  demand 
through  consumption  and  social  investment and  shows  a  well-below 
average  labour-output ratio,  the engineering  industries in each economy 
(2)  This has  a  particularly strong effect upon  SAMs  1,3,8,11,14,22,25, 
29,30,32  and  33  where  the relative labour  input increases by  over 
10 per cent and  upon  SAMs  21,34  and  35  where  the relative  labour 
inru1: declines  by  betwePn  5  and  10 pel- cent. 3.25 
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tend to be  a  little below average with the exception of office machinery 
in Belgium  which is 20 per cent above  average  (see also the  very high 
degree of import penetration for both intermediate and  government final 
consumption  - Table  3.11)  and  the three British sectors of  shipbuilding, 
aircraft and vehicles n.e.s.  Construction presents the first main 
international difference with a  labour-output ratio only 10 per cent 
above  average in Belgium  compared with about  40 per cent above  average 
in France  and  the  UK.  This will obviously tend  to reduce  the  employment 
effect of Belgian expenditure  and  temper  the relative gain otherwise made 
through Belgium's relatively high proportion of government  spending  in 
this area.  The  second contrast arises in transport and  communication, 
which lies close to the  UK  average  but exhibits well  above  average  labour 
usage  in France  and  Belgium.  Disaggregated estimates for  the last two 
countries point to the  high labour  intensity of  communication  which 
possesses a  labour-output ratio of  twice  the average  in both.  Other 
market services covers many different activities,  the output of which is 
extremely difficult to measure  for  the purposes of analysis in the  single 
country context and  is probably not amenable at all, given  the difference 
in basic accounting  conventions,  to reliable international analysis. {3) 
This applies even  when  our  purposes is not to compare  absolute  levels of 
productivity between countries but the industrial relativities found 
within each. 
However,  broadly speaking it is clear that commodity  expenditure via 
government consumption and  social capital formation  in the first instance 
affects highly labour  intensive sectors.  The  backward  linkages  from 
these determine  the  extent to which other industries also benefit from 
the  stimulus.  Some  indication of this may  be  obtained  from  comparing  the 
direct effects with the total  employment effects derived  from  the employ-
ment effects matrices.  As  shown  in Table  3.13,  expressed as percentages, 
the resulting ratios vary considerably across industries in all three 
countries.  For  Belgium,  those with relatively weak  backward  linkages 
{ratios of about  90 per cent or more)  fall into aggregate groups,  coal 
and  coke products  (B),  textiles etc.  (K),  distribution  (P),  transport 
and  communication  (Q)  and  other market services  (R).  A different treat-
ment of distribution is given for  the disaggregated French employment 
effects matrix:  for  the remaining  sectors the weakest  backward  lin~ages 
(3)  See  Jones  (1977),  p.  85. 3.27 
Tablt!  J.l3 
Belqium  l'l70  France  197'5  UK  l'JH 
Duect 
Effect 
as  • 
Total 
Effect 
L·O  R.lO.ocJ  Direct  L-0 Rn  .  .I,)S  Direct  L-o  i'lt.l  •cJ 
as  \  Effect  as  ~  Eff.,ct  as  ~  Ag·.Jre·Jate 
qroup 
:lACE  CLIO  !R  44)  Direct  lNSEE  as  \ 
Eff<lct  Total 
Duect  SAM  as  \ 
Effect  Tot.sl 
Duect 















Ol  ll•1r1cultur<!  etc. 
Ol  C,J.Il 
05  Cok<'  pt.,duct9 
07  PP.trolcu:n  .1nd  n-£tur.ll  gas 
09  F.lrctncity, qas  and  water 
11  Rad lo.tctive mater iala 
lJ  Ores  .1nd  tr.•ltals 
15  Non-met.llllc  ::Jin<lr.tls 
17  Ch<lmic.tl  pr.:>..iucts 
19  Metal  products n.e.s. 
21  Industrial  ::~achinery 
23  Off ice machines  etc. 
25  F.lectr ical  gvod1 
27  Motor  veh1cles 
29  Other  transport equipment 
Jl  Meat  pr"'jucts 
JJ  Oauy prcd-.1cts 
35  Other  fucdl 
37  B<!ver 1ges 
39  To!Jac::o 
41  Te:<tl1es  and  dot:ung 
43  Leather  &  footwear 
47  Paper  ~  prinr1ng 
4'J  Rubber  products etc. 
45  Tlmt.er  etc. 
53  Ce~nstruct1on 
51  Dlstrlbutl.on 
(jl  fnl .tnd  tr<lO!J!-<)Ctltion 
6J  Other  transport.st  10n 
63  Auxll ury transport  :;ervicos 
67  Com:nuniciltlons 
55  R"cov.,ry  and  repau 
59  LOO'J 1ng  &  cat,.nnq 
6"1  Cr~Ht and  1:uurance 
71  OIJ; l.n"1'1  ·:r•r·J L~e.:J 
7 J  f~•·nt.tr.•J  of  l·"J~ov..oblu!l 
7S  M.u k,t  ··•·rv ice  !I  of  ~lue.\t  ion 
77  M.trk•••  ~P<VJ<:c•5 of  h ... ,Lth 





































n ..  1. 
















































































































































~2/23  65 





































S·.)•Jr<:f!:l  ln•l  t:•l~•·3.  -~""  Tolhle  ),ll.  Nate  also th.tt,  f•>r  t.htl  UK,  thot  l"l.>our-outpu~  r.Htos  "l(l-r<!nseo.J  3~ purc  .. nt.l<l"• 
of  th.,.  ·1iroJcr..  .-f(tot;t~J  .1re  .Jd1u!JtP"tl  111  .11  t•>  b•'  ·~ornr\r.,t,l•"  ~1th  th,.  H•'l•1l.\f\  ,a~  Fr,·u.  .... h  r-, ..... llt·~. 
Pn  s  , "  n--;u H'!d  bo••"olUill'!  the  UK  stuuy  .ld<>pt 1  the  p•u r  tl!chno1oqy  m.ttr 1x  .J!I  urr-.>3Cci  to  th• 
d""''"'ltic;  trans.l•;tl,m9 matrix  for  its ·ln4lysis  so  e.t~"h  ~.Hr<><:t  and  lr,,llrect  rmploi'lllant  efft"ct  is 
c.,, cui lt<!J  .. lt.h  respect  to.l  a  un lt c-h.•n•l,.  in  f  u~o1l  dt'lft,md  r~.ud  1•~" of  wtutt h"r  or  not  thLs  l.!l 






















arise in agriculture  (A)  as much  as in B,  K,  Q and  R.  In  the  UK  the 
only one of the sectors mentioned  above  which records particularly weak 
linkages is distribution.  If the criterion is relaxed to include 
industries which  show ratios of direct to total effects of 80 per cent 
or  so  and more  notice is taken of certain industries which  stand out 
within the aggregate groups,  then for  Belgium and France  we  should add 
non-metallitcminerals  (F),  metal products n.e.s.  (H),  paper  and printing 
(L)  and  rubber  products etc.  (M).  The  UK  would  include  none of these 
but,  together with Belgium,  shows quite weak  linkages for other trans-
port equipment  (I). 
Generally speaking,  the  impression gained  from  this very rough 
comparison is that the  UK  presents a  rather more  integrated industrial 
economy  with stronger  backward  linkages than are  found  certainly for 
Belgium  and  to  a  lesser extent also for  France. 
Finally, it is interesting to note  (Table  3.13)  a  further character-
istic of the  employment effects matrices:  the  labour-output ratio 
expressed as a  percentage of the direct effect.  This  indicates the 
degree  to which  a  given industry is the recipient of intermediate demands 
exercised by other industries which are  expanding  in response to its own 
demands  upon  them.  Here  there is less variability amongst  industries 
and  between countries than was  reported above.  Belgium,  as would  be 
expected,  generally  shows  the  smallest degree of  such reciprocal demand: 
in many  industries it is negligible.  Two  of these,  construction  (0)  and 
transport and  communication  (Q),  provide perhaps  the most  important 
international contrasts.  In  the first,  the additional demands  in the 
case of France are also negligible,  whereas  they amount  to about  10 per 
cent for  the  UK,  and  in the  second,  both France  and  the  UK  record 
additional demands of 10-20 per cent.  Other market  services  (R)  is, of 
course,  something of a  mixed  bag  but,  taking  into account the relative 
importance of constituent industries,  the  UK  results imply significantly 
more  additional  (intermediate)  demands.  In engineering  (I),  the French 
and  UK  figures also  show  a  markedly higher degree of  employment created 
in engineering  through the demands of other industries than is the case 
for  Belgium. 3.29 
3.3  Government  Employment 
The  previous  sections can only be  suggestive of the sort of 
mechanisms  which particularly influence the  impact of government 
expenditure on goods  and  services upon  industrial employment.  Section 
3.1 discussed the  structure of output and  expenditure relating to this 
particular activity,  commenting  upon  the commodity composition of 
expenditure  in the  three countries.  Section 3.2  summarised  the main 
factors  which determine  the  way  in which final demands  on certain 
industries,  notably those associated with expenditureon government 
consumption  and  social capital  formatio~ can  be  transmitted through the 
economy  (or  leak into imports)  to create different levels and patterns 
of employment.  Finally, it would  seem useful  to compare  the levels of 
government  employment  in the three countries.  The  impact of higher 
employment  incomes  from  this source will  supplement that of industrial 
employment  incomes attributed directly to the first round  effects of 
commodity  spending via government  consumption. 
Definitions of government  employment are difficult to apply 
consistently across countries:  the provision of various social services 
involves both public  and private sectors and  the division between 
central  and  local administration is not always clear.  The  nature of 
the public corporation and  other government  involvement with industry 
complicates the treatment of certain market-orientated industrial 
organisations and  for  the  UK  all public corporations and  nationalised 
industries are excluded  from  government  employment.  The  figures for 
military defence given below include conscripts as well as career 
personnel.  The  category education includes  some  privately produced 
services where  these are partly or  wholly  supported  by government 
subsidies.  Between  30 and  50 per cent of  employment  in education in 
Belgium falls into this category.  In the  UK  series it is a  much  smaller 
proportion and  the French series contains no  employment  from  the private 
sector.  Estimates for  health were  not available for  Belgium for  the 
entire period  and  the figures given are not directly comparable  with the 
other estimates  shown  for  Belgium.  Estimates for  local administration 
etc.  incorporate various services provided locally in addition to civil 
administration.  Full details of these data are given in the statistical 
annexes of Chapters 4-6. 
Obviously  the  changes recorded for  each  economy  in Tables  3.14  and 
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for  example,  the  impact of wars  on  bmployment  in defence  and  changes in 
policy such as setting up  a  national  health service.  This  section will 
not dwell  on these matters but will concentrate upon  the broad changes 
observed for  the three countries over  the period 1954-78.  During that 
time government  employment varied  from  below  ~0 to almost  20 per cent 
of total employment  with the  UK  recording  the  highest share and  France 
the lowest.  All  three countries  experie~ced a  rise in the  share of 
government of 4-6 percentage points over this period.  The  growth of 
government  employment  was  about  2  per cent per  annum  for  Belgium  and 
France and  1~ per cent per annum  for  the  UK. 
There are marked differences in the composition of  employment  and 
the way  in which it has  shifted through time.  There is a  higher degree 
of direct public provision of health and  education services in the  UK 
(taking into account the proportion of subsidised  'private'  education 
included in the Belgian estimate).  The defence  share of government 
employment  was  18 per cent for  France  in 1978  and  was  half that for  the 
UK  with Belgium about halfway between  the  two.  The  share of central 
administration  in France is also substantially greater than that for  the 
other  two  countries:  Belgium,  with the  lowest  share  in this category, 
has  almost  30 per cent of government  employment  in  loca~  admin~st+ation 
- -- ~- ~  --. -·--.  ~- _.....  - ~  - -- --·  .---- ,..,  '  --- ...--------- -~~  ..  -- ___ ...  ,  -- - - ,._  ·-- -~  _,  .  ~- -- '  ·-·. 
_c~~~Ci~_ec:l  ___  w~~h.  on~y  .~b9Jlt .2.0.  pe.r  ..  cent -i.n  .  .France and ·-the  UK• 
By  far the most  common  change occurring during  the period is the 
decline in employment  in defence of about  l~ per cent per annum. 
The  growth of educational  employment  was  5  per cent per annum  in France 
and  roughly 4  per cent in Belgium  and  the  UK.  Health service growth 
was  less uniform but was  also fastest in France at almost  6  per cent 
per annum.  Central  and  local administration together lost ground  to 
health and  education with central administration  showing  three  times 
the growth of local administration in France,  roughly two-thirds in 
Belgium  and  about equal  growth in the  UK. 
It is important to stress the statistical problems of making  such 
comparisons.  Nonetheless,  in contrast to the  information available 
about the industrial  employment  impact of ·government  consumption  and 
social capital formation,  the time  series data  summarised  above do 
give broad orders of magnitude for  the relative importance of different 
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4.1.  INTRODUCTION 
L'action  que  menent  les  pouvoirs  publics  sur  le  plan  de  la 
politique  economiq~e s'inscrit dans  un  cadre  d'objectifs  et 
d'instruments  multiples  et  complexes.  Ces  objectifs  et instru-
ments  sent  imbriques  dans  un  reseau  de  relations  A la  fois 
synergetiques  et conflictuelles. 
De  fa~on de  plus  en  plus  ~vidente,  la  problematique  de  l'emploi 
s'est imposee  au~  gouvernants  en  tant  qu'objectif majeur  de 
leur  politique  ~conomique.  La  panoplie  des  instruments  a 
m~ttre Pn  oeuvre  pour  atteindre  l'objectif du  meilleur  sinon 
du  plein  emploi  s'est diversifiee  au  fur eta mesure  que  l'acui-
te  du  probleme  a  atteint  un  retentissement  social  plus  pronorr-
ce  et que  l'intervention  des  differents  organes  representatifs 
du  monde  du  travail  s'est faite  plus  pressante,  notamment 
aupres  des  pouvoirs  publics. 
Ces  derniers,  en  effet,  ant  une  influence  non  negligeable  sur 
l~emploi.  Tout  d'abord,  ils  peuvent  intervenir  en  tant  qu'em-
ployeurs.  Ensuite,  ils  peuvent  agir  par  le  biais  du  soutien 
a la  demande  finale  des  particuliers  (transferts  aux  menages  et 
subventions  aux  entreprises). 
Enfin,  ils  peuvent  generer  une  demande  derivee  fort  importante 






)  A noter  que,  sauf  indication  contraire,  1 'analyse  traitera 
des  tnvesttssements  publics  au· sens  restreint  du  terme, 
c'est-a-dire,  tnvestissements  des  administrations  publiques 
relevant  du  pouvoir  central  et  des  pouvoirs  locaux,  a  l'ex-
clusion  des  investissements  para-publics. 4  0  3  0 
L'evocation  de  ces  trois  types  d'instruments  n'eruise  evidem-
ment  pas  l'ensemble  des  interventions  des  pouvoirs  publics  sur 
l'emploi,  que  ce  soit au-travers  des  instruments  classiques  de 
la  politique  economique,  fiscale  et monetaire,  ou  bien  grace 
au  recours  a des  actions  specifiques  telles  la  mise  au  travail 
par  les  pouvoirs  publics  ou  encore  la  creation  c'un  programme 
de  Cadre  Special  Temporaire. 
Nous  nous  proposons,  cependant,  dans  le  cadre  de  cette  recher-
che  de  nous  li~iter a  l'analyse  du  troisieme  instrument  evoque 
ci•dessus,  a savoir,  1 'analyse  de  l'impact  des  depenses  publi-
ques  sur  le  niveau  et  la  r~partition sectorielle  de  l'emploi. 
Pour  realiser  une  telle analyse,  il  conviencrait  de  recourir 
a  un  modele  macro-economique  d'equilibre  general  dynamique 
suffisamment  desagrege  au  niveau  sectoriel.  Malheureusement, 
,  '' n  t e 1  mode· I e  n ' e s t  p a s  encore  o  p  era t i on n  e  1  e n  B  e 1  g i q u  e •  L  e 
. ~~reau du  Plan  belse,  dans  une  phase  transitoire,  met  actuel-
le~ent au  point  un  modele  ~conometrique sectoriel  en  desagre-
geant  en  quelques  groupes  d'activit~s les  donnees  globales 
relatives  a  l'ensemble  des  secteurs  endog~nes  au  modele  econo-
metrique  RENA  (Regional-National).  Ce  nouveau  modele,  baptise 
SERENA  (Sectoriel  - Regional  - National)  dent  la  conception 
s ' i n  s p i r e  d u  m  o  d e  1 e  f r a n  ~ a i s  0  r~ S  ( D  y  n  am i q  u  e  - r1 u  1  t i  - S  e c to r i e 1 ) 
ne  desagrege  1 'ensemble  des  secteurs  d'activite  de  maniere 
impropre  a apprecier  la  fa~on  dont  jouent,  au  niveau  secto-
riel,  les  interdependances  entre  les  diverses  variables.econo-
miques  et,  partant,  les  effets  d'une  decision  de  politique  eco-
nomique  affectant  ces  dernieres. 
En  l'abs£nce  d 'un  tel  modele  "ferme  ..  mul t1sectoriel,  nous  avons 
recouru  au  modele  "ouvert"  du  type  "Entrees  - Sorties"  qui, 
compte  tenu  de  ses  caracteristiques  propres  peut  apporter  une 
information  limitee  et partielle mais,  n~anmoins  pertinente  au 
niveau  explicatif  sinon  toujours  au  niveau  predictif  (cf.  [2]). 
La  procedure  suivie,  dont  le  detail  est  fourni  dans  1 'annexe 
au  present  document,  consiste  a appliquer  aux  coefficients  de 
la  matrice  technico-economique  un  vecteur  des  coefficients 4. 4. 
d'emplois. 
De  ce  produit,  resulte  une  matrice  des  emplois  generes  par  uni-
te  de  demande  finale  adressee  a  la  production  nationale~o) Ceci 
permet  de  calculer l'effet sectoriel  d'une  demande  puhlique 
specifique  adressee  A une  branche  d'activite  specifique.  Cet 
effet,  soulignons-le,  ne  sera  pas  completement  pris  en  compte 
dans  un  tel  modele  explicatif  de  type  "ouvert
11dans  la  mesure 
ou  ne  sont  pas  inclus  les  effets  en  retour  sur  l'emploi  decou-
1  a n  t  d  e s  rev  en u  s  e t  t r a n  s fer t s  a d  d i t 1  o n  n  e 1  s ,  v i a  1·a  prop e n  s i o n 
a depenser  des  agents  economiques.  C'est  pourquoi  nous  pour-
~ons  parler d'effets  ou  impacts  globaux  partiels.  Globaux, 
parce  qu'ils  epuisent  l'ensenble  des  recours  entre  les  diffe-
rentes  branches  d'activit~s  consider~es.  Et  en  ceci,  ils dif-
ferent  des  effets  d'"impact
11  ou  ponctuels.  Partiels,  parce 
·- q  u  e  t r i b  u  t a i r e s  d  e s  1  i m  i t e s  prop r e s  a u  x  mod e  1  e s  o  u  v  e r t s  e t  r a p  -
pelees  ci-dessus. 
En  ce  qui  concerne  l'interpretation et  la  port~e qu'il  convient 
d'accorder  aux  resultats  qui  seront  pr~sentes dans  les  sections 
suivantes,  nous  nous  devons  d'insister  sur  le fait  que  nous  ne 
considerons  pas  que  ces  derriiers  puisse~t,  tels  quels,  servir 
de  base  a proposition  de  politique  economique,  sans  prendre  en 
compte  les  qualifications  resultant  des  hypotheses  et contrain-
tes  imposees  par  le  modele  adopte. 
Resumant  ces  hypotheses  et contraintes  brievement,  on  peut 
dire  que  (1)  les  composantes  de  la  demande  finale  sont,  dans 
cette  analyse  statique,  considerees  dans  1 'instantane  et  de 
maniere  independante  de  l'evolution  du  revenu  national  et,  de 
fa~on rlus  generale,  de  la  situation  conjoncturelle  propre  A 
l'~poque etudiee  ;  (2)  la  production  des  branches  d'activite 
est  sup p  o  sf> e  horn o  g  e  n  E:  •  I 1  en  res u 1  t e  q  '.1 c  1  e s  d i \' e r s e s  cor. ;o o-
santes  de  la  d~r!ande  finale  et  1£s  transactions  interr;.ediaires 
entre  les  differentes  branches  d'activite  sont  supposees  regies 
par  une  structure  de  couts  identique.  Seule  une  statistique 
beaucoup  plus  detaillee  que  celle  disponible  actuelleme·nt  per-
mettra  de  lever  cette  contrainte  ;  (3)  les  coefficients  techni-
(
0
)  Voir  tableaux  A.4.1.A.  et B.  de  1  'Annexe  statistique. 4. 5. 
co-economiques  sont  consid~res  comme  constants.  Ce  type  d'hypo-
th~se est  ~videmment incompatible  avec  toute  pr~tention  pr~dic­
tive  a partir  d'un  tel  modele.  En  effet,  la  constance  des  coef-
ficients  techniques  ne  permet  pas  de  tenir  conpte  (i)  des  sub-
stitutions  possibles  entre  les  facteurs  resultant  des  modifica-
tions  dans  les  prix  relatifs  ;  (ii)  ni  ·des  substitutions  pos-
sibles  entre  facteurs  resultant  du  progres  technologique  ; 
{iii)  ni,  enfin,  de  1 'heterogeneite  de  la  composition  des 
diverses  branches  :  un  meme  montant  de  depenses  publiques 
s'adressant  a une  branche_  A production  het~rogene peut  concer-
ner  des  biens  et services  differents.!  la  production  desquels 
on  impose  une  structure  de  coat  identique  {
0
), 
Signalons  encore  que  c'est, a  notre  connaissance,  la  prem1ere 
_  f0j~~u'est  r~alisee une  analyse  statistique  comparative,  por-
tant  sur  les  quinze  dernieres  annees,  de  l'impact multisecto-
riel  des  principales  composantes  des  d~penses  publiques  sur 
l'emploi  national.  Si  d'autres  etudes,  trap  rares  h~las, 
ainsi  qu'en  temoignera  la  maigreur  de  la  bibliographie  re-
censee,  ont  traite  - et  souvent  accessoirement  - ce  theme  de 
preoccupation,  aucune  n'a,  ace jour,  pcusse  l'analyse  jusqu'au 
niveau  sectoriel. 
Comme  il  est  reconnu  que  les  investissements  publics  sent diri-
ges  pour  plus  de  80%  vers  le  secteur  de  la  construction,  nous 
essaierons,~dans  une  derniere  section,  d
1 en  apprecier  1es  inci-
dences  du  point  de  vue  de  l'emploi  dans  ce  secteur d'activite. 
Pour  ce  faire,  nous  utiliserons  les  chroniques  des  depenses 
publiques,  de  1 
1activite  et  des  effectifs  pour  la  periode  1953 
a  1978  dans  une  analyse  spectrale  des  differentes  series.  Sur 
base  de  ces  resultats,  nous  verifierons  la  signification  sta-
tistique  des  principales  relations  qui  s'en  degagent.  Nous  con-
s i d e r o n  s ,  d a n  s  u n  p  r e  r.-1 i e r  t em p  s ,  d  e  f a  t; o n  g e  n  e r a 1  e ,  1 
1 e n  s em h  1  e 
des  depenses  publiques  et,  ensuite,  celles  adressees  specifi-
quement  au  secteur  ae  la  construction. 
(  o.  )  C ' e s t  n o t a  r.: r.1 e n t  c e  q u 
1 i rn p 1 i q u c  1  e  c o n c e n t  d  e  ~  a t r i c e  " t e  c h -
nologique"  de  1 'industrie  (voir  ~  ce  propos  [10]  pp.  39-40). 4.2.  CARACTERISTIQUES  DES  VECTEURS  D'EMPLOIS  SECTORIELS 
le  tableau  4.1.  illustre l'!volution de  l'emploi  des  diff~rents 
secteurs  d'activit! priv!s  I  1 'exclusion de  la main  d'oeuvre 
prestant dans:les  services  d'administrations  et  entrepris~s a 
caractere  public. 
De  ce  premier  tableau,  est  issu  le  tableau  4.2.  qui  pr~sente 
l'~volution structurelle de  l'emploi  des  diff~rents secteurs 
d'activit~  priv~s.  en  pour  mille  de  l'emploi  national  pris  en 
compte  dans  les  44  secteursdes  tableaux  "Entr!es  - Sorties" 
~ationaux et  rappel!  dans  le  tableau  ci-dessous  : 
·-~  1959  1965  1970 
Emp 1 oi  national 
(Milliers  3473  36 31  36 70 
d'unites) 
Dans  1  es  1 imi tes  des  rem a rques  enonc!es  au  paragraphe  pr~cedent 
concernant  l'elaboration  de  ces  vecteurs,  on  peut  constater, 
·d•une  maniere  gen~rale  (tableau 4.2),  que  l'~volution de  la 
structure  sectorielle de  l'emploi  national  reflete  correcte-
ment  le  double  impact  du  degagement  de  la  main  d'oeuvre  agri- ... 
cole,d'ijne  part,  et  du  poids  croissant  des  activit~s  relevant 
du  sacteur  tertiaire,  d'autre  part. 
En  ce  qui  concerne  plus  particulierement  le  secteur  "BAtiment 
et Genie  ci vi 1"  (ci-a  pres  denomme  "Construction"),  on  observe 
une  representativite  croissante  de  ce  secteur  dans  l'emploi 
t9tal,  pendant  la  periode  d'observation. 4. 7. 
TABLEAU  4.1.A  EMPLOI,  PRODUCTION  ET  COEFFICIENT  D'EMPLOI 






















BELGIQUE  1959 
Emploi  Production  Coefficient 
0  Millier  Mrd  F.B.  d'emploi 
unit~s  1970 
( 1)  (2  )  (3)={1)/{2) 
330  76,508  ~31 327 
147  97,331  ~51  .. 031 
98  80,217  1.,22  169 
87  38,120  2,28  ?.27 
61  33,441  ~82 411 
264  103,851  ~54 210 
148  144,486  \02 .. 432 
249  77,168  422:673 
61  21,568  .  ~82  '1826 
17  5,086  . ~34 251 
70  19,826  353-072  /  . 
256  91,879  2}8  627 
528  88,929  ~93 732 
308  92,175  ~34.147 
62  23,971  2,58  646 
403  155,896  ~58 J85 
3089  °
00  1150,452  2,68503 
Les  donnees  concernant  l'emploi  n'etant pas  disponibles 
pour  chacun  des  secteurs  du  tableau."Entree-Sortie", 
Belgique  1959,  certains  secteurs  ont  dO  etre regroupes. 
oo  A l'exclusion des  secteurs  "Services  d'administration 
publique ... 
Source 
ooo  Representant  88,93  pour  cent de  l'emploi  total  des  44 
secteurs  des  tableaux  "Entrees  Sorties" pour  la Belgique. 
Col  (1)  et (2)  Office  Statistique des  Communautes  Europeennes, 
Luxembourg  (Grand  Duche  de  Luxembourg) 
Col  (3)  calcule. 4.8. 
TABlEAU  4.1.B.  - EMPLOIS,  PRODUCTION  ET  COEFFICIENT  D'Er~PLOIS 
BELGIQUE  1965 
Code  Em p 1  o i  Production J  Coefficient 
Nace  ~unit~)  (Mio  FB  1970)~  d'emploi 
( 1 )  ( 2 )  ·I  ( 3 ) =  (  1 ) I ( 2 ) 
010  233  367  104  102  2,24  172 
030  81_ 352  22  535  3,61  003 
050  5.267  10  319  qs1  042 
070  2.243  37  805  Q,05  933 
090  31  795  43  054  q73  849 
130  94  370  179  356  Q52  616 
150  88.302  43  557  402  728 
170  67  177  58  767  ~14 311 
.. 190  95  224  47.040  ~02 432 
210  80 .. 562  50  822  1,58  518 
230  5.995  2 882  2.08  015 
250  73.221  41  507  1,76  406 
270  32  588  45  282  Q71  967 
290  29.445  25  907  1,13.657 
310  12  169  43  114  a~~  ~~~  330  9.407  26  501 
350  70.486  81  858  0,86  108 
370  27 .481  22  568  1,21  770 
390  10  502  14  246  Q73  719 
410  214  874  112  491  ~91. 014 
430  23  827  10.259  439.255 
450  58  002  32  722  ~77 257 
470  66  219  40  741  \62  537 
490  18  795  11  238  \67  245 
23  932  11  886 
I 
510  401.346  i 
530  312  681  166.155  ~88 186 
550.1  57  300  22.667  452.790 
570  548  543  186.145  494.686 
590  94  555  60  883  ~55 .306 
610  120  593  49  215  2,45  033 
630  13  449  15 .462  Q86  981 
650  42.710  19  104  2,23  566. 
670  59.247  15.495  3,82  362 
690  65  250  38.427  ;69  ao3 
710+75(  343.721  92  335  ~72 254  790+93( 
770  87.628  32  603  468  773 
Total  o  3  202  279  1  819 050  1,7604 
Nqtes  o  A l 'exclusion des  secteurs  "Services  d'Administration 
Publique
11 
oo  Representant  88,18  pour  cent de  1 'emploi  total  des  44 
secteurs  des  tableaux  "Entrees-Sorties  ..  pour  la  Belgique. 
Source  voir tableau  4.1.A. 4.9. 
TABLEAU  4.l.C.  - EMPLOI,  PRODUCTION  ET  cnEFFICIENT  o•EMPLOI 
BELGIQUE  1970 
Code  Emploi  Production  Coefficient 
Nace  (unite)  Mio  F.B.  d'emploi 
( 1)  ( 2 )  (3)=t1)/(2) 
010  174086  100920  172499 
1 
/ 
030  40340  10835  ~~g6~  050  3900  10455 
070  2711  56215  Q04823 
090  29650  46390  Q63915 
130  97165  182630  Q53023 
150  . 83679  51270  ~63212 
170  64950  78820  0,.82403 
190  105852  57970  ~82598 
210  77870  58945  1,32106 
. 230  4841  2630  1,84068 
250  83266  55050  ~51255 
""270  46127  70630  Q65308 
290  24790  13740  1,60422 
310  16643  59285  028073  .. 
330  9677  21425  0,45167 
350  76152  95075  0,80097 
370  ·. 24910  23405  ~06430 
390  8816  13980  0,63062 
410  202849  106195  ~91016  I  - 430  18508  8805  410199  I 
450  59131  41710  ~41767 
470  73939  49615  ~49026 
490  23925  15545  ~53908 
510  20751  13320  1,52035 
:  530  322698  188195  ~71470 
550.1  47162  29065  162264  , 
570  521526  202205  457919 
590  91629  69075  1)2652 
610  117985  53265  2,20265 
630  15772  16445  ~5908 
650  39976  28120  1,42162 
670  58327  19315  ~0197-8 
690  93839  53525  1)5318 
710+750  381007  109280  ~48652  790+930 
770  95093  37850  ~51237 
Total  o  3159542°
0  2051200  1,5403 
Notes  o  A 1 •exclusion des  secteurs  .. Services  d•Administration 
Publique
11 
oo  Representant  86,10  pour  cent  de  l
1emploi  total  des  44 
secteurs  des  tableaux 
11 Entrees-Sorties  ..  pour  la 
Belgiqu~. 
Source  voir  tableau  4.1.A. Note  au  tableau  4.1.  : 
Dans  le  but  d'homogeneiser  la  presentation  des  tableaux,  seuls 
1es  secteurs  intervenant  dans  les  calculs  de  l'analyse  des 
tableaux  Entrees  -Sorties, sont  presentees  dans  ce  tableau. 
Les  donnees  relatives  a la  main  d'oeuvre  prestant  dans  les 
administrations  d'entreprises  a caractere  public  feront  1 'ob-
jet  d'un~ presentation  distincte. 
A cote  de  tout  secteur discute  dans  le  texte,  figurera  le 
numero  de  code  NACE  correspondant. 4. 11. 
TABLEAU  4.2. STRUCTURE  SECTORIELLE  DE  L'EMPLOI  N,O.TIONAL 
BELGIQUE  1959  - 1965  - 1970  (
0/oo) 
Code  Nace  1959  1965  1970 
010  95,020  64,273  47,440 
030 
J 
22,416  10,993 
050  42,330  1,459  1,063 
070  0,606  0,739 
090  8,757  8,080 
130  28,220  25,996  26,478 
150  25,050  24,316  22,803 
170  ..  17,570  18,505  17,699 
190  26,216  28,846 
210  22,195  21,220 
230  76,010  0,165  1,319 
250  20,158  22,691 
270  8,977  12,570 
290  '  8,096  6,755 
310 
J 
:  3,360  4,535 
330  2,589  2,6  3_7 
350  42,610  19,414  20,152 
370  7,573  6,788 
390  I  2,891  '  2,402 
410  J  71,700  59,179  . 55,278 
430  6,554  5,044 
450  15,972  16,114 
470  17,570  18,230  20,149 
490  4,890  5,177  6,520 
510  20 '160 
(0)  6,582  5,655 
530 
J 
73,710  86,110  87,938 
550.1  152 ,030  15,779  12,852 
570  151,044  142,121 
590  ] 
26,051  24,970 
610  33,210 ..  32,152 
630  88,680  3,690 .  4,298 
650  11,759  10',894 
670  16,302  15,895 
690  17,850  17,982  25,572 
710+750]  ] 
94,647  103,828  790+930  115,890 
770  24,123  25,914 
Sous-total  889,290  881,883  861,004 




Total  1000,000  1000,000  1000,000 
Notes  o  Secteurs  510  + 450 
oo  Secteurs 
11Services  o  •  Acininistration  Publique
11 4. 12. 
4.3.  CARACTERISTIQUES  DES  VECTEURS  DE  DEPENSES  PUELIQliES 
Les  d~penses  publiques  evaluees  en  francs  constants  entre  1959 
et  1970  ont  ~te  multipli~es  par  1,46.  La  palme  revient,  sans 
conteste,  aux  Investissen,ents  des  administrations  ruhliques 
qui  ont  prog_ress~. de  70%,  centre  une  hausse  de  26%  affi ches 
par  les  depenses  de  consommations  collectives.  La  part  relati-
ve  de  c  e s  _d e r n i E: r e s  d a n  s  1 e  to ta  1 d  e s  d e  p e n  s e s  p  u  h 1 i q u  e s  p a s s e 
en-dessous  des ·so%  en  1970  (voir  tableaux  4.3  et  4.4). 
Il  convient,  cependant  une  fois  encore,  d'attirer  1 'attention 
sur  le  fait  que  le  tableau 
11Entrees-Sorties"  1959  a  ete  sensi-
blement  diff~rent du  tableau  "Entrees-Sorties"  pour  1965  et 
...  1-~_ja~·-=~:~·'~?st  ainsi  que  le  montant  des  depenses- ·de  F.B.C.F.  des 
administrations  publiques  recouvre  partiellement  certaines 
depenses  en  1959.d'investissement  en  voies  hydrauliques  et 
investissement  du  secteur  enseignement,  d€penses  qui  seront 
corr.ptabilisees  dans  les  in·vestisseMents 
11 para-publics
11  en 
1965  et  1970.  Ceci  .·p·eut  affecter  la  comparaison  des  resultats 
I 
pour  ces  diverses  periodes. 
Parmi  1 e s  sect  e u  r s  ( 15  pour  19 59  e t  1~9 6  5 ,  12  pour  19 7  0 )  s e' 
repartissan~ chacun  plus  de  1%  des  depenses  puhliques  et  au 
total  92.7%,  93.4%  et  93.1%  respectivement  pour  les  annees 
1959,  1965  et  1970,  onze  se  retrouvent  constamment,  mais_a 
des  niveaux  differents  pour  les  trois  periodes  disponibles. 
Les  secteurs  construction  (530)  et  certains  services  (590  + 
710  +  730  +  750  +  790  +  770)  s'approprient  pour  ces  periodes 
respectivement  61.5%,  55%  et  68.4%  de  ces  me~es depenses. 
L'importante  ~iminution de  la  part  des  depenses  dans  le  sec-
teur  construction  pour  1965  est  due  au  taux  de  croissance 
n~gatif des  investissements  publics. 
La  destination  des  demandes  publiques  est  loin  de  demeurer 
co n  s t a n  t e  d a n  s  1 e  t em p  s .  C  • e s t  a i n  s i  q  u  e  1 • o n  p  e u  t  r e £ r o  u p  e r les  secteurs  d'activite  en  deux  categories  : 
1- ceux  dont  le  rang  d'imrortance  a  evolue  positive~ent entre 
1959  et  1970  :  Services  de  Transport  interieur  (code  610), 
Services  de  co~munications  (code  670)  et Bois  et Meubles  eP 
Bois  (code  450)  ; 
2- ceux  dent  la  part relative  a  r~gresse tels  les  Services  de 
commerce  (code  570),  Energie  (codes  070  et 090),  ~~achines 
agricoles  et  industrielles  (code  210),  ou  dont  la  part  rela-
tive  ne  s'est pas  sensib1e~ent modifi~e durant  la  p€riode 
d'observation.  Ces  diverses  ~volutions  pour  les  secteurs 
representant  plus  de  1  %des  commandes  publiques  sent  illus-
t r e  e s  a u  g r a p h i q u  e  4. 1 • ~. l4. 
TABLEAU  4. 3.  EVOLUTION  DES  CO~POSANTES nE  LA  DEPENSE  PUBLIQUE 
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18  934 
4 5,"22 
41  875 
Belgique  1959'  1965'  1970 
1965  1970 
27  868  28  885 
16  452  32  101 
37,12 
44  320  60  986 
1970/1959 
+ 1,26 
+ 1 ;70 
+ 1,46 TABLEAU  4. 4  I  A  STRUCTURE  DES  DEPENSES  PUBLIQUES  BELGIQUE  1959 
Code  Nace  Depenses  Consomma ti  ons  FBCF 
publiques  co  11 ecti ves  sect.  public 
010  8,646  11,202  5,505 
030  17,703  32,114  0 
050  2,882  5,228  0 
070  41,581  75 ,42 8  0 
090  39,522  71 ,69 5  0 
130  2,058  3,735  0 
150  7,822  12,696  1235 
170  16 ,468  29,873  0 
190  13,586  15,684  11,009 
210  22,643  32,860  10.,091 
230  2,470  1,494  3,670 
250  14,821  19,418  9,174 
270  5,764  1,494  11,009 
290  17,2 89  31 ,3 67  0 
310  4,529  8,215  0 
330  1,236  2,241  0 
350  4,118  7,469  0 
370  0,823  1 ,4'94  0 
390  0  0  0 
410  8,646  15,684  0 
430  0,824  1,494  0 
450  8,646  11,202  5,505 
470  33,759  61 ,240  0 
490  2,059  3,734  0 
510  3,294  5,228  0,917 
530  527,378  223,301  900,917 
550.1  2,882  5,228  0 
570  37,051  57,505  11,9 27 
590(
0
)  - - -
610  29,230  51,531  1,834 
630  5,352  9 ,. 709  0 
650  0,411  0,747  0 
670  13,173  23,897  0 
690  16,055  29,125  0 
710  + 730 
750  + 790  87,278  136,668  26,607 
770 
Total  1 000,000  1 000,000  1 000,000 
(
0
)  Compris  dans  790. 4. 16. 
TABLEAU  4, 4.S  STRUCTURE  DES  DEPENSES  PUBLIQUES  BELGIQUE  - 1965 
(
0/oo) 
Code  Nace  Depenses  Consommations  F.B.C.F. 
publiques  co 11 ecti ves  Sect.  public 
010  5,628  8,302  0 
030  8,730  13,758  0 
050  3,010  4,744  0 
070  33,264  52,422  0 
090  49,068  77,328  0 
130  1,054  1,660  0 
150  4,817  7,591  0 
170  9,483  14,944  0 
190  12,312  16,841  4,448 
210  28,297  44,594  0 
.  230  2,529  2,372  2,801 
250  15 ,503  24,432  0 
270  19,959  26,804  8,072 
290  29,050  45,780  0 
310  3,311  5,219  0 
330  1,204  1,898  0 
350  3,010  4,744  0 
370  0,151  0,237  0 
390  0  0  0 
410  10,988  17,316  0 
430  1,054  1,660  0 
450  8,941  8,539  9,638 
470  44,854  70 ,687  0 
490  2,559  4,032  0 
510  1,355  2,135  0 
530  449,020  157,693  954,860 
550.1  7,977  12 ,572  0 
570  36,455  53,134  7,496 
590  13,998  22,060  0 
610  51,868  81 ,598  0,247 
630  1,054  1,660  0 
650  0,632  0,949  0,082 
670  27,996  44,120  0 
690  23,932  37,715  0 
710+750  80,677  120,025  12,356  790+930 
770  6,620  10',435  0 
TOTAL  1·000,000  1 ()00,000  1 000,000 4. 17. 
TABLE.A.U  4. 4.C  STRUCTURE  DES  DEPENSES  PUBLIQUES  BELhlQUE  1970 
Code  Nace  Depenses  Consomma ti  ens  F.B.C.F. 
publiques  call ecti ves  Secteur  public 
010  4,509  9,521  0 
030  4,181  8,828  0 
050  1,230  2,597  0 
070  32,134  67,855  0 
090  35,249  74,433  0 
130  0,574  1,212  0 
150  3,689  7,790  0 
170  6,066  12,809  0 
190  14,936  26,138  4,858 
210  18,198  38,428  0 
230  0,230  0,173  0,280 
250  2,705  5,712  0  I 
270  2,262  1,904  2,585 
290  3,197  6,751  0 
310  8,935  18,868  0 
330  3,443  7,270  0 
350  6,640  14,021  0 
370  0,246  0,519  0 
390  1,~94  2,943  0 
410  7,214  15,233  0 
430  0,574  1,212  0 
450  11,378  11,078  11 ,648 
470  35,577  75,125  0 
490  0,820  1,731  0 
510  1,558  3,289  ·a 
530  611,132  217,414  965,307 
550.1  5,656  11,944  0 
570  13,411  22,676  5,076 
590  8,033  16,964  0 
610  42,413  89,320  0,218 
630  0,820  1,731  0 
650  4,459  7,270  0,031 
670  20,903  44,141  0 
690  22,051  46,564  0 
710+750  59,202  113,900  9,997  790+930 
770  5,981  12,636  ~  0 
Total  1 000,000  1 000,000  1 000,000 4. 18. 
GRAPHIQUE  4.l.EVOLUTION  DE  LA  STPUCTURE  DES  DEPENSES  PUBLin~rs 
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4.4.  EFFETS  DIRECTS  ET  INDIRECTS  DES  DEPENSES  PUBLIQUES  SUR 
L'EMPLOI  NATIONAL  EN  1959,  1965  ET  1970 
En  suivant  la  procedure  de  calcu1  presentee  au  point  4.1.  ci-
dessus,  nous  avons  obtenu  les  vecteurs  d'emplois  directement  et 
indirectement  induits  par  la  depense  de  l'administration  publi-
que  s'adressant  aux  diff~rents secteurs  d'activites.  Ces  sec-
teurs  correspondent  a  1 'exp~ession suivante  : 
...  -1  -
G(l  - A0}  Y0,  oO  G represente  la  matrice  des  coeffi-
cients  d'emp1oi.  Les  autres  symboles  sont  definis  en  annexe. 
4.4.1.  Caracteristiques  des  vecteurs  d'emplois  generes  en  1959 
On  peut  constater  qu'en  1959,  l'effet relatif est  bien  reparti 
entre  les  depenses  collectives  (ci-apres  DC)  (52%)  et les 
depenses  de  formatio~ brute  de  capital  fixe  social  (ci-apres 
I.Pu)  (Voir  tableaux  4.5  et 4.6). 
0 an s  c e t  impact  des  de pens e s  pub 1  i que s  s u  r . 1 •  em p  1  o i ,  3_8%  con c e r-. 
n  en t ·  l_e -·sect  e  ij r : de.  ·1 a.· c:e n  s t  r.~ c t t e  r( ~ (code  · 53 0) .  De  c e s  em p  1  o; s , 
.  . 
17%  proviennent  des  D.C.  et  60%  de  1 'I.Pu.  Constatons  encore 
que  les  effets  indirects  sur  l'emploi  sectoriel  est de  33%  de 
l'effet total  pour  1' I .Pu.- contre  26  pour  la  D.C. 
On  peut, a ce  propos,  observer  que  1' impact  indirect  sur  1' empl oi 
du  secteur  construction  est  negligeable  (environ  300  emplois). 
La  branche  .. services  de  commerce"  (code 570)  beneficie  de  1' im-
pact  indirect  le  plus  eleve  (6064  emplois).  L'impact  indirect 
represente  30%  de  l'impact  total  des  depenses  publiques.  Au 
total,  en  1959,  environ  4%  de  l'~mploi  national  total  est  gene-
re  par  les  depenses  publiques  s'adressant  aux·secteurs  natio-
naux  d'activite.  A noter  que,  en  1959,  le  total  des  depenses 
publiques  represente  quelque  4,53%  du  Produit  National  Brut 
a  prix  courant. '+.t.u. 
4.4,2.  Caracteristigues  des  secteurs  d'emplois  generes  en  1965 
La  repartition  de  l'effet relatif  entre  les  D.C.  et  les  I.Pu. 
est,  cette  fois,  tres  inegal  :  la  D.C.  s'octroie  61%  de  l'effet 
total. 
L'effet sFctoriel  le  plus  marque  affecte  i  _nouveau  le  secteur 
"Construction  ..  (cod~ 530)  mais  avec  mains· d'intensite  (31%). 
O'autres  secteurs,  cette  fois,  beneficient  d'un  impact  relatif 
beaucoup  plus  marque  tels  les  activites  de  services  prives 
(13%)  et  les  services  cie  commerce  (8%)  (codes  7'10,  750,  790, 
~t  ~30). 
La  D.C.  a  un  effet  plus  appuye  sur  les  branches  de  services 
.  _:~~ {  ~  ~  ~- ).~ q  u  e  s u  r  1  a  b  r a n  c h  e  co n  s t r u  c t 1  o n  ( 11 %  ) •  Q  u  a n  t  a u  x  I • P  u , 
ils  se  sent  adresses  essentiellement  au  secteur  "Construction" 
pQur  lequel  l'effet indirect  des  comn:andes  publiques  demeure 
tres  faible  (environ  400  personnes). 
L'i~pact indirect  total  des  depenses  publiques  se  fait  sentir 
de  ~aniere  preponderante  dans  les  branches  Services  de  Com-
merce  et  Mineraux  non  metalliques  {code  150).  En  effet,  ils 
prennent  a eux  seuls  ~5% de  l'effet indirect  total. 
Au  total,  en  1965,  le  pourcentage  de  l'emploi  national  total 
g~nere par  les  depenses  publiques  s'adressant  aux  branches 
nationales  n'est  guere  different  de  ce  qui  est  observe  en 
1959  {environ  3.37%){
0
) 
4.4.3.  Caracteristigues  des  vecteurs  d'e~plois  gener~s  en  1970 
La  repartition  de  l'effet relatif entre  les  D.C.  et  les  I.Pu. 
temoigne,  cette  fois,~une nette  regression  de  1 'importance  des 
D.C.  {46%)  dans  le  total  des  depenses  publiques. 
La  part  des  depenses  publiques  considerees  representant 
3.91%  du  Produit  National  Brut  a prix  courant. 4 .ll. 
l'effet sectoriel  le  plus  marque  en  ce  qui  concerne  la  D.C.  s'ob-
serve  dans  les  Branches  de  services  (avec  21%),  dans  le  secteur 
11Construction"  (avec  16%}  et dans  les  services  de  Transports 
interieurs  (code  610}  avec  10%  du  total  des  e~plois  generes. 
En  ce  qui  concerne  les  I.Pu.,  le  secteur  Construction  est  tcu-
jours  le  plus  favorise  avec  66%  de  l'impact  total.  l'aspect 
indirect  de  l'impact  total  des  depenses  publiques  represente 
31%.  Il  se  marque  de  la  maniere  la  plus  forte  pour  les  bran-
ches  "J~ineraux"  (code  150),  "Commerce"  (code  570), '"services 
prives"(code  710  et suivants)  et  "Assurances"  (code  690)  pour 
un  total  de  51%  de  cet effet  indirect total. 
Au  total,  en  1970,  le  pourcentage  de  l'emploi  national  genere 
par  les  depenses  publiques  s'adressant  aux  branches  nationales 
a  legere~ent  augmente  par  rapport  a  ce  qui  a  ete  constate  pour 
1959  et  1965.  Il  depasse  cette fois  tres  legerement  la  barre 
des  4%  {
0
). 
4.4.4.  Analyse  comparative  des  vecteurs  d'emplois  generes  en 
1959,  1965  et  1970 
Entre  1959  et  1965,  1 
1 emploi  genere  par  milliards  de  francs 
en  D.C.  a  decru  a  un  taux  moyen  de  2%  1 'an.  Decroissance  qui 
S
1 aggrave  encore  durant  la  periode  1965  a 1970  en  atteignant  un 
tau x  m  o  y e n  d e  2 , 6 % 1 ' a n .  L  e  t a b 1  e au  4.7.  res u  me  1  e s  c  i f fer  en t e s 
valeurs  calcu1ees  ainsi  que  1es  projections  pour  1976. 
Sur  base  de  1 'etude  la  plus  recente  presentant  les  resultats 
d 
1 u n  e  e s t i r.1 a t i o n  d  e  1 
1 i r, p  a c t  d  y n  a  rn i q u  e  s u r  1 
1 e  r. p 1 o  i  n  a t i o  n a 1 
d'une  depense  ponctue11e  de  10  milliards  de  F.B.  en  investisse-
ment  public  effectufe  en  1976  ([  1  ],  pp  261-283),  nous  avons 
c a 1  c u 1 e o u e  1 
1  c f f e t  c u  r; u 1 e u 
1 u n  11; i 1 1 i a r d  d 
1  i n v e s t i s s em e  r. t  p  u  h  1 i c 
en  197~
0
:~  situerait entre  2000  et  2500  emplois. 
(
0
)  A noter,  a titre  de  comparaison,  que  les  montants  de  depe~­
ses  puhliques  rerr£sentent,  en  1970,  quelque  4.71,  du  Pro-
duit  National  Brut. 
(
00
)  A prix  constant  1970. 4.22. 
D'autre  part,  en  se  basant  sur  l'evolution  observee  du  rapport 
de  1'emplo1  au  montant  de  depenses,  nous  avons  o~tenu  pour  1976 
une  estimation  de  2103  emplois  par  milliard  de  francs  1nvest1s. 
Ceci  est,  on  le  voit,  tr~s  voisin  du  calcul  realise a partir  des 
travaux  de  Berckmans  et Thys-Clement. 
Quant  aux  variations  relatives  en  termes  d'emplois  generes  par 
des  variations  relatives  des  composantes  des  depenses  publ1-
ques,  11  apparait,  au  tableau 4.8que  seul  l'investissement  pu-
blic  durant  la  periode  1959-1965  a  ete  caracterise  par  une 
"elasticite Depenses  Publiques"  positive.  On  peut  observer, 
par  centre,  que  les  autres  coefficients d'elasticite sont affectes ·de  : · 
signes  negatifs.  Ce  qui  refl~te la  deterioration  du  coeffi- · 
cient  d'emploi  au  cours  du  temps. 
D'autre  part,  il  est  ;·nteressant  de  constater  l'alternance  entre 
les  periodes  a faible  elasticite  D.C.  conjuguees  avec  une  elas-
ticite  I.Pu.  nettement  plus  elevee  (periodes  1959  - 1965  et 
1970  - 1976)  et vice-versa  (periode  1965  a 1970). 
Restent  a considerer  ces  resultats  dans  la  perspective  globale 
de  l'evolution  conjoncturelle  durant  la  periode  d'observation. 
L'annee  1959  s'inscrivant dans  une  phase  d'expansion  du  cycle 
a  ete  marquee  par  un  taux  de  croissance  tres  eleve  des  investis-
sements  publics.  A l'inverse,  l'annee  1965  initiant  une  periode 
de  ralentissement  conjoncturel,  conjuguee  avec  une  exacerbation 
des  tensions  se  resolvant  en  mouvements  de  prix  (taux  d'accrois-
sernent  annuel  du  prix  du  PNB  atteignant 4 ,9%),  se  voit  caracte-
risee  par  une  ch~~e des  1nvest1ssements  publics.  Quant  a 1970, 
cette  an1\ee  montre  un  taux  eleve  d 'accroissement  annuel  en  volu-
me  du  PNB  (6,5%)  s'accompagnant  d'une  accentuation  de  la  pres-
s 1 o n  de s  p r ; x  ( 4 ,6 %  ) •  L  e  t a u  x  d e  c r o i s s a n  c e  de  1 • I . P  u •  s e  r e-
vale  tres  modere  (quelque  2 ,5%)  dans  ce  contexte. 
Lo~sque l'on  examine  les  impacts  des  depenses  publiques  quant 
aux  emplo1s  generes  settoriellement,  on  constate  un  glissement 
des  impacts  en  faveur  des  activit~s tertiaires. 4.23. 
Notons  d'abord,  en  ce  qui  concerne  le  secteur  Construction 
(code  530)  que  la  valeur  relativement  faible  de  l 'impact  des 
depenses  publiques  pour  1965  s'explique  par  1a  situation  conjonc-
turelle  de  l'epoque  ouest observee  une  chute  des  depenses  d'in-
vest1ssements  publics. 
L'irnpact  sur  les  secteurs  de  services  (Codes  710  A 790)  s'est 
sensiblement  accru  de  1959  !  1970.  Il  a,  en  fait,  double  du-
rant  cette  periode.  La  meme  constatition  peut  etre  faite  en  ce 
qui  concerne  les  services  des  institutions  de  credit et d'assu-
rances  (code  690) . 
.  -le  secteur  des  Mineraux  et  produits  A base  de  mineraux  non  metal-
liques  (code  150)  enregistre  ~galement  un  impact  plus  important. 
·-Cet- impact  est  assez  representat·if  de  1 'effet  indi.rect  sur  l'em-
:·  .. ··-f' :1 o  j .  En  e f f e t ,  de  man i ere  d i r e c t e ,  1 ' em p  1  o i  gene r e y  est  en 
regression  nra is'  grace  a  1  a  c!ema nde  plus  ~ 1  evee  de  secteurs  rro-
ductifs  situes  en  aval,  l'effet total  est  positif.  Le  meme 
phenom~ne  peut  ~tre  observ~ pour  les  secteurs  Bois  et  Meubles 
en  bois  (code  450)  et  services  de  Commerce  (code  570)  mais  de 
mani€re  moins  prononc~e. 
Pour  cert~ins  secteurs,  1 ·~volution positive  de  1 'effet direct 
se  voit  renforcee  par  celle  de  l'effet indirect.  C'est  le  cas 
du  secteur  Produits  en  m~taux  (code  190)  ainsi  que  du  secteur 
Papier  et articles  en  papier  (code  470). 
Les  autres  secteurs  se  caracterisent  par  u~e stabilite voire 





















T  P.B LEA U  4. 5. A  VECTEURS  D  'EMPLOI S GENE RES  BELt;IQUE  1959 
(Millier  d'unit~s) 
Impact  des  d~penses  Imoact  des  deoenses  Imoact  de  la  ~.B~C.F. 
publiques  sur 1 'emploi  collectives sur  l'emoloi  du  secteur oublic  sur 
1 'emoloi 
Direct  Indirect  Total  Direct  Indirect  Total  Oi rect  Indirect  Total 
1,271  1,490  2,761  0,910  1,092  2,002  0,361  0,398  0,759 
5,389  3,817  9,206  5,469  2,572  8,041  0  1,166  1,166 
0,086  2,237  2,323  0,086  0,891  0,977  0  1,353  1,353 
0,609  5,334  5,943  0,545  1,382  1,927  0,064  3,952  4,016 
1,025  0,781  1,806  1,026  0,420  1,446  0  0,360  0,360 
7,056  5,568  12,624  5,320  2,283  7,603  1,793  3,220  5,013 
0,329  0,149  0,478  0,329  0,114  0,443  0  0,039  0,039 
1,040  0,592  1,63~  1,040  0,421  1,461  0  0,171  0,171 
3,257  1,581  4,838  3,259  1,002  4,261  0  0,584  0,584 
0,236  0,396  0,632  0,237  0,280  0 ,517  0  0,115  0,115 
1,378  3:~59  4,637  1,083  0,910  1,993  0,324  2,320  2,644 
50'  ~-;;3  1.),~88  ·so ,441  11,710  0,204  11,914  38,446  0,081  38,527 
5,842  6,046  11,888  5,086  2,609  7,695  0,775  3,418  4,193 
7,639  5,806  13,445  7,567  2,849  10,416  0,127  2,902  3,029 
l,418  1,196  2,614  1,420  0,633  2,053  0  0,561  0,561 
7,591  1,263  8,854  6,550  0,504  7,054  1,038  0,758  1,796 





































4. 2 5. 
TABLEAU  4.5.8 VECTEURS  D'EMPLOIS  CiENERES 
lmpact  des  depenses 
publiques  sur  1  'emploi 
Imoact  des  d~penses 
collectives sur 1 'emploi 














































































































































































































710+750+  13,191  2,7~5  15,956  11,884 
790+930 
1,306  13,190 
0,018  0,800  770  0,782  0,021  0,803  0,782 
BELGIQUE  1965 
(~illier  d'unites) 
Imoact  de  la  FBCF 
Secteur  Public  sur 
1 'emploi 
Direct  Indirect  Total 
0  0,181 
0  0,339 
0  0,038 
0  0,014 
0  0,168 
0  0,694 
0  4 ,361 
0  0,116 
0,145  1,613 
0  0,241 
0,094  0 
0  0,208 
0,094  0,015 
0  0,011 
0  0 
0  0 
0  0,016 
0  0,006 
0  0,002 
0  0,129 
0  0,006 
0,274  1,434 
0  0,412 
0  0,157 
0  0,005 
28,843  0,107 
0  0,264 
0,355  3,101 
0  0,014 
0 ,010  1 ,098 
0  0,006 
0 ,003  -~  0 ,233 
0  0,253 





































1,810  2,766 
0,004  0,004 










































TABLE AU  4. 5. C  VECTEURS  D' E"1PLOIS  GENE RES  BELGIQUE  1970 
(Millier  d'unit~s) 
Impact  des  d~penses  Impact  des  d~oenses  Impact  de  la  F.B.r..F. 
publiques  sur l'emploi  collectives  sur  1  'emoloi  Secteur  oublic  sur  1  'emolo 
Direct  Indirect  Total  01 rect  Indirect  Total  Direct  Indirect  Total 
0,474  1,429  1,903  0,474  1,284  1,758  0  0,145  0,145 
0,095  0;347  0,442  0,095  0,064  0,159  0  0,283  0,283 
0,028  0,074  0,102  0,028  0,020  0,048  0  0,054  0,054 
0,095  0,058  0,153  0,095  0,031  0,126  0  0,027  0,027 
1,374  0,620  1,994  1,374  0,382  1,756  0  0,238  0,238 
0,019  1,253  1,272  0,019  0,340  0,359  0  0,913  0,913 
0,367  8,211  8,578  0,367  1,523  1,890  0  6,688  6,688 
0,305  0,290  0,595  ·0,305  0,170  0,475  0  0,120  0,120 
1,664  3,321  4,985  1,379  1,006  2,385  0,285  2 ,315  2,600 
1,466  0,496  1,962  1,466  0,184  1,650  0  0,312  0,312 
0,025  0,006  0,031  0,009  0,004  0,013  0,016  0,002  0,018 
0,250  0,504  0,754  0,250  0,133  0,383  0  0,371  0,371 
0,090  0,037  0,127  0,036  0,025  0,061  0,054  0,014  0,068 
0,352  0,052  0,404  0,352  0,041  0,393  0  0,011  0,011 
0,153  0,003  0,156  0,153  0,003  0,156  0  0,000  0,000 
0,094  0,014  0,108  0,094  0,013  0,107  0  0,001  0,001 
0,324  0,326  0,650  0,324  0,304  0,628  0  0,022  0,022 
0,016  0,112  0,128  0,016  0,105  0,121  0  0,007  0,007 
0,053  0,004  0,057  0,053  0,002  0,055  0  0,002  0,002 
0,841  0,391  1,232  0,841  0,267  1 ,108  0  0,124  0,124 
0,073  0,021  0,094  0,073  0,015  0,088  0  0,006  0,006 
0,984  2,505  3,489  0,454  0,537  0,991  0,530  1,968  2,498 
3,234  1,887  5,121  3,234  1 ,313  4,547  0  0.574  0,574 
0,077  0,394  . 0,471  0,077  0,137  0,214  0  9.  ,25~  0,257 
0,148  0,020  0,168  0,148  0,014  0,162  0  0,006  0,006 
63,919  0,615  64,534  10,768.  0,487  11,255  53,151  0,128  53,279 
0,739  0,536  1,275  0,560  0,405  0,965  0,180  0,130  0,310 
2,110  5,689  7,799  1,689  1,669  3,358  0,421  4,020  4,441 
0,650  0,067  0,717  0,650  0,040  0,690  0  0,027  0,027 
5,698  2,403  8,101  5,683  0,885  6,568  0,015  1,518  1,533 
0,048  0,032  0,080  0,048  0,021  0,069  0  0,011  0,011 
0,299  0,675  0,974  0,298  0,239  0,537  0,001  0,440  0,441 
3,851  1,213  5,064  3,851  0,715  4,566  0  0,498  0,498 
2,358  4,292  6,650  2,358  3,498  5,856  0  0,794  0,794 
12,591  5,163  17,754  11,472  2,715  14,187  1,119  2;,448  3,567 
0,917  Q,025  0,942  0,917  0,020  0,937  0  0,005  0,005 
105.781  43,085  148,866  50,010  18,511  68,1521  55,772  24,4 79  80,251 4. 2 7. 
TABLEAU  4.6.A  REPARTITION  DES  EMPLOIS  GENERES  DIRECTEMENT  ET  INDIRECTE~ENT 
PAR  LES  DEPENSES  PUBLIQUES  (en  %)  Belgique  1959 
Emplois  induits  par  Emplois  induits  par  Emolois  induits  par 
consanmation  i nvestissements  deoenses  publiques 
Code  collective  publics 
{1)  Directs  lndi rects  Directs  lndi rects  Directs  Indirects 
{2)  {3)  (4)  (5)  (6)=(2}+{4)  (7)=(3)+(5) 
010  .t45. 45  54.55  47.54  52.38  46.05  53.95 
030-110  68.01  31.99  0.0  100.00  58.54  41.46 
130  8.82  91.18  0.0  100.00  3.70  96.30 
150  28.29  71.71  1.60  98.40  10.25  89.75 
170  70.92  29.08  0.0  100.00  56.74  43.26 
190-290  69.97  30.03  35.77  64.23  55.89  44.11 
310-390  74.29  25.71  0.0  100.00  68.78  31.22 
410-430  71.21  28.79  0:0  100.00  63.71  36.29 
470  76.49  23.51  0.0  100.00  67.32  32.68 
490  45.87  54.13  0.0  100.00  37.31  62.69 
450-510  54.32  45.68  12.26  87.74  29.71  70.29 
530  98.29  1.71  99.79  0.21  99.43  0.57 
550-570  66.09  33.91  18.49  81.51  49.14  50.86 
590-670  72.65  27.35  4.20  93.80  56.82  43.18 
690  69.15  30.85  0.0  100.00  54.24  45.76 
710-790  92.85  7.15  57.77  42.23 .  85.73  14.27  +830 
Moyenne  73.98  26.02  66.74  33.26  70.32  29.68 \  .'ii' 
TABLEAU  4.6.6  REPARTITION  DES  EMPLOIS  GENERES  DIRECTE~ENT ET 
INDIRECTEMENT  PAR  LES  DEPENSES  PUBLIQUES  (en  %) 
Belgique  1965 
Emplois  induits  Emo 1  o  is  i ndu i ts  Emo lois  induits  ,j 
par consommation  par  investissements  oar  deoenses 
j 
Code  collective  puhlics  oubliques 
directs  i ndi rects  directs  i ndi rects  directs  indirects 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)=(2)+(4)  (7)=(3)+(5) 
010  38,89  61,11  0,0  100,00  34,25  65,75 
030  48,17  51,83  0,0  100,00  43,09  56,91 
050  75,19  24,81  0,0  100,00  52,91  47,09 
070  74,76  25,24  0,0  100,00  66,65  33,35 
090  74,94  25,06  0,0  100,00  69,45  30,55 
130  4,46  95,54  0,0  100,00  1 ,96  98,04 
150  21,95  78,05  0,0  100,00  6,  79  93,21 
170  52,15  47,85  0,0  100,00  46,26  53,74 
190  43,83  56,17  8,22  91,78  27,88  72,12 
210  90,56  9,44  0,0  100,00  81,53  18,47 
230  96,15  3,85  100,0  0,00  97 ,67  2,33 
250  78,75  21,25  0,0  100,00  69,31  30,69 
270  82,84  17,16  89,91  10,09  83,82  16,18 
290"  99,48  0,52  0,0  100,00  99,08  0,92 
:.~··.31'0  85,94  14,06  0,0  0,0  85,94  14,06 
330  71,43  28,57  0,0  100,00  70 '18  29,R2 
350  39,84  60,16  0,0  100,00  37,74  62,26 
370  4,24  95,76  0,0  100,00  4,10  95,90 
390  0,0  100,00  0,0  100,00  0,0  100,00 
410  68,61  31,39  0,0  100,00  62,61  37,39 
430  76,09  23,91  0,0  100,00  72,92  27,08 
450  38,63  61,37  16 ,05  83,95  24,85  75,15 
470  57,18  42,82  0 ,0  100,00  53,25  46,75 
490  49,42  50,58  0,0  100,00  34,98  65,02 
510  93,75  6,25  0 ,0  100,00  90,00  10,00 
530  96,76  3,24  99,62  0,38  98,97  1,03 
550.1  56,62  43,38  0,0  100,00  48,45  51,55 
570  64,29  35,71  10,26  89,74  46,06  53,94 
590  95,48  4,52  0,0  100,00  94,13  5,87 
610  85,91  14 ,09  0,88  99,12  73 ,51  26,49 
630  67,31  32,69  0,0  100,00  61 ,40  38,60 
650  22,22  77,78  1 ,25  98,75  12 ,35  87,65 
670  83,94  16,06  0,0  100,00  80,31  19,69 
690  39,24  60,76  0,0  100,00  36,82  63,18 
710+750  90,10  9,90  34,40  65,60  82 ,67  17,33 
790+930 
770  97,78  2,22  0,0  100,00  97,35  2,65 
Moyenne  69,86  30,14  63,91  36,09  67,56  32,44 
·-·-TAJLEAU  4.6.C  REPARTITION  DES  E'-1PLOIS  f1ENERES  DIRECTE~ENT ET 
INDIRECTEMENT  PAR  LES  DEPENSES  PUBLIQUES  (en  %} 
Selgique  1970 
Emplois  induits  Emo 1  oi s  i ndu i ts  Emp 1  oi s  i ndu i ts 
par consommation  oar investissements  oar deoenses 
Code  collective  publics  publiques 
Directs  I ndi rects  Directs  I ndi rects  Directs  I ndi rects 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)=(2)+(4)  {7)=(3)+(5 
010  26,99  73,01  0 .o  100,00  24,93  88,97 
030  59,58  40,42  0,0  100,00  50,59  49,41 
050  58,14  41,86  0,0  100,00  27 ,37  72 ,63 
070  75,27  24,73  0,0  100,00  62,00  38,00 
090  78,24  21,76  0,0  100,00  68,89  31 '11 
130  5,19  94,81  0,0  100,00  1,46  98,54 
150  19,43  80,57  0,0  100,00  4,28  95,72 
170  64,24  35,76  0,0  100,00  51,25  48,75 
190  57,81  42,19  10,96  89,04  33,37  66,63 
210  88,87  11,13  0,0  100,00  74,75  25,25 
230  71,43  28,57  90,0  10,00  82,35  17,65 
250  65,22  34,78  0,0  100,00  33,13  66,P.7 
270  58,51  41,49  82,18  17,82  70,77  29,23 
290  89,45  10,55  0,0  100,00  87,05  12,95 
L  ·3 ~J- 98,38  1,62  0,0  100,00  98,20  1,80 
":"!  330  88,24  11,76  0,0  100,00  87,50  12,50 
350  51,66  48,34  0,0  100,00  49,94  50,06 
370  13,16  86,84  0,0  100,00  12,40  ?.7,60 
390  96,59  3,41  0,0  100,00  93,41  6 ,59 
410  75,86  24,14  0,0  100,00  68,22  31,78 
430  83,33  16,67  0,0  100,00  77,78  22,22 
450  45,78  54,22  21,23  78,77  28,20  71,80 
470  71,12  28,88  0,0  100,00  63,15  36,85 
490  35,97  64,03  0,0  100,00  16,34  83,66 
510  91,35  8,65  0,0  100,00  87,96  12,04 
530  95,67  4,33  99,76  0,24  99,04  0,96 
550.1  57,98  42,02  0,0  100,00  43,89  56,11 
570  50,31  49,69  9,47  90,53  27,05  72,95 
590  94,23  5,77  0,0  100,00  90,74  9,26 
610  86,52  13,48  1 ,01  98,99  70,34  29,66 
630  69,44  30,56  0,0  100,00  60,24  39,76 
650  56,00  44,00  0,32  99,68  30,80  69,20 
670  84,33  15,67  0,0  100,00  76 ,03  23,97 
690  40,27  59,73  0,0  100,00  35,46  64,54 
710+750  80,86  19,14  31,38  68,62  70,92  29,08 
790+930 
770  97,86  2,14  0,0  100,00  97,33  2,67 
Moyenne  71,21  28,79  67,83  32,17  69,39  30,61 . -·=;  ...  ~ 
4.JU. 
TABLEAU  4. 7 ·  EVOLUTION  DE  L  'E~PLOI  GENERE  PAR  ~I  LLI ARD 
Mi 11 i ers 
d
1emplois 
par  Mrd  de 






DE  DEPENSES  PUBLIQUES  ADRESSEES  A L'ENSEMBLE 
DES  BRANCHES  D'ACTIVITE 
Depenses  I nves tis.  Depenses  publics  des  collectives  Administr.  publiques 
3.043  3.397  3.203 
2.705  2.887  2.772 
2.375  2.500  2.441 
2.032  2.103  2.096 
Note.  Pour  1976,  valeurs  calculees  sur base  de  1 'evolution 
observee  entre  1959  et 1970. 4  0  31. 
TABLEAU  4.8.  ELASTICITE  DE  L'E~PLOI  AUX 
DEPENSES  PUBLIQUES 
Belgique 
P~ri  ode  11  L  ,Ipu  11  L,OC 
1959-1965  + 1,146  - 0,516 
1965-1970  - 0,141  - 3,389 
1970-1976  - 2,684  - 0,299 
Note  .  Ca 1  cul e a partir des  donnees  fi gura·nt 
aux  tableaux precedents. ~ .  .) ' . 
4.5.  REPARTITION  ENTRE  BRANCHES  DE  L'EMPLOI  GENEPE  TOTAL 
Dans  'cette  section,  nous  examinerons  la  ventilation  sectorielle 
de  l':emploi  g~ner~.  De  maniere  generale,  la  redistrihution  des 
effets  des  qepenses  publiques  en  termes  d'enr1ois  s'est effec-
t u  e e  au  r  r of  i t  d  ~ s  sect  e u  r s  c'  '  C'. c t i vi t e  s  t e r t; a i res  (tab 1  eau  4. 9. ) • 
La  ciistribution  de  1'em~loi  g~ner~ est nicux  repartie  lorsou'il 
s'agit des  depenses  collectives.  E~ effet,  il  est  evident  que 
les  depenses  d'investissements  des  administrations  ne  concer-
neront  qu'un  spectre  d'activites  limite.  Ainsi, il est remarquable 
que  plus  de  90%  de  1 •  empl oi  direct  g~nere par  1 'I.  Pu  concerne 
le  secteur  de  la  construction  (code  530).  Tandis  que  ce  meme 
secteu·r  !1~  beneficie  en  moyenne  que  de  20%  de  l'emploi  directer1ent  .  ,._..  ... 
~~~~~~·par les  depenses  collectives. 
En  ce  qui  concerne  l'evolution  de  la  repartition  sectorielle 
de  l'emploi  genEre,  notons  encore  que  les  resultats  refletent 
la  transformation  structurelle  de  l'economie  qui  s'est operee 
entre  1959  et  1970  en  delestant  1 'emploi  des  secteurs  prima ires 
et  seconciaires  au  profit  des  secteurs  d'activites  de  services. .. 
- ... ; 
4.33. 
TAELf:AU  4.9.A  REPARTITION  INTERBRANCHE  DE  L'EMPLOI  GENERE  TOTJl.L 
BELGIQUE  1959  (
0 /oo) 
Code  Nace  Consommati ons  FBCF  du  Sect.  D~oenses 
collectives  pub.l i c  pub 1  i ques 
010  28_,68  11,80  20,59 
030-110  115,20  18,13  68,64 
130  14,00  21.03  17,32  , 
150  27,61  62,43  44,3l 
170  20,72  5,60  13,47 
190-290  108,92  77,93  94,12 
310-390  6,35  0,61  3,56 
410-430  20,93  2,66  12,17 
470  61,04  9,08  36 ,fJ7 
j  •. 
490  7,41  1, 79  4,71 
450-510  28,55  41,10  34,57 
530  170,68  598,93  376,08 
550-570  110,24  65,18  88,64 
590-670  149,22  47,09  100,25 
690  29,41  8, 72  19,49 
710-790  101,04  27,92  66,01  +830 
Total  1 ooo,oo  1 000,00  1 ooo,oo 
., TABLEAU  4.9.8  REPARTITION  INTERBRANCHE  DE  L'E~PLOI  GENERE  TOTAL 
BELGIQUE  1965  (
0 /oo) 
Code  nace  Consommations  FBCF  du  Depenses 
co 11 ecti  ves  Sect.  public  publiques 
010  17,172  3,761  12,042 
I 
030  36,983  7,044  25,563 
050  1,159  0,790  1,018 
070  1,493  0,291  1,018 
090.  27,342  3,491  18,230 
130  7,016  14,420  9,863 
150  25,153  90,611  50,227  I 
17Q  11,753  2,410  8,192  I 
I 
190  27,908  36,527  31,218  ! 
! 
210  27,998  5,007  19,232 
~  230  1,841  1,953  1,885 
!50  19,631  4,322  13,776 
270  8-,354  2,265  5,989 
290  34,666  0,229  21,507 
310  .0,618  0  0,366 
330  00,335  0  0,207 
I 
350  3,682  0,332  1,845 
370  2,446  0,125  1,567 
390  0,064  0,042  0,056 
410  17,301  2,680  11,708 
430  1,815  0,125  1,169 
1 
450  14,057  35,488  22,270  \ 
470  72,087  8,560  47,825 
490  4,892  3,262  4,271 
510  1,648  0,104  . 1,058 
530  113,859  601,508  300,538 
55~.1  20,133  5,485  14,539 
570  87,367  71,807  81,462 
590  12,873  0,291  8,073 
610  83,492  23,021  60,400 
630  0,708  0,125  0,493 
~50  3,424  4,903  3,993 
I  670  72,100  5,257  46,521 
690  58,545  6,212  38,583  I 
710+750  169,790  57,471  126~909  I 
J90+930 
,~0  10,298 - 0,083  6,387 
...... 
Total  1 000,000  1 000,000  1 000,000 
T 4. 35. 
TABLEAU  4. 9. C  REPARTITION  INTERBRANCHES  DE  L  'E~PLOI  r,ENERE  TOTAL 
BELGIQUE  1970  (
0 /oo) 
Code  Nace  Consommations  FBCF  du  Depenses 
collectives  Sect.  public  publiques 
010  25,6 19  1,807  12,783 
030  2,317  3,526  2,969 
050  o  ..  699  0,673  0,685 
070  1,836  0,336  1,028 
090  25 ,590  2,966  13,395 
130  5,232  11,377  8!545 
150  27,54 3  83,339  57,622 
170  . 6 ,92 2  1,495  3,997 
190  34,75 6  32,398  33,486 
210  24 ;04 5  3,888  13,180 
230  0,189  0,224  0,208 
250  5,581  4,623  5,065 
270  0,889  0,847  0,853 
290  5,727  0,137  2,714 
310  2,27 3  0,000  1,048 
330  1,559  0,012  0,725 
350  9,152  0,274  4,366 
370  1,763  0,087  0,860 
390  0,802  0,025  0,383 
410  16,148  1 ,545  8,276 
430  1,28 2  0,075  0,631 
450  14,44 2  31,127  23,437 
470  66,26 3  7,153  34,400 
490  3,119  3,20 2  3,164 
510  2,361  0,075  1,129 
530  164,0 17  663 ,90 4  433,504 
550.1  14,06 3  3,863  8·,565 
570  48,93 5  55,339  52,389 
590  10,05 5  0,336  4,816 
610  95,714  19,103  54,418 
630  1,006  0,137  0,537 
650  7,826  5,495  6,543 
670  66 ,5 39  6,206  34,017 
690  85,3 38  9,894  44,671 
710+750  : 206,7 44  44,448  119,262 
790+930 
770  13,65 5  0,062  6,328 
Total·  1.000,000  1.000,000  1 000,000 •• vv. 
4 • 6 •  I'~ PACT  SECT 0  RIEL  R  E  LATIF  DES  DE P  E  ~! S  E  S  PUB L I Q! 
1 E  S  S  II R 
L'EMPLOI  NATIONAL 
Le  tableau4.10 presente  la  contribution  relative  a  l'er.;ploi 
national  des  depenses  publiques  adressees  aux  divers  secteurs 
d'activite,  ponderee  par  la  structure  sectorielle  de  l'emploi 
national. 
Il  combine,  de  cette  fa~on,  pour  chacune  des  branches,  la  part 
de  l'emploi  de  la  branche  iw.putable  aux  depenses  puhliqucs, 
d'une  part,  et,  d'autre  part,  le  poids  relatif de  l'ernploi  de 
cette  branche  dans  1 'emp1oi  national. 
Ce  tableau  synthetise  les  phenomenes  qui  ont  ete  commentes  dans 
les  sections  precedentes  et montre  que,  de  1965  a 1970,  la 
part  de  l'emploi  national  genere  par  les  depenses  publiques  est 
passee  de  3.4%  a 4%. 
Il  convient,  rappelons-le,  d'apprccier  ces  resultats  en  refe-
rence  au  contexte  conjoncturel  oQ  les  activites  se  sont  derou-
lees.  En  1965,  en  effet,  le  ralentisserr.ent  conjoncturel  des 
depenses  d'investissements  publics  n'a  pu  qu'avoir  un  effet 
nefaste  sur  1 'emploi  global  genere.  La  co~paraison entre  1965 
et  1970  des  chiffres  propres  au  secteur  de  la  Construction 
(drainant,  nous  1 'avons  vu,  plus  de  90%  des  depenses  d'inves-
tissements  publics)1'indique  clairement.  Les  depenses  collec-
tives  generent  une  part mains  importante  de  l'emploi  national 
en  1970  qu'en  1965.  On  pourrait,  dans  ce  cas,  parler  d'une 
"efficacite-emploi"  dccroissante  affectant  les  depenses  de 
consommation  collective. 
D'autre  part,  en  constatant  que  les  montants  depenses  en  inves-
tissements  publics  (en  francs  constants  de  1970)  ant  double 
entre  1965  et  1970,  on  aurait  pu  s'attendre,  dans  une  hypothese 
de  proportionnalite,  a  un  effet  ~inilaire en  termes  d'enplois 
generes.  On  peut,  des  lors,  s'inquieter  de  l'evolution  de 
"1  ' e f f i c a c i t e - em p  1  o i "  d  e s  d  e p  e n  s e s  d ' i n  v  e s t i s s em e n  t s  p  u b 1  i c s • 4.37. 
TABLEAU  4. 10. IMPACT  RELATIF  SECTORIEL  DE  LA  DEPENSE  PUBLIQUE  SUR  L  'EMPLOI  NATION.AL 
Consomma ti ens  F.B.C.F.  Oeoenses 
Code  Nace  collectives  Secteur pub 1  i c  publiques 
1965  1970  1965  1970  1965  1970 
010  3,66  4,76  0,50  0,39  4,15  5 ,16 
030  7,88  0,43  0,93  0,77  8,81  1,20 
050  0,25  0,13  0,10  0,15  0,35  0,28 
070  0,32  0,34  0,04  0,07  0 ,35  0,42 
090  5,82  4,76  0,46  0,64  6,28  5,40 
130  1,49  0,97  1,90  2,47  3,40  3,45 
150  5,35  5,12  11,96  18,12  17,31  23,24 
170  2,50  1,29  0,32  0,33  2,82  1,61 
190  5,94  6,46  4,82  7,04  10,76  13,51 
210  5,96  4,47  0,68  0,85  6,63  5,32 
230  0,04  0,04  0,03  0,05  0,07  0,08 
250  4,18  1,04  0,57  1,01  4,75  2,04 
270  1,78  0,17  0,30  0,18  2,06  0,34 
290  1,60  1,07  0,03  0,03  7,40  1,10 
310  0,13  0,42  0  0  0,13  0,42 
330  0,08  0,29  0,00  0,00  0,07  0,29 
350  0,78  1,70  0,04  0,06  .o ,83  1,76 
370  0,52  0,33  0,02  0,02  0,54  0,35 
390  0,01  0,15  0,01  0,01  0,02  0,15 
410  3,68  3,00  0,35  0,34  4,04  3,34 
430  0,39  0,24  0,02  0,02  0,40  0,26 
450  2,99  2,68  4,68  6,77  7,68  9,45 
470  15,35  12,30  1,13  1,55  8,78  13,85 
490  1,04  0,58  0,43  0,70  1,47  1,28 
510  0,35  0,44  0,01  0,02  0,36  0,46 
530  23,41  30,49  79,37  144,33  102,78  174,83 
550.1  4,28  2,61  0,72  0,84  5 ,01  3 ,45 
570  18,61  9,10  9,48  12.03  28,08  21,13 
590  2,74  1,87  0,04  0,07  2,78  1,94 
610  17,78  17,79  3,04  4,15  20,82  21,94 
630  0,15  0,19  0,02  0,03  0,18  0,22 
650  0,73  1,44  0,65  1 ,19  1,38  2,64 
670  15,36  12,37  0,69  1,35  16,04  13,72 
690.  12,47  15,86  0,82  2,15  13,30  18,01 
710+750  36,16  38,44  7,58  9,66  43,74  48,10  790+930 
770  2,19  2,54  0,01  0,01  2,20  2,55 
Total  205,97  185,88  131,75  217,40  335,77  403,29 4.38. 
4. 7 •  E  F  FE T  S  ~1 U  L  TIP L I CAT E  U  R  S  0  E  S  DE PErl S  E  S  PUB L I QUE S  SUR  L ' E  r~ P  L  0 I 
On  sait  que  les  semmes  des  lignes  et  des  colonnes  de  la  w.atri-
ce  inverse  (I-A0)-1,  repr~sente des  coe!ficients  dits  .. rr.ulti-
p 1 i c a t e u r s " •  D  a n s  1  e  c a s  c  e s  r.~ a t r i c e s  G  ( I - t. D  ) - 1 ,  1 e s  1:1 u 1 t i p  1 i -
cateurs  representent  un  effet  en  termes  d'e~p1ois.  Deux  types 
d'effets  peuvent  etre  Calcules  :  {1)  l'effet fllUltiplicateur  SIJr 
l'e~ploi  de  toutes  1es  brancres,  resultant  d'une  depense  fina-
le  unitaire  adressee  a une·hranche  (Tableaux  4.11),  et  (2)  1 'ef-
fet multiplicateur  sur  l'er:iploi  sectoriel  resultant  c'une  de-
pense  finale  unitaire  adressee  a toutes  les  branches.  Notons 
encore,  ainsi  que  le  sculisne  Burniaux,  (  f5]  ,  p.  170),  que  ce 
multiplicateur  ne  suppose. pas  qu'il  y  ait creation  de  flux. 
Dans  le  permier  cas,  cette  son:r.;e  verticale  peut  etrc  appelee 
puissance  de  dispersion  ou  de  diffusion.  Dans  le  second,  la 
somme  horizontale  mesure  la  sensibilite  de  chacune  des  branches 
a la  diffusion  de  1 'impact  d'une  depense  finale  unitaire  adres-· 
see  a toutes  les  branches. 
Examinant  d'abord  la  puissance  de  diffusion  en  termes  d'effec-
tifs  employes,  il  convient  de  dissocier,  d'une  part,  les  effets 
directs  et  indirects  sur  la  branche  a  laquelle  est  adr~ssee  la 
demande  unitaire  et,  d'autre  part,  l'ensemble  des  effets  indi-
rects  affectant  les  autres  branches. 
Les  tableaux  4.11..1\.  et B presentent,  dans  la  lere colonne,  1' effet  to-
tal  (direct  et  indirect)  sur  la  branche  sollicitee.  Il  s'agit, 
pour  chacune  des  branches,  du  terne  figurant  dans  la  diagonale 
principale  de  la  matrice  des  emplois  g~ner~s  (MEG)(
0
~Dans  la 
~econde colonne  figurent  les  effets  indirects  ressentis  par 
l'ensemble  des  autres  branches.  Ce  n'est  autre  que  la  differen-
ce  entre  la  somme  verticale  pour  chacun  des  secteurs  de  la  ~EG 
et  le  terme  correspondant  de  la  diagonale  principale. 
Par  ailleurs,  on  voit  que  l'effet indirect  a  la  branche  solli-
(
0
)  Voit  tableaux  A.4.1.A  et B de  1  'Annexe  statistique. 4.39. 
tee  par  la  demande  finale  unitaire  est  egale  a  la  diffcrer.ce 
entre  l'effet total  sur  la  hranche  et  le  coefficient  d'emploi 
direct  de  cette  branche  (voir  colonne  1  des  tableaux  ~.12). 
De  l'examen  des  tableaux  4.11,  il  ressort  que  quelque  quatre  grou-
pes  de  branches  sent  a distinguer.  Un  premier  groupe  compren~ 
drait  les  branches  de  services  qui  manifestent  un  pouvcir  de 
diffusion  relativement  faible  comparative~ent a  l'accroisse~ent 
d'emplois  qu'elles  se  procurent.  Le  second  groupe  ,  essentiel-
lement  constitue  des  industries  asro-alimentaires  se  distingue 
par  une  puissance  de  diffusion  favorisant  les  liaisons  internes 
au  sein  du  complexe  agro-alimentaire. 
Les  branches  "Energie" (030  a 09C)  fomeraient  Ui'l  troisierre  groupe 
qui,  ~  l'exception  du  secteur  produit  de  la cokefaction  (code 
·usc),  poss~de  un  faible  pouvoir  de  diffusion. 
Enfin,  le  dernier  groupe  comprenant  les  secteurs  de  transfor-
mation  revele  des  intensites  de  diffusior.  netternent  moins  howe-
genes. 
La  sensi~ilite ala diffusion  intersectorielle  de  l'i~pact d'une 
depense  finale  unitaire  adressee  a toutes  les  branches  fait 1 •at-
jet des  tableaux  4.12.  Lorsque  1' on  rap porte,  pour  chaque  1 igne  de 
la  matrice  des  emplois  generes,  la  somme  horizontale  des  ele-
rrents  (representant  lc  tctal  des  emplois  generes  directement  et 
indirectement  par  milliard  de  francs  belges)  au  coefficient  d'em-
ploi  direct  par  milliard  de  francs  belges,  on  obtient  1 'effet 
multiplicateur  d'e~ploi  propre  a  chaque  branche  d'activite. 
Rappelons  encore  que  ces  multiplicateurs  sont  partiels  en  ce 
qu'ils  ne  prennent  pas  en  cor.pte  les  effets  des  flux  generes 
sous  la  forme  d'accroissernents  de  revenus  et  de  depenses  qui, 
distribues  a  travers  le  reseau  des  relations  inter-sectorielles, 
affect E!lt  a  leur  tour  la  production  et  l'err.ploi  des  differents secteurs.  Les  secteurs  les  plus  sensihles  relativer.ent  a leur 
niveau  d'emploi  direct  a la  diffusion  intersectorielle  sont,en 1970, 
dans  l'ordre  d~croissant des  effets,  l'agriculture  (code  010), 
les  services 'financiers  (690),  les  autres  services  prives 
(codes  710  et suivants),  les  secteurs  ali~entaires autres  que 
viandes  et  lait  (code  350)  et  le  secteur  de  la  siderurgie 
(cod~ 130).  11  serr.~le  assez  caracteristique  que  les  effets 
les  plus  marques  affectent  principale~ent,  d'une  part,  les  ac-
tivites  in~ustrielles caracterisees  par  des  coefficients  d'em-
ploi  en  decroissance  (A£riculture  & Sid€rurgie)  et, c'autre 
part,  les  activites  tertiaircs  (Secteur  Financier,  Services 
priv~s)  t~moignent d€  coefficients  d'c~rl~is relativement  sta-
bles  voire  en  l~gere  hausse  durant  la  rerioce  etudiee. 
Afin  de  synthetiser  les  resultats  presentes  aux  tableaux  4.11 
. .·  ·  ,~ .t · ..  1·:r \:.·:2  ,  n  o u  s  a v  o n  s  o  p  ere  de u  x  c 1  a s s em e n  t s .  L  e  pre~  i e r ( t a b  1  e a u  x 
4.13.)  propose  le  classement  des  dix  premi~res  branches  selon 
leur  niveau  de  sensibilite a la  diffusion  et  leur  puissance  de 
diffusion.  On  constate  qu'a  l'exception  du  secteur  agricole, 
les  branches  "laureates  ..  sent  differentes  selon  les  classements. 
On  pourrait  - dans  une  recherche  ulterieure  - s'interroger  sur 
les  raisons  d'une  pareille  divergence.  Par  ailleurs,  le  clas-
sement  des  meilleurs  diffuseurs  souleve  la  question  suivante  : 
le  diffuseur  l'est-il  a  son  propre  profit  ou,  de  maniere  pre-
ponoerante,  au  profit  des  autres  branches  de  1 'economie  ? 
Pour  apporter  reponse  a cette  interrogation,  nous  avons  departa-
ge  les  diffuseurs  en  deux  sous-groupes  (tableaux  4.14).  Le  pre-
mier  sous-groupe  comprend  les  secteurs  a forte  ~~extraversion" 
pes  effets  indirects,  c'est-a-dire manifestant  une  propension  a 
gen~rer des  effets  indirects  pour  les  autres  branches  plus  i~­
portants  que  les  effets  en  retour  a  la  hranche.  Le  second 
sous-groupe  rasse~ble les  branches  caracterisees  par  une  forte 
.. introversion  ..  des  effets  indirects,  si  on  definit  l'introver-
sion  comme  etant  la  propension  a  generer  des  effets  en  retour 
a  la  branche  i~portants  par  rapport  aux  effets  indirects  pour 
les  autres  branches. 4. 41. 
A l'examen  de  ces  tableaux,  il  est  assez  typique  d'y  retrouver 
dans  le  sous-groupe  "introversion"  les  secteurs  industriels  qui 
sont  caracterises  par  une  forte  dependance  a l'egard  du  commerce 
exterieur  (importations  et/ou  exportations)  et  un  ~oindre degre 
d'integration  dans  le  tissu  interindustriel.  Ce  sous-groupe 
cor..prena,  en  fait,  1  es  pri nci paux  secteurs  formant  1' epi ne  dar-
sale  de  notre  structure  industrielle  (Sid~rurgie, Verre,  Tex-
tile,  Construction  electrique,  Fabrications  metalliques,  Papier, 
etc  .• ).  Et  ce  sont  ces  secteurs  precisement  qui  souffrent, 
en  tend an c e  1  de  r €  c! u  c t i on s  d ' em p  1  o i s  i r:1 port  antes . 
Notons,  au  passage,  que  la  place  de  choix  attribuee  au  Service 
financier  (code  690)  n'est,  en  realite,  pas  neritee,  vu  la 
surestimation  importante  des  inputs  attribues  a ce  secteur  (
0
). 
Pour  leur  part,  les  sectellrs  a  forte  .. extraversion  ..  des  effets 
incirects  representent  les  activites  de  services  (HoP.eCa, 
Transports,  Sant~).  les  in~ustries alimentaires  (Vian~e,  Lait, 
Boissons)  et  quelques  secteurs  manufacturiers  specifiques 
(V~hicules  non  automo~iles,  rachines  et  instruments  de  prfci-
sion,  Plastique).  A noter  la  position  de  la  branche  Construc-
tion  qui  seffible  se  situer  a la  jonction  des  deux  classements  en  1970. 
·Les  branches  appartenant  a  ce  sous-groupe  apparaissert  des  lors 
comme  celles  qui  sont  le  mieux 
11 integrees  ..  au  tissu  industriel. 
Il  s'a~irait de  consicerer  vers  lesquelles  d'entre  elles  de-
vraient  s'orienter  preferahlement  les  inpulsions  exogl:nes  et 
les  incitants  de  la  politique  economique. 
(
0
)  Voir  la  remarque  ~nonc~e  par  J.M.  Burniaux  a cet  effet 
([  5  ],  p.  165). 4.42. 
TABLEAU  4.11.A.  EFFET  MULTIPLICATEUR  SUR  L'EMPLOI  DE  TOUTES  LES  BRANCHES 
RESULTANT  D'UNE  DEPENSE  FINALE  UNITAIRE  ADRESSES  A UNE 
BRANCHE  BELGIQUE  1965 
(unite par  ~illiard de  FB  1970) 
Effet total  Effets  i nd.  Effet sur  Effet relatif 
sur 1a  sur 1  es  1 'ensemble  sur 1  a 
Code  Nace  branche  autres  des  branche 
branches  branches 
( 1)  {2)  (3)=(1)+(2)  (4)=(1)/(3) 
010  2 604  557  3  162  0,8236 
030  3 841  554  4  395  0,8739 
050  512:  2  376  2 888  0,1772 
070  . 59  33  .  93  0,6406 
090  ~  817  732  1- 549'  0,5275 
130  .  921  754  1 676'  0,5499 
150  2  337  ~10  2 947  0,7930 
170  1 270  654  1 924  0,6599 
190 __  2  160  634  2  794  0,7728 
I  ·_-210  1 621  817'  2 438  0,6649 
I  230  2 094  908  3-002  0,6976 
250  1 974  413  2  387  0,8268 
270  719  240  .  959  0,7498 
290  1 136  584  1 721  0,6602 
310  283  2 222  2  506  0,1132 
330  ..  360:.  2.580  2  941  0'  1226 
350  1 034  806"  1 840  0,5619 
370  1 219  1.~ 430.  2.649  0,4601 
390  .  737  267'  1.004  0,7340 
410  2 502'  450  2.952  0,8474 
430  2  531  .524  3 055  0,8284 
450  11962  872  1 497  0,4171 
470  1 971  542  2  513  0,7843 
490  1.674  .624  "2  298  0,7285 
510  2 013  224  2  238  0,8996 
530  1 889  1 076  2.965  0,6371 
550.1  2  533.  630  3.163  0~8128 
570  2 952  270  3 222  0,9162 
590  1.554  1 015  2 570  0,6049 
610  2 462  459  2 922  0,8427 
630  870  838  1 709  0,5094 
650  2  235  138  2  374  0,9417 
670  3 827  265  4 093  0,9351 
690  3  725  1 562  5  288  0,7045 
710+750  7 579  2 029  9 608  0,7888 
790+930 
770  2 687  .550  3 238  0,8300 4.43. 
TABLEAU  ~llB.  EFFET  MULTIPLICATEUR  SUR  L'EMPLOI  DE  TOUTES  LES  BRANCHES  D'UNE  DEPENSE 
FINALE  UNITAIRE  AORESSEE  A  UNE  BRANCHE  BELGIQUE  1970 
(unite par milliard de  F.B.) 
Effet total  sur  E  ffets  i ndi rects  Effet sur  Effet relati f 
Code  Nace  la  b ranche  sur les  autres  'I  'ensemble  des  sur  la 
branches  branches  branche 
( 1)  (2)  (3)=(1)+(2)  (4}=(1)/(3) 
010  2 017  723  2 741  0,736 
030  3 943  567  4 510  0,874 
050  374  1 795  2_170  0, 172 
070  . 49  .39  88  0,551 
090  702  464  1 167  0,602 
130  652  379  1 032  0,633 
150  1. 751  451  2 202  0,795 
170  867  444  1 311  0,661 
190  1 887  .392  2280  0,828 
210  1 364  572  1 937  0,704 
230  1 841  915  2  757  0,668 
250  1 583  309  1 892  0,837 
270  729  210  .939  0,776 
290  1 604  428  2 033  0,789 
310  280  1 930  2  211  0,127 
330  457  2 083  2 540  0,180 
350  921  545  1  466  0,628 
370  1 .064  453  1 'i18  0,701 
390  630  199  830  0,760 
410  2 301  300  2 601  0,885 
430  2 202  .287  2  489  0,885 
450  1.581  672  2  ~53  0,702 
470  1 788  -358  2  147  0,833 
490  1.540  349  1.889  0,815 
510  1 523  156  1 679  0,907 
530  1 718  .770  2 488  0 ,·690 
550.1  1 637  310  1 947  0,841 
570  2 594  248  2 842  0,913 
590  1 326  .863  2.190  0,606 
610  2 215  337  2 552  0,868 
630  ..  959  675  1 635  0,587 
650  1  421  148  1 570  0,906 
670  3 022  222  3 244  0,931 
690  3  736  .227  4 9641  0,753 
..... 
710+750 
790+930  3 507  272  3  779  0,928 
770  2 512  .384  2 897  0,867 4.44. 
TABLEAU  4.12.A.  EFFET  MULTIPLICATEUR  SUR  t_  'EMPLOI  SECTORIEL  RESULTANT 
D'UNE  DEPENSE  FINALE  UNITAIRE  ADRESSEE  A TOUTES  LES 
BRANCHES  BELGIQUE  1965 
Coefficient  Emplois  dir.  Effet 
d'err.TJlois  par  et indirects  multiplicateur 
gene res  d'emplois  Code  Nace  r~; 11 ; ard  de  par  Mrd  F.B.  F.B.  "1970" 
(1)  (2)  (3)={2)/(1) 
010  2 241,7  7 408,9  3,3050 
030  3 610,0  6 613,6  1,8320 
050  510,4  584,9  1,1460 
070  59,3  95,1  1,6037 
090  738,5  1 572,2  2 '1289 
130  526,2  1 425,9  2,7098 
150  2 027,3  3.136,2  1,5470 
170  1 143,1  1.967,3  1,7210 
190  2 024,3  3 601,3  1,7790 
210  1 585,2  1 960,9  1,2370 
230  2 080,2  2  109,3  1,0140 
250  1 764,1  2 247,4  1,2740 
270  719 '7  888,1  1,2340 
290  1 136,6  1 ?.13,9  1,0680 
310  282,3  306,5  1,0857 
330  355,0  384,8  1,0839 
350  861,1  1.668,0  1,9371 
370  1.217,7  1 517,3  1,2460 
390  737,2  738,7  1,0020 
410  1 910' 1  2 995,1  1,5680 
430  2  392,6  2 598,3  1,0860 
450  1 772,6  2. 345,1  1, 3230 
470  1.625,4  3 281,6  2,0189 
490  1 672,5  1 925,0  1,1510 
510  2 013,5  2.033,6  1  ,0100 
530  1 881,9  2 948,9  1,5670 
550.1  2 527,9  3 291 '3  1,3020 
570  2 946,9  6  359,3  2' 1580 
590  1.553,1  1 658 '7  1,0680 
610  2.450,3  4 038,1  1,6480 
630  869,8  892,4  1,0260 
650  2 235,7  2  747,6  1,2290 
670  3 823,6  5  226,9  1  '3670 
690  1. 698,0  4 752,8  2,7991 
710+750  3 722,5  15  813,3  4,2480  790+930 
770  2 687,7  2  792,6  1,0390 TABLEAU  4.12.8.  EFFET  MULTIPLICATEUR  SUR  L
1EMPLOI  SECTORIEL  D'IJ~E 






































OEPENSE  FINALE  UNITAl RE  P.DRESSEE  A TOUTES  LES  B~ANCHES 
BELGIQIIE  1970 
Coefficient  Emplois  dir.  Effet 
d•emploi  par  et i ndi rects  multiplicat. 
Mi 11 i ard  FB  generes  par  ~d  d'emolois 
(1)  FB  (2)  {3)=(2)/{1) 
1725,0  5242,0  3,0389 
3723,1  5639,8  1,5148 
373,0  413,4  1 ,1082 
48,2  78,6  1,6297 
639,2  1163,5  1,8204 
532,0  992,5  1,8655 
1632,1  2273,5  1,3930 
824,0  1125 ,2  1,3655 
1826 ,0  3131,0  1,7147 
1321,1  1678,9  1 ,2709 
1840,7  1842,6  1,0010 
1512,6  1685,6  1,1144 
653,1  763,9  1,1697 
1604,2  1657,0  1,0329 
280,7  297,9  1,0612 
4~1,7  490,0  1,0848 
801,0  1714,7  2 '1408 
1064,3  1285,2  1.,20 76 
630,6  631,7  1,0017 
1910,2  2524,6  1,3217 
2102,0  2222,9  1,0575 
1417,7  1783,5  1,2580 
1490,3  2651,4  1,7792 
1539 '1  1699,3  1,1041 
1520,4  1539 '7  1 ,0127 
1714,7  2470 ,5  1 ,4408 
1622,6  2036,6  1,2551 
2579,2  4458,0  1,7284 
1326 ,5  1409 ,6  1,6026 
2202,7  3581,0  1,6258 
959,1  986,7  1,0288 
1421,6  1858,6  1,3074 
3019,8  3884,2  1,2863 
1753 ,2  4902,0  2,7961 
3486 ,5  7194,1  2,0634 
2512,4  2621,8  1 ,0435 4.46. 
TABLEAU  4.13.A.  CLASSEMENT  DES  SECTEURS  SELON  LEUR  SENSIBILITE  DE 
DIFFUSION  ET  LEUR  PUISSANCE  DE.  DIFFUSION 
Belgique  1965 
Classement  des  10  secteurs  les  Classement  des  10  meilleurs 
plus  ''sensibles
11  en  termesd'emploi: 
11diffuseurs  ..  en  tennes  d'emplois 
a la diffusion  intersectorielle  d'une  depense  finale  unitaire 
710  )Services prives  (autres 
et ssjque  financiers) 
010  Agriculture 
690  Services  financiers 
130  Siderurgie 
570  Services  de  commerce 
330  Produits  laitiers 
050  Cokefaction 
310  Produits  de  viandes 
710  \Services  pri ves  (aut res  que 
et SSJ financiers) 
690  Services  financiers 
370  Boissons 
470  Papier  530  Construction 
350  Produits  alimentaires  590  Ho-Re-Ca 
(autres que  viande  et lait) 
030  Houille  230  Machines  de  precision 
410  Textile-confection  350  Produits  alimentaires 
(autres  que  viande  et lait) 
Sources  :  Tableaux  4 .ll.A.  et 4.12.A. 
N.~.  :  Construction  (Code  530)  arrive  au  7eme  rang  des  "diffuseurs" 
en  1965  - statu quo  en  1970. 4. 4 7. 
T  A  B  L  E  P. U  4  . 13 . B  .  C  L  f, S  S  E  t~ E  N  T  0  E  S  S  E  C  T  E  U  R  S  S  E  L  0  N L  E  U  R S  E  N  S I 8 I L  I T E 
DE  DIFFUSION  ET  LEUR  PUISSftNCE  DE  DIFFUSI0N 
Classement  des  10  secteurs 
le  plus  "sensibles"  en 
termes  d'emplois  a la 
diffusion  intersectorielle 
010  Agriculture 
690  Services  financiers 
710  JAutres  services  priv~s 
+  ss 
3SO  Produits  alimentaires 
(autres  que  viandes 
et lait) 
.130  Siderurgie 
090  Energie 
470  Papier 
570  Services  de  commerce 
190  Metallurgie 
070  Procuits  petroliers 
Belgique  1970 
Classenent  des  10  meilleurs 
"diffuseurs"  en  termes 
d'emplois  d'une  depense 
finale  unitaire 
330  Produits  laitiers 
310  Produits  de  viandes 
050  Cok~faction 
690  Seryices  financiers 
230  Machines  ~e  pr~cisi0n 
590  Ho-Re-Ca 
530  Construction 
010  Agriculture 
630  Transports(air-rner) 
450  Bois  et meubles  en  bois 
Sources  Tableaux  4.11.8 et  4.12. B. ......  ..;,. 
TABLEAU  4.14.A.  CLASSEMENT  DES  SECTEURS  SELON  LEUR  PROPENSION  A 
ATTIRER  OU  A PROPAGER  LES  EFFETS  INDIRECTS  GENERES 
PAR  LA  DEMANDE  FINALE  BELGIQUE  - 1965 
Classement  des  secteurs  !  Classement  des  secteurs a 
forte  "extraversion"  des  forte 
11introversion"  des 
effets indirects  effets  indirects 
050  Cokefaction  710  )Services  prives  (autres 
et ss  que  financiers) 
310  Produits  de  viandes  410  Textile-Confection 
370  Bois sons  690  Services  financiers 
630  Transports  (air-mer)  010  Agriculture 
590  Ho-Re-Ca  470  Papier 
330  Produi ts  1  a  i tiers  130  Siderurgie 
490  Caoutchouc-plastique  150  Verre 
530  Construction  250  Construction  electrique 
550. 1 Reparations  030  Houille 
670  Services  Communications  430  Cui rs  et peaux 
230  Machines  de  precision  450  Bois  et meubles 
070  Petrole  ,  prod.  petroliers  350  Produits  alimentaires 
(autres que  viandes  et 
lait) 
So~rce  Tableau  4.12.A. 4.49. 
TABLEAU  4  • 14 •  B  C  L  AS S  E  ~~ E  N  T  D  E  S  S  E  C  T  E  U  R  S  S  E  L 0  N  L  E  l~ R  P  R  0 P  E  ~~ S  I Cl N 
A  ATTIRER  OU  A  PROPAGER  LES  EFFETS  INDIRECTS 
r,£NEP.ES  PAR  LP.  DEr·~.NnE  FINALE- Belgique  1970 
Classement  des  secteurs  a 
forte  "extraversion"  des 
effets  indirects 
310  Produits  de  viandes 
290  Vehicules  (non-auto.) 
590  Ho-Re-Ca 
370  Scissons 
050  Cokefaction 
230  ~achines  de  precision 
630  Transports  (air-mer) 
770  Services  de  sante 
650  Transports  (autres 
services) 
330  Produits  laitiers 
490  Caoutchouc-plastique 
530  Construction 
Source  Tableau  4.12.8. 
Classement  des  secteurs  a 
forte  .. introversion"  des 
effets  indirects 
690  Services  financiers 
410  Textile-confection 
470  Papier 
010  ~.griculture 
030  Houille 
270  Automobiles 
430  Cuirs  et  peaux 
130  Siderurgie 
150  Verre 
4 50  B  o i s  e t  r.1 e u  I" 1  e s 
250  Constr.  electrique 
3 5  0  P  r o d u i ts a 1 i m  e n  t a i r e5 
(autres  que  viandes  et 
1  a it) 4.8.  LES  EFFETS  A L'IMPORTATION  GENERES  PAR  LES  DEPENSES  PUBLIQUES 
Dan~  cette  section,  nous  analyserons  brievement  en  termes  d'equi-
valent-emplois  les  importations  generees  par  les  depenses  publi-
ques.  11  convient  de  distinguer  les  importations  effectuees  di-
rectement  par  l'acheteur  public  s'adressant  aux  fournisseurs 
etrangers,  d'une  part,  et,  d'autre  part,  les  importations  effec-
tuees  directement  ou  indirectement  par  les  secteurs  fournisseurs 
auxquels  s'adresse  l'acheteur public.  Les  effets  en  termes  d'e-
quiv alent-emplois  resultant  des  importations  directes  par  l'ache-
teur  public  sont  calc~les  par  l'expression  L/O{Ym),  ou  L/0  cor-
respond  au  coefficient  d'emploi  et  Ym  le  vecteur  colonne  des  im-
p~rtations  pour  satisfaire  la  consommation  collective  ou  pour 
realiser  un  investissement  public  (FBCF  des  administrations  pu-
bliques).  Ensuite,  les  contenus  directs  et  indirects  d'impor-
tation,  exprimes  en  termes  d'equivalent-emplois  et  generes  par 
les  depenses  publiques  correspondent a  1 'expression  L/O{Lm  x  Yd) 
ou  Yd  est  le  vecteur  de  depenses  considere  et  Lm  est  la  matrice 
des  coefficients  d'importation  directes  et  indirectes,  represen-
tee  par  Am(I-Ad)- 1.  Lors  de  la  confection  des  tableaux  4.15.A 
et 8,  nous  avons  ete  contraints  de  poser  certaines  hypotheses. 
La  premiere  considere  que  les  montants  d'importations  de  la  For-
mation  Brute  de  capital  fixe  des  administrations  publiques  (vec-
teur  non  repris  tel  quel  parmi  les  demandes  finales)  sont  pre-
sumes  proportionnels  a la  part  de  la  formation  brute  de  capital 
fixe  des  administrations  publiques  dans  le  montant  de  la  forma-
tion  brute  de  capital  fixe  totale.  D'autre  part,  en  ce  qui  con-
cerne  la  branche  550.1,  en  1970,  les  importations  "indirectes  .. 
de  la  formation  brute  de  capital  fixe  publique  etant  nulles, 
seues  ont  ete  considerees  les  importations  de  consommation  col-
lective. 
Pour  la  comprehension  des  resultats  presentes  dans  ces  tableaux, 
il  convient  de  souligner  que  les  montants  d'emploi  calcules  re-
presentent  une  1 imi te  maximum  dans  1' hypothese  forte  oO  toutes 
les  importations,  directes  et  indirectes  sont  supposees  competi-4. 51. 
tives  avec  les  productions  des  divers  secteurs. 
Cette  reserve  etant  exprimee,  on  peut  observer  que  1 'effet equi-
valent-emplois des  importations  indirectes  concerne,  de  maniere 
generale  les  secteurs  dependants  du  commerce  exterieur  (importa-
tion  et/ou exportation).  Mis  a part  un  effet  fort  eleve  sur  les 
branches  de  services  prives  (notamment  les  services  fournis  aux 
en t r e p  r i s e s ) ,  o n  c o n  s t a t e  q u  e  1  e s  c o n  t e n u  s  d 
1 e  q  .u i v  a 1  e n  t - e m  p  1  o  i s 
importes  les  plus  importants  concernent  les  secteurs  de  la  cons-
truction  mecanique  (code  210)  et  des  vehicules  (sauf  automobiles). 
De  maniere  nettement  moins  marquee  apparaissent  les  secteurs  ver-
riers,  metallurgiques,  houilliers  et  papetiers. 
De  la  comparaison  des  tableaux  4.15.A  et  B,  il  ressort qu'en  1970, 
par  rapport  a  1965,  ce  sont  sensiblement  les  memes  secteurs  qui 
p?r.t:ic.;·;pent  le  plus  aux  importations  indirectes  generees  par  les 
' depenses  publiques.  Cependant,  prise  a part,  la  reduction  en  va-
leur  absolue  des  importations  exprimees  en  termes  d'equivalent-
emplo~ verifiable  pour  les  secteurs  vehicules  automobiles  (code 
270)  boissons  (code  370)  services  annexes  de  transport  {code  650) 
et  des  services  de  communication  (code  670),  1 'importance  de 
1 ' e f f e t  e  q u i v  a 1  e n t -e m  p 1  o is  s 
1 e s t  a c c e n  t u  e  d  e  m  a n i e  r e  g e  n  e r a 1  e ,  1  e s 
progressions  les  plus  fortes  etant enregistrees  en  ce  qui  concer-
ne  les  moyens  de  transport  hormis  les  automobiles  (code  290),  la 
siderurgie  {code  130},  le  verre  et  1es  materiaux  de  construction 
(code  150),  la  houille  (code  030)  et  la  metal1urgie  (code  190). 
L'effet equivalent-emploi  du  total  des  importations  relatives 
aux  depenses  publiques  est affecte  par  les  importations  directes 
des  pouvoirs  publics  dont  1 'effet equivalent-emplois represente 
pres  de  37  pour  cent  de  1 'effet total  en  1970  contre  30  pour 
cent  en  1965.  Comparant  les  effets  equivalent-emplois  provoques 
par  les  importations  directes  des  pouvoirs  publics  en  1965  et  en 
1970,  nous  constatons  que  la  composition  du  groupe  des  secteurs 
les  plus  affectes  s'est sensiblement  modifiee.  Parmi  les  secteurs 
se  signalant  pas  une  baisse  en  valeur  absolue  de  1 'effet equiva-
1  e n t - em p  1  o iJ,  n  o t o n  s  1  e s  s e c t e u  r s  S  e r v  i c e s  de  c  om m  u  n i c a t i o n  ( c o d  e 
670),  machines  et  instruments  de  precision  (code  230)  et  caout-
chouc-plastique  (code  490).  Par  centre,  les  secteurs  moyens  de . - ;.., 
transport  autres  qu•automobiles  (code  290),  HoReCa  (code  590)  et 
services  prives  non  financiers  (code  710  a 790)  enregistrent  une 
f o r t e  h  a u  s s e  d  e  1 •  e f f e t  e q u  i v  a 1  e n t -e m  p  1  o is.  0 n  n  o t e  e  g  a 1  e me n  t 
des  importations  accrues  de  houi11e  (code  030)  et  de  produits  me-
tallurgiques  (code  190).  Ce  phenomene  est  assurement  la  conse-
quence  des  mutations  intervenues  dans  1a  structure  de  l'appareil 
productif.  De  plus,en  1970,  au  plan  des  importations  directes, 
le  bloc  des  branches  210  a 290  (secteur  des  fabrications  metal-
liques)  qui  compte  pour  43  pour  cent  de  l'effet du  point  de  vue 
des  importations  directes,  centre  46  pour  cent  en  1965.  Tou-
jours  en  ce  qui  concerne  le  secteur  des  fabrications  metalliques, 
il  apparait qu•entre  1965  et  1970,  1 •accroissement  procentuel  de 
1•effet des  importations  directes  (67,6  pour  cent)  a  surpasse 
celui  marquant  l'effet des  importations  indirectes  (60,7  pour 
cent).  Les  effets  indirects  demeurent  toutefois  1,21  fois  supe-
rieurs  a~~ effets  directs  en  1970  ~entre  1,26  en  1965). 
,···-; 
Pour  conclure  ce· point,  observons  enfin,  que  si  nous  additionnons 
les  effets  totaux  en  equivalent-emplo~ des  depenses  publ~ues  sous 
la  forme  de  livraisons  domestiques  et  des  importations  totales, 
f'lOUs  constatons  que  le  pourcentage  des  retombees  pour  l'emploi 
national  a  diminue  entre  1965  et  1970,  passant  de  78  a  71  pour 
cent,  au  profit  des  travail1eurs  du  reste  du  monde.  Cette  cor.s-
tatation  repose  alors  la  question  du 
11 bon  choix
11  du  fournisseur 
lors  de  la  passation  d'un  contrat  de  commandes  publiques 
~  titre  de  consolation,  observons  encore  que,  si  en  1970,  un  to-
tal  de  61.000  equivalent-emplois,  correspondant a  41  pour  cent 
qe  l'emploi  genere  au  niveau  domestique,  a  theoriquement  echappe 
a  l'economie  nationale,  pres  des  deux  tiers  de  cette  fuite  au-
raient  profit€  aux  autres  membres  de  la  Corr.munaute  Economique 
Europeenne 
(  0  ) 
(
0
)  Pour  1965,  cette  fuite  avait  concern€  quelque  36.000  unites, 
correspondant  a  29  pour  cent  de  1 'emploi  genere  directement 
et  indirectement  par  les  depenses  publiques. TABLEAU  4.15.A.  - IMPORTATIONS  DIRECTES,  INDIRECTES  ET  TOTALES  EN 
F  .B.  1970  GENEREES  PAP.  LES  DEPENSES  PUBLIQUES  ET 
EXPRIMEES  EN  EQUIVALENT-EMPLOIS  - BELGIQUE  1965 
(Unite) 
Code  Nace  L/0  (Lm.YD)  . L/0  (Ym)  L/O(Lm .. YD+Ym) 
(1)  (2)  {3)=(1)+{2) 
010  646,0  12,7  658,7 
030  1188,2  966,3  2154,5 
050  20,4  11,6  32,0 
070  103,7  33,5  137,2 
090  28,6  21,1  49,7 
130  794,6  6,0  800,6 
150  1288,4  138,5  1426,9 
170  906,2  312,5  1218,7 
190  1288,9  508,9  1797,8 
210  3497,2  2843,5  6340,7 
230  554,4  575,4  .1129,8 
250  976,4  592,7  1569,1 
270  530,3  134,9  665,2 
290  1671,2  1598,6  3269,8 
310  4,8  4,8 
330  2,1  2,1 
350  39,2  39,2 
370  40,1  40,1 
390  0,8  0,8 
410  835,5  500,3  1335,8 
430  76,2  32,6  108,8 
450  890,3  139,9  1030,2 
470  1873,4  620,2  2493,6 
490  830,5  238,2  1068,7 
510  424,3  298,1  722,4 
530 
550.1  83,5  83,5 
570  246,5  246,5 
590  100,8  97,3  198,1 
610  290,2  97,8  388,0 
630  8,8  8,8 
650  22,9  22,9 
670  1711,5  1328,2  3039,7 
690  102,5  77,4  179,9 
710+750  3985,4  3985,4  790+930 
770 
Total  25063,8  11186,2  3625 0,0 4 • 54. 
TABLEAU  4.15.8.  IMPORTATIONS  DIRECTES,  INDIRECTES  ET  TOTALES 
GENEREES  PAR  LES  .DEPENSES  PUBLIQUES  ET  EXPRit.4£ES 
EN  EQUIVALENT-EMPLOIS  - BEL~IOUE 1970 
(Unite) 
Code  Nace  L/0  (Lm  Yd)  L/0  (Ym)  L/0( Lm  Yd+Ym)  I 
(1)  (2)  (3)=(1)+(2) 
010  1 067,8  275,9  1 343;7 
030  2 021,7  1 600,9  3 622,6 
050  29,5  18,7  48,2 
070  116,9  28,5  145,4 
090  219,9  153,4  373,3 
130  1 677,5  21,3  1 698,8 
150  2 402,5  261,1  2 663,6 
170  1 082,8  325,5  1 408,3 
190  2 116 ,3  709,4  2 825,7 
210  4 522.,0  3 388,5  7 910,5 
230  618,5  550,6  1 169,1 
250  1 613,9  1 005,8  2 619,7 
270  388,6  233,0  621,6 
290  4 472,6  4 451,7  8 924,3 
310  6,2  6,2 
330  3,6  3,6 
350  197,8  96,1  293,9 
370  28,7  28,7 
390  8,2  6 ,3  14,5 
410  1 375,3  888,2  2 263 ,5  . 
430  117,7  52,5  170,2 
450  1 223,4  185,2  1 408,6 
470  1 909,0  625,9  2 534,9 
490  1 163,5  184,7  1 348,2 
510  333,0  212,8  545,8 
530  144 ,a·  1 271,6  1 415,6 
550.1  141,2  141,2 
570  546,8  546,8 
590  340,9  265,3  606,2 
610  528,6  341,8  870,4 
630  25,9  25,9 
650  12,8  12,8 
670  1 428,4  1 117,3  2 545,7 
690  196,4  35,1  231,5 
710+750  6 1573,2  4 271,0  10  944,2 
790+930 
770 
Total  38755,1v  22578,1"  61  333,2  " 4. 55. 
4.9.  CONCLUSIONS 
11  est montre  qu'entre  195S  et  1970,  la  part  de  1'er.p1oi  natio-
n  a 1  g  e n  e  r e  p  a r  1  e s  d e  p  e n  s e s  p  u  b 1 i q u  e s  t e  r.: o ; g n  e  c1  ' u n  e  r c 1  a t i v  e 
stabilite.  En  effet,  de  3,91  en  1959,  e11e  est  descendue  a 
3,4%  en  1965  pour  retrouver  le  niveau  initial  en  1~70.  Ceci, 
pour  l'efficacite des  montants  absolus  de  depenses  puhliques. 
Cependant,  lorsque  l'on  examine  durant  la  periode  observee  l'evo-
1  u  t i on  d  e s  e f f e t s  c!  • u n  n: i 11 i a r d  d  e  d e  p  en s e s  p  u b  l i q u  e s  ( e n 
fr.ancs  constants),  on  doit  constater  une  "efficacite-emrloi
11 
decroissante  affectant  tant  les  C:epenses  ce  ccnson:r.letior.s 
collectives  que  les  ciepenses  c'investissements  publics  des 
administrations.  Cette  evolution,  pour  explicable  qu'elle 
·--- · · s o  i t ,  n ' e n  n ' e s t  p  a s  m  o  i n  s  i n  q  u i e  t a n t e  q u  a  ·n d  o n  s a i t  q  u  e  c e r - · : 
tains  secteurs  sont  dependants,  dans  des  proportions  parfois 
considera~les,  ~e  1 'Etat-Acheteur.  Cette  inqui~tude se  renfor-
ce  encore  lorsque  1 'on  considere  l'evolution  actuelle  des 
finances  publiques  en  Belgique  qui  app.elle  une  politique  bud-
getaire  restrictive.  Si  1e  constat est  ainsi  etabli,  il  reste 
que  les  propositions  de  therapeutique(s)  sont  beaucoup  noins 
faciles  a enoncer. DEUXIEME  PARTIE 




SECTEUR  PUBLIC 4. 57 . 
4.10.  INTRODUCTION 
La  croissance  rapide  des  depenses  publiques  au  sens  strict(
0
), 
qui  representent  approx1mativement  25%  du  PNB,  pose  de  nombreux 
problemes  parmi  lesquels  ceux  de  leur  efficacite et de  1eur 
impact.  Nous  essaierons,  dans  ce  qui  suit,  d'en  apprecier  les 
incidences  au  niveau  de  l'emploi.  Nous  nous  concentrerons 
plus  particulierement  sur  l'influence qu'exercent  ces  depenses 
sur  l'industrie  de  la  construction.  En  effet,  11  est  reconnu 
que  les  investissements  publics  sont  diriges  pour  pres  de  80% 
vers  ce  secteur. 
Dans  une  premiere  etape,  nous  nous  interessons  a l'evolution-
tant  globale  que  structurelle  - des  depenses  et  du  personnel 
occupe  par  le  secteur  public. 
Apres  la  description  de  cette  toile  de  fond  sur  laquelle  s'ins-
crit le  developpement  des  investissements  publics,  nous  nous  in-
terrogeons  sur  leur  nature.  Consideres  comme  instruments  de  politique 
economique,  il  devraient  etre,· par  voie  de  consequence,  genera-
teurs  d'activite et  d'emploi  en  periode  de  depression. 
Trois  dimensions  sent,  en  fait,  confrontees  entr'elles,  a  savoir, 
l'importance  de  la  depense  publique,  celle  des  effectifs  mis 
au  travail  et  le  niveau  de  l'activite dans  le  secteur  etudie. 
On  tentera  de  decouvrir  le  type  d'association,  s'il  existe, 
entre  ces  dimensions  et  leur  interdependance  temporelle.  Ainsi, 
nous  apprecierons  le  caractere  anticyclique  des  1nvestissements 
publics,  nous  examinerons  la  concordance  entre  1 'evolution  du 
taux  d'activite et celle  de  l'effectif employe.(les  accroisse-
(o)  c-a-d,sans  y  inclure  les  transferts  qui  peuvent,  neanmoins~ 
rappelons-le,  constituer  un  stimulant  appreciable  pour  l'acti-
vite  economique. 4.58. 
ments  de  productivit~ jouent-ils  en  faveur  du  nombre  de  person-
nes  occup~es  dans  le  secteur  ?)  et  finalement,  1'1mportance  de 
la  corr~lation entre  d~penses et  emplois.  Nous  terminerons  ce 
point  par  la  pr~sentation des  resultats  specifiques  obtenus  par 
l'analyse  des  tableaux  Entr~es-Sorties  pour  le  secteur  .. batiments 
et ouvrages  de  g~nie civil ... 
Une  remarque  liminaire  s'impose  quant  aux  resultats  presentes 
ci-apres  et  aux  limites  de  l'analyse.  Cette  tentative  d'appre-
hension  des  incidences  sur  l'emploi  de  l'evolution  des  depenses 
pu~liques  ne  constitue  qu'une  introduction!  l'~tude d
1 une  pro-
blematique  complexe  qu
1 on  ne  peut  pretendre  epuiser  et  cerner 
de  maniere  complete  dans  le  cadre  de  cette  recherche. 
Les  donnees  necessaires  posent  en  effet  de  serieux  problemes 
quanta  le~r collecte  et  a leur  traitement  (homogeneisation, 
.·  desai;;onnalisation,  analyse  des  effets  dynamiques,  ••• )  qui 
.• ·< ·  '  :1 
1  .~ n  t  p  u  e  t r e  q u 
1 e f f 1  e u  r e s  a 1 
1 o  c c a s 1  o n  d e  c e t t e  a n  a 1  y s e . 4. 59. 
4.11.  L'EVOLUTION  STRUCTURELLE  DES  DEPENSES  PUBLIQUES 
Dans  un  premier  temps,  il  convient  de  distinguer  les  elements 
const1tuant  ces  depenses  publiques  au  sens  strict.  Deux  rubri-
ques,  issues  des  comptes  nationaux,  se  decomposant  en  six  pas-
tes  sont a considerer  : 
consommation  publique  : 
•  remunerations  et  pensions 
•  achats  de  biens  et  services 
.  interets,  loyers  et amortissements 
- investissements  publics  : 
•  du  pouvoir  central 
•  des  pouvoirs  subordonnes 
•  des  organismes  d'interet public. 
Seul~.  le  peste  uachats  de  biens  et services"  et  la  rubrique 
"investissements  publics"  ont  retenu  notre  attention.  Nous 
disposons,  pour  ceux-ci,  d'une  chronique  s'etendant  de  1953  a 
1977  pour  une  periode  d'observation  annuelle. 
A partir des  graphiques  4.2.A  et 4.2.8  reprenant  la  part  de  la 
consommation  et  de  l'investissement  publics  dans  le  PNB,  on 
constate  que  cette  part s'est sensiblement  accrue  au  fil  des 
ans,  passant  respectivement  de  12.7  et  4.4%  a  17.1  et  6.5%. 
Dans  la  consomrnation  publique,  la  part  prise  dans  le  PNB  par  les 
depenses  courantes  en  biens  et  services  est  £estee  relativement 
constante  {3%)  tandis  que  les  depenses  en  remunerations  et  pen-~ 
sions  ont  connu  une  forte  progression.  Progression  qui  fut  cau-
see  par  un  quasi  doublement  de  1 'emploi  concerne  par  ces  de-
penses  durant  la  periode  consideree.  Ainsi,  le  taux  de  crois-
sance  moyen  de  ces  depenses  dans  le  PNB  est  de  1.9%  centre 
un  taux  de  croissance  moyen  de  1 'emploi  relatif concerne  de 
2.5%.  Une  part  preponderante  de  ces  depenses  de  consommation 
publique  revient  a  l'enseignement  dont  la  part  passe  de  21%  en 
1953  a plus  de  40%  en  1976,  soit  un  taux  de  croissance  moyen  de 
2.8%  par  an. 4.60. 
Pour  situer  la  repartition  des  investissements  publics  entre  les 
divers  comrr.ettants,  d'une  part,  et  suivant  leur  fonction,  d'au-
tre  part,  on  trouvera  en  annexe  deux  graphiques  illustratifs 
(A.4.1.  et A.4.2.). 
D'une  part,  si  la  part  prise  par  les  pouvoirs  subordonnes  reste 
canstante,  on  ob_serve_d'autre  part,  un~_progression  syst~mati­
que· de  la  part  engagee  par  le  pouvoir  central  (et expliquee  prin-
cipalement  par  les  vastes  programmes  de  construction  d'autorou-
~es)~  Pour  leur  part,  les  organismes  d'inter~t public  ont  vu 
leur  importance  relative  decroitre.  Parmi  ceux-ci,  la  RTT,  la 
SNCB  et  la  SNL-SNT  s'en repartissent  les  deux-tiers. 
En  ce  qui  concerne  l'~volution des  investissements  par  fonc-
~ion,  on  observe  une  tendance  a  la  substitution  progressive  des 
i~~estissements  de  nature  economique  pour  des  investissements  de 
nature  sociale.  On  remarque  que  les  investissements  routiers 
representent  la  part  la  plus  importante  des  investissements  de 
nature  economique  tandis  que  l'enseignement  occupe  une  place 
preponderante  dans  les  investissements  de  nature  sociale.  'Quant 
au x ,,j n  vest  i s semen t s  de  nature  ad m  i n  1 strati  v  e ,  i 1 s  rep r ~sent  en t 
~n-moyenne 7.5%  du  total. 
De  l'observation  du  graphique  4.4,  il  apparait  que,  jusqu'en 
1972,  l'investissement  public  a  erG  plus  rapidement  que  la 
consommation  publique,  pour  ensuite  amorcer  une  tendance  inver-
se. suite  a  un  effet d'acceleration  des  depenses  de  consomma-
tion  et  de  deceleration  des  investissements.  Le  premier  effet 
s'expliquant  partiellement  par  un  renforcement  du  taux  de  trois-
san  c e  de  1 • em p  1 o i  pub 1 i c  ( 3. 2%) ,  1 e  second  eta  n  t  1 a  res  u  1 tan t e 
cJlen'b.
1 abouti SSement  des  grandS  programmes  d I infrastructure  r'Q\.tJ
1
-
t 'PiiJ!e •  L  e  p  h  e n  0 m  e n  e  d e  s u  b  s t i t u t i 0 n  d I  i n  v  e s t i s s em e n  t s  d e  n  cl"'t u'  ~-
.}\I /')  , 
~~e~aonomique  au  profit  des  investiss~~ents de  nature  sociale 
~e~st en  consequence  que  superficielle.  Les  investissement"s
1 ~de 
naf&fe  sociale  reprennent  en  effet  la  place  qu'ils  occupaient 
i!v.ant  la  realisation  des  grands  projets  d'investissements  rou-
~ie.rs. A. 
II'\ 
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GRAPHIQUE  4.3. 
EVOLUTION  DES  INVESTISSEMENTS  PRIVES 
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GRAPHIQUE  4.4. 
EVOLUTION  DU  RAPPORT  CONSOMMATION 
PUBLIQUE  SUR  INVESTISSEMENT  PUBLIC 
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4. 6 3. 
4.12.  L'EVOLUTION  DE  L'EMPLOI  PUBLIC 
L'Etat  procure  de  l'emploi  soit  en  embauchant  directement  des 
personnes  sur  le  marche  du  travail,  soit  par  1e  biais  de  depen-
ses  adressees  aux  divers  secteurs  d'activite.  Nous  nous  pre-
occupons  dans  ce  qui  suit  de  l'emploi  cree  par  1 'Etat  dans  son 
propre  secteur,  le  secteur  public. 
Prealablement,  il  convient  de  definir  le  concept  d'emploi  pu-
blic.  11  recouvre  tout  le  personnel  occupe  par  les  pouvoirs 
central  et  locaux,  par  les  organismes  sous  statut  public  et 
par  les  institutions  de  services  subventionnes. 
Un  releve  de  l'evolution  de  cet  emploi  public  est  fourni  au 
tableau  4.16  et illustre  au  graphique  4.5.  La  croissance  absolue 
moyenne  a ete de  2.2%  et la  croissance  relative moyenne,  de  1.7%.  En  1953, 
il  representait environ  14%  de  la  population  active  et actuellement,  22%. 
Parmi  les  principales  categories  d'emploi  public,  l'enseigne-
ment  marque  le  taux  de  croissance  moyen  le  plus  ~lev~  avec  4%. 
Dans  celui-ci,  l'enseignement  priv~ revele  un  taux  de  croissan-
ce  de  5%  centre  3.2%  pour  l'enseignement  public.  Les  services 
d'administration manifestent  un  taux  de  croissance  moyen  de  2.5% 
tandis  que  l'emploi  des  entreprises  publiques  demeure  constant 
jusqu'en  1970  et  celui  des  forces  armees  est  en  nette  regression. 4.64. 
T A  B  lE  AU  4 • 1  6  E  M  P  L  0 I S  D  U S  E  C  T E  U  R P  U  B  L  I C E  T  0 E  S  I N  S  T I T  U  T  I 0  D! S 
FINANCEES  PAR  L'ETAT  BELGIQUE  - 1950-1978  [1] 
Services  de  l'Acministration  [ 2 ] 
Pouvoirs  locaux  Pouvoir  dont  Enseignement 
An nee  central  Enseignement  lihre  Province  Commune  [ 3]  officiel 
( 1 )  - ( 2)  ( 3 )  ( 4)  ( 5 ) 
1950  4.4  90.0  112.7  60.0  35.5 
1951  4.7  91.0  112.5  60.5  36.6 
1952  4.9  94.0  115.7  61.6  37.8 
1953  5.2  98.0  116.3  69.9  39.1 
1954  6.0  100.8  115.4  70.1  39.1 
1955  6.8  101.6  115.6  70.3  41.7 
1956  7.3  101.8  117.3  72.3  42.7 
1957  7.5  102.1  120.2  71.1  45.9 
1958  7.6  105.7  123.6  73.4  46.6 
1959  7.8  106.1  130.1  71.5  53.5 
1960  8.1  108.2  131.4  77.9  56.4 
.1961  8.4  109.4  140.7  80.3  60.4 
>:--1962- 8.5  114.8  147.3  89.1  65.4 
..  1963  9. 2:  117.9  154.0  95.9  71.9 
1964  9.3  118.9  160.8  101.0.  78.3 
1965  9.5  120.8  168.1  105:-2  83.4 
1966  9.7  122.7  175.1  110.2  88.5 
1967  10.1  125.8  176.6  115.8  91.8 
1968  12.3  128.4  179.5  116.4  97.4 
1969  12.4  132.0  188.4  118.9  100.7 
1970  12.8  133.7  194.0  120.5  104.6 
1971  13.2  136.8  204.0  121.9  108.1 
1972  14.3  140.7  214.2  122.5  111.6 
1973  15.2  145.7  227.0  123.9  114.2 
1974  21.0  148.5  ?27.7  124.0  121.7 
1975  22.3  155.3  229.3  129.0  126.5 
1976  23.2  160.4  234.0  139.2  132.9 
1977  24.4  164.7  238.2  145.7  137.3 
1978  25.2  171.2  244.0  146.6  141.1 4. 6 5. 
TABLEAU  4.16  {fin) 
Forces  arrr.ces  Entreprises  Em p  1  o  i  du  Population 
publiques  Sect.  pub l .  effect. 
An nee  Militaires  Miliciens  [6]  [ 7]  er.1ployee 
de  carr.  (Royaur.1e) 
[8] 
( 6)  ( 7 )  (8)  ( 9)  (10) 
1950  28.7  42.2  140.0  453.5  3  368.8 
1951  38.9  70.4  137.4  491.5  3 487.7 
1952  47.0  87.7  134.6  521.7  3  441.6 
1953  57.4  87.1  129.5  532.6  3 429.4 
1954  61.7  84.3  126.5  533.8  3 460.7 
1955  63.2  78.0  128.2  535.1  3 510.1 
1956  62.3  68.9  131.4  531.7  3 526.3 
1957  61.3  59.3  133.1  529.4  3 546.0 
1958  63.0  52.3  133.0  531.8  3 511.4 
1959  68.0  45.6  129.3  540.4  3  487.9 
;_  . "1960  70.2  40.9  127.7  542.9  3  500.7 
1961  6S. 7  40.0  128.2  552.8  3  542.9 
1962  61.5  45.9  126.0  569.4  3 645.1 
1963  59.4  45.1  126.7  584.2  3 666.7 
1964  56.9  46.8  127.6  598.6  3  717.1 
1965  55.7  47.0  129.2  613.7  3  730.8 
1966  .  57.5  44.8  130.2  628.5  3  743.3 
1967  56.7  46.6  129.1  636.7  3  727.5 
1968  53.7  47.8  129.2  648.3  3 723.6 
1969  52.9  42.5  129.1  658.0  3  780.9 
1970  54.4  40.3  129.1  657.9  3 846.8 
1971  54.3  39.5  136.2  692.1  3 885.4 
1972  53.1  41.1  140.2  715.2  3  788.8 
1973  51.0  41.7  143.1  722.7  3 834.7 
1974  49.5  40.7  149.5  758.6  3 880.4 
1975  54.5  33.0  152.1  773.0  3 825.8 
1976  57.9  31.1  151.3  790.8  3 802.9 
1977  60.5  27.0  153.4  805.5  3  791.7 
1978  63.4  22.6  155.8  823.3  3  775.5 4.66. 
NOTES 
[1]  Situation  au  30  juin  de  chaque  annee.  Hillier d'unites. 
[2]  Y compris  les  services  publics  de  sante  et d'enseignement. 
[3]  A l'exclusion  du  personnel  militaire  de  carriere. 
[4]  Y  compris  les  rel igieux  employes  dans  l'enseignement. 
La  repartition  de  ces  derniers  entre  les  reseaux  officiel 
et  libre  n'est  pas  disponible. 
[5]  Institutions  subventionnees. 
[6]  Organismes  d'interet public,  y  compris  les  entreprises 
publiques  dont  les  effectifs  ant  un  statut d'agent  de 
1 'Etat. 
[7]  Total  des  colonnes  (1)  a  (3)  et  (5)  a  {8).  Ce  total  est 
vraisemblablement  sous-estime  en  n'incluant  pas  quelque 
7000  unites  de  personnel  religieux  dans  l'er.sei~nement. 
[8]  Population  active  totale  a  l'exclusion  des  chomeurs 
complets. 
La  repartition  entre  emplois  masculins  et  feminins  n'est  pas 
presentee  ici  faute  de  statistiques  pour  certaines  annees. 
Sources  : 
- Periode  1950  a  1974  :  Minist~re  de  l'E~ploi  et  du  Travail 
(Bruxelles) 
11 Estimation  de  la  population  active  belge
11
,  dif-
ferentes  annees. 
- P~riode  1975  a  1978  :  Office  National  de  la  Securitf  Sociale, 
R  a S  to r t s  A  n  n  u  e 1 s ,  B  r u  x e 1  1 e s ,  e t  r1 i n i s t e. r e  c! e  1 a  F  o n  c t i o n 














4. 6 7. 
GRAPHIQUE  4.5. 
EVOLUTION  DE  L'EMPLOI  PUBLIC  SELON  LES  PRINCIPALES  CATEGORIES  DE  FONCTIDNS/ 
SERVICES  O'AOMINISTRATION~  ACTIVITES  ECONOMIOUES~  ENSEIGNEMENT  ET  FORCES 
ARMEES.  PERIOOE  1953-1977  (INDICES,  1953=100). 
60  65  70  75 
Enseignement 
Serv.  Adm. 
Total  E.  Public 
Fin.  Econ. 
Forces  armees 4.68. 
4.13.  LA  FORMATION  BRUTE  DE  CAPITAL  FIXE  DU  SECTEUR  PUBLIC  ET 
OU  SECTEUR  PRIVE 
De  l'observation  du  graphique  4.3,  il  ressort  que  la  part  des 
investissements  prives  dans  le  P.N.B.  accuse  une  croissance  net-
tement  moins  marquee  que  celle  observee  pour  les  investissements 
publics.  Effectivement,  s1  nous  prenons  le  rapport  des  inves-
tissements  prives  {IPR)  aux  investissements  publics  (IPU)  presen-
te  au  Graphique  4.6, 
sance  de  ce  rapport. 
on  constate  une  tendance  A la  decrois-
Pour  tenter  de  deceler  si  les  fluctuations  auteur  de  cette  ten-
dance  a la  baisse  etaient  dues  a un  phenomene  conjoncturel' 
nous  avons  pratique  une  regression  sur  ce  rapport  en  introdui-
sant  comme  variable  exogene  l'indicateur  synthetique  de  la 
Kredietbank.  Les  resultats montrent  que  si  une  partie  des 
fluctuations  s'explique  par  les  modifications  de  la  conjoncture 
une  grande  part est  due  a d'autres  phenomenes  exogenes.  Ne  sa-
chant  pas  quelle  variable,  IPR  ou  IPU  a  le  plus  tendance  A s•a-
dapter  au  mouvement  conjoncturel,  nous  avons  poursuivi  nos  in-
vestigations  en  analysant  respectivement  les  liens  entre  IPU  et 
IPR  ainsi  qu'IPU  et  l'indice d'activite generale  (lAG). 
Si  la  politique  d'investissement  du  secteur  public  verifie  la 
these  anticyclique,  un  accroissement  du  taux  de  croissance  des 
investissements  prives  doit  provoquer  une  diminution  quasi  im-
mediate  des  investissements  publics  et  inversement.  Cette  modi-
fication  du  rythme  de  croissance  des  investissements  publics, 
si  elle est efficace,  doit,  dans  un  effet  de  retroaction  retar-
dee,  generer  une  modification  dans  le  meme  sens,  des  investis-
sements  prives. 
Pour  tester  la  validite  de  ce  raisonnement,  nous  avons,  sur  base 
des  informations  contenues  dans  le  correlogramme  de  ces  deux 
series  et repris  au  Tableau  4.19.  ,  tente d'identifier  les 4.69. 
liaisons  existantes  entre  ces  series  exprimees  en  termes  de  taux 
de  croissance  (IPU
0  et  IPR
0
)  et d'en  estimer  l'importance.  Le 
peu  d'observations  disponibles  (2  4)  oblige  A une  interpreta-
tion  fort  prudente  des  resultats.  Les  coefficients  de  corre-
lation,de  valeurs  elevees  mais  apparemment  peu  significatifs, 
en  temoignent.  Au  vu  de  ce  correlogramme,  nous  avons  cependant 
juge  opportun  de  retenir,  pour  la  specification  des  modeles  les 
correlations  d'ordre  ;e (-2,-1,0,1,2,3,4).  Les  resultats  de 
1 'analyse  de  regression,  repris  au  tableau  4.17,  montrent  que 
la  relation  decelee  entre  IPU
0  et  IPR
0  est  de  faible  ampleur 
et explique  peu  ~es  variations  observee~ pour  ces  series. 
Constatons  cependant  qu'une  variation  donnee  du  taux  de  crois-
sance  d'IPR
0  est suivie  d'une  variation  en  sens  inverse  d'IPU
0
, 
mais  de  faible  ampleur  et,  de  plus,  partiellement  compensee 
2' par  1'  ~ffet posit if d • I PRo  aux  peri odes  a nteri eures.  De  meme, 
si  l'impact  d'IPU
0  sur  IPR
0  est  bien  positif,  cet effet  semble 
partiellement  annule  par  la  relation  negative  observee  pour  des 
valeurs  d'IPU
0  plus  lointaines. 
Au  graphique  4.7,  nous  avons  represente  le  taux  de  croissance 
des  investissements  publics  en  fonction  de  celui  obser~~ pour 
le  secteur  prive.  Si  les  investissements  publics  ont  un  carac-
tere  anticyclique  marque,  ce  dernier  doit  se  refleter  au  travers 
d'un  tel  graphique.  En  effet,  plus  grande  sera  la  deficience  des 
investisseurs  prives,  plus  grande  egalement  devra  etre  la  reac-
tion  des  pouvoirs  publics  pour  y  pallier.  Inversement,  plus 
forte  sera  la  tendance  a investir  du  secteur  prive,  plus  sensible 
devra  etre  le  ralentissement  des  investissements  publics  pour 
ne  pas  amplifier  exagerement  la  sollicitation de  la  demande 
finale  et de  reconstituer  sa  capacite  d'intervention  efficace 
lors  de  la  prochaine  phase  de  deceleration  des  investissements 
prives. 
A l'examen  du  graphique,  on  constate  que,  si  1a  capacite  des 
pouvoirs  publics  a pallier  les  deficiences  du  secteur  prive  ne 
peut  etre  contestee,  il  n
1 eR  n'est  pas  de  meme  du  phenomene  in-
verse.  On  observe,  d'unr  part,  des  periodes  de  croissance  si-4. 70. 
multanee  et,  d'autre  part,  une  rigidite a  la  baisse  des·inves-
tissements  publics  en-periode  de  forte  croissance  des  investis-
sements  prives. 
Rappelons  que  nous  travaillons  dans  une  hypothese  de  simultane-
ite,  ce  qui  presuppose  dans  le  chef  du  decideur  public  une  ri-
poste  instantanee  sous  la  forme  d'investissement  compensatoire, 
ce  qui  peut  etre  considere  effectivement  comme  une  hypothese  for-
te  !  C'est  pourquoi  nous  verifierons  la  meme  relation,  mais  en 
y  introduisant  un  retard  d'adaptation  d'une  periode  pour  l'IPU
0
• 
Par  rapport  au  comportement  des  investissements  priv~s.  1 'evo-
lution  de  l'IPU
0  peut  etre caracterisee  comme  anticyclique  pour 
15  des  24  periodes  observees.  Ce  chiffre  se  ramene  a 8  sur  24, 
si  l'evolution  du  PNB  est  prise  comme  reference.  Le  caractere 
anticyclique  est  toujours  manifeste  dans  les  creux,  tandis 
- ~u'11  ~d  )~~st a  aucune  reprise  dans  les  phases  d'expansion. 
En  sommet  conjoncturel,  autant  qu'en  phase  de~recession,  il  ap-
parait  comme  tel  3  fois  sur  7.  Notons  cependant  qu'en  periode 
de  pleine  activite  economique,  un  effet d'entrainement  n'est 
pas  a exclure.  De  meme,  en  debut  de  phase  de  recession,  le 
souci  des  autorites  publiques  de  combattre  une  situation  infla-
tionniste  generalisee explique  egalement  une  reduction  drastique 
des  depenses  en  investissements  publics.  Le  comportement  des 
investissements  publics,  dans  l'hypothese  de  la  simultaneite,  ne 
peut  etre  considere  comme  anticyclique  que  dans  certaines  phases 
bien  determinees  de  la  conjoncture  :  les  creux  conjoncturels, 
certains  sommets  et quelquefois  en  r~cession.  L'evolution  du 
taux  de  croissance  de  l'IPU  versus  le  taux  de  croissance  du  PNB 
est montree  en  annexe,  au  graphique  A.4.3. 
En  examinant  a present  l'hypothese  d'une  adaptation  retardee  de 
1 'IPUo  a  une  modification  tant  de  l'IPR
0  que  du  PNB
0
,  il  appa-
rait que  les  constatations  enoncees  au  paragraphe  precedent,  res-
sortent  avec  une  accuite  plus  marquee.  A titre illustratif, 
ces  graphiques  sont  repris  en  annexe  (A.4.4,  A.4.5.  et A.4.6.). 4 • 7  1 . 
La  relation  observee  entre  IPU  et  lAG  ne  permet  pas  de  conclu-
re  a un  caractere  anticyclique  systematique  des  investissements 
publics.  Si  les  signes  obtenus  correspondent  effectivement 
aux  signes  attendus  et  si  les  resultats  sont  significatifs, 
la  faible  ampleur  des  variations  provoquees  par  l'IAG  sur  l'IPU 
suggere  que  l'evolution  de  l'IPU  est  influencee  par  d'autres 
phenomenes  exogenes  (demande  en  biens  collectifs,  notamment). 
Ces  derniers  sont  susceptibles  de  provoquer  des  rigidites  deja 
signalees  plus  haut  ayant  pour  effet de  restreindre  considera-
blement  la  capacite  d'adaptation  de  la  decision  publique  a  la 
situation conjoncturelle.  Neanmoins,  on  peut  s'interroger 
sur  l'efficacite de  la  planification  economique  des  investisse-
ments  publics  ne  maitrisant  que  faiblement  ou  mal  l'impact 
sur  le  niveau  d'activite  que  devrait  avoir  une  politique d'in-
vestissement  public  efficiente.  Inversement,  les  variations  de 
l'IPU  influencent  positivement,  avec  un  retard  d'une  periode, 
celles  observees  pour  l'IAG. 
La  difficulte  d'adaptation  des  investissements  publics  aux 
mouvements  conjoncturels,  per~ue au  travers  de  l'analyse  de 
ses  relations  avec  diverses  variables  economiques,  reduit  de 
maniere  appreciable  l'impact  qu'ils  auraient  pu  avoir  (indirec-
tement)  sur  le  niveau  de  l'emploi. 
Ces  constatations  ameneraient  a  se  demander  dans  quelle  mesure 
l'IPU  apparait  plutot  comme  amplificateur  des  fluctuations  de 
l'IAG  que  comme  amortisseur  des  cahots  conjoncturels. 
En  effet,  la  conjoncture  semble  influencer  l'ampleur  de  l'im-
pact  des  investissements  publics  sur  l'emploi.  En  1959,  pe-
riode  caracterisee  en  Belgique  par  une  forte  croissance  de 
l'IPU,  de  l'IPR  et  du  PNB,  les  resultats  de  l'analyse  "Entrees-
Sorties"  realisee  dans  la  premiere  partie  du  travail,  tendaient 
a montrer  que  l'impact  des  depenses  publiques  en  termes  d'emplois 
s'averaient  proportionnellement  plus  marque  pour  cette  annee 
que  pour  les  annees  1965  et  1970. 
Quant  a  1 'annee  1965,  af-'  ~ctee  par  une  decroissance  de  l'IPU, 4. 7 2 . 
combinee  avec  une  croissance  faible  de  1 'IPR  alors  que  celle 
du  PNB  demeure  ~levee, il apparait  que  l'  .. effet  emp1oi"  des 
investissements  publics  est  relativement  faible.  La  troisieme 
periode·de  l'analyse  .. Entrees-Sorties  .. ,  c'est-a-dire  l'annee 
1970,  marqu~e par  une  tres  forte  croissance  du  PNB,  connait 
une  croissance  forte  de  l'IPR  conjugu~e avec  une  faible  crois-
sance  de  l'IPU.  L'"effet  emploi
11
,  mesur~ en  valeur  absolue, 
suscite  par  les  investissements  publics  marque  un  score  nette-
ment  plus  eleve  que  celui  observe  pour  les  p~riodes  precedentes. 
Dans  le  prolongement  de  l'analyse  effectuee  pour  ces  trois  pe-
riodes,  celle  qui  pourrait etre  realis~e  A partir  du  tableau 
.. Entrees-Sorties  ..  1975,  des  qu'il  sera  disponible,  devrait 
fournir  des  informations  caracterisant  une  phase  conjoncturelle 
de  forte  depression  s'accompagnant  d'une  mutation  technologique 
.  -_  -~  ~-. ,  c  0  n~ s i d e  r a b 1 e . 
On  sait,  par  ai11eurs,  que  cette  annee  1975  a  connu  une  forte 
croissance  de  1 'IPU  face  a  une  chute  impressionnante  tant  de 
1 'IPR  que  du  PNB.  Dans  ce  cas,  on  pourra1t  conjecturer  un 
"effet  emplo1
11  relativement  important  des  investissements 
publics. 4.73. 
GRAPHIQUE  4.6. 
EVOLUTION  OU  RAPPORT  INVESTISSEMENTS  PRIVES  SUR  LES  INVESTISSEMENTS  PUBLICS  A 
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GRAPHIQUE  4.7. 
TAUX  DE  CROISSANCE  DES  INVESTISSEMENTS  PUBLICS  VERSUS 
LE  TAUX  DE  CROISSANCE  DES  INVESTISSEMENTS  PRIVES 
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 4. 7 7. 
4.14.  ANALYSE  TEMPORELLE  DES  RELATIONS  ENTRE  LES  INVESTISSEMENTS  , 
.PUBLICS  ET  LE  SECTEUR  DE  LA  CONSTRUCTION 
A partir d'un  certain  nombre  de  series,  nous  avons  tente  de  de· 
celer  les  interdependances  apparentes  entre  les  investissements 
publics  sur  base  des  engagements  et des  ordonnancements  et  1•ac~ 
tivite  economique  ,  d'une  part,  et  entre  ces  investissements  et 
des  variables  representatives  de  l'activite  economique  du  sec-
teur  batiment  et  genie  civil,  d'autre  part. 
Les  difficultes  de  la  collecte  statistique  nous  ont  conduits  4 
dissocier  1 'ensemble  des  informations  disponibles  en  trois  grou· 
pP.s  suivant  1 'intervalle  de  temps  separant  les  observations 
..  _.:.._ ~- ~  n n  u  e 1 ,  t r i m  e s t r i e 1  e t  m  e n  s  u e 1 • 
-....... -
-·~ 
Au  tableau  4.18  sont  reprises  les  series  statist1ques  retenues 
ainsi  que  leurs  diverses  caracteristiques.  Quatre  types  de  va· 
riables  sont  a distinguer  : 
(1)  les  engagements  et 
(2)  les  ordonnancements  d•apres  les  principaux  commettants  ; 
(3)  l'evolution  du  chomage  et 
(4)  des  indicateurs  de  1•activite  economique  generale,  du  sec-
teur  batiment  et genie  civil  et des  divers  sous~secteurs  qui  le 
composent. 
Le  premier  groupe  de  series  - le  plus  nombreux  - pr!sente  cerw 
taines  difficultes  d'analyse  de  par  le  faible  nombre  d'observa-
tions  dont  nous  pouvions  disposer.  Nous  avons  procede  a une 
analyse  de  1 'autocorrelation et  des  correlations  croisees  entre 
ces  diverses  series  pour  essayer  d'identifier  l •existence  de 
dependances  entre  ces  dernieres  ains1  que  leur  intensite,  leur 
decalage  et  leur  sens.  Les  resultats  de  celles~ci,  dont  nous 
discutons  ci-dessous  sont  presentes  aux  tableaux  4.19  a 4.21. ~ - - . 
4. 78. 
4.14.1.  Series  annuelles 
La  periode  d'observation  des  series  annuelles  s'etend  sur  envi-
ron  vingt-cinq  annees,  de  1953  a  1977.  Les  variables  retenues 
portent  sur  les  engagements  et  1es  ordonnancements  repris  glo-
balement  et  suivant  les  divers  commettants  :  pouvoir  central, 
pouvoirs  locaux  et  societes  de  logement  ainsi  que  la  main  d'oeu-
vre  o  u  v r i ere  o c cup e e  dans  1  e s  t r a v au x  pub 1  i c s  e t  1 •  emp 1  o  i  a b  so 1  u 
du  secteur  construction. 
Les  resultats  repris  au  tableau  4.19  donnent  les  valeurs  des  co-
efficients  d'autocorrelation  (P;;(K))  et  de  correlation  croisee 
(P;j(K))  des  series.  Nous  n'avons  retenu  que  les  coefficients 
de  cor.relation  superieur  ou  egal  a 0.25,  ce  qui,  pour  un  ensem-
ble  de  20  a 26  observations  correspond  approximativement  a un 
i r. t e r· v a 11 e  d  e  co n  f i a n  c e  d  e  8  0  %  • 
Aucun  lien  n'est  observe  entre  les  engagements  et  le  nombre 
d'ouvriers  en  activite  pour  les  travaux  publics.  Par  centre, 
il  semble  qu'une  diminution  de  1 'emploi  dans  le  secteur  cons-
truction  provoque  un  accroissement  des  engagements  s'etendant 
sur  plusieurs  periodes. 
La  liaison  simultanee  entre  les  ordonnancements  totaux  et  les 
engagements  totaux  est  de  faible  ampleur,  ce  qui  est  etonnant 
quand  on  sait que,  normalement,  ces  ordonnancements  concernent 
la  realisation  de  ces  engagements.  Si  cette  realisation  se 
pratiquait  partiellement  avec  un  retard  d'une  periode,  nous 
aurions  dO  observer  une  valeur  significative  pour  P12 (1),  ce 
qui  n'est  pas  le  cas.  Au  contraire,  on  decele  une  influence 
des  ordonnancements  en  periode  t  sur  les  engagements  de  periode 
t+l,  ce  qui  indique  que  ce  sont  les  realisations  qui  influencent 
partiellement  la  determination  des  montants  qui  seront  engages 
l'annee  suivante. 
De  plus,  ces  series  s'influencent  reciproquement  a des  periodes 
de  retards  plus  longues  correspondant  a  3  ou  4  ans.  L'analyse 
des  liens  epparents  entre  les  ordonnancements  totaux  et  le  nom-4.79. 
b  r e  d ' o  u  v  r i e r s  o  c cup ~  s  r e s p  e c  t i v  em e n  t  d  an s  1  a  c on's t r u  c t i· o.n  e t 
les  travaux  publics  fait  apparattre  pour  la  premfire  ¥ariable 
une  correlation  negative  et,  pour  la  seconde,  une  correlation 
positive.  La  premi~re relation  peut  trouver  son  interpr~tation 
dans  le fait qu'il  existe  une  divergence  entre  1 'intention  (re-
pr~sentee par  les  engagements)  de  rem~dier A une  baisse  d~acti­
v i t ~  dans  1  e  sect  e u  r  de  1  a  construct  1  on  e t  1  e s.  1  en t e u,r s  a  dm 1  n  i 5-
tratives  rencontrees  dans  la  r~alisation effective  de  la  poli-
tique  d'investissements  envisagee. 
En  vue  de  deceler  dans  quelle  mesure  les  ordonnancements  s'adap-
tent effecti  vement  aux  engagements,  no us  avons  repr1 s  1' a·na.lyse-
de  ces  variables  en  faisant  une.distinction  suivant  les  diver~ 
commetta.nts. 
Pour  lc:~·  ... ~(:,'~·io·irs  locaux,  il  apparait qu'il  y  a  un  synchronisme 
e  v  i d  e n  t  e n  t r e  c e s  d  e u  x  s e  r i e s •  Q  u  a n  t  a u  p  o  u  v  o  i r  c e n  t r a 1 •  1  e· s 
1  iens  entre  les  engagements  et  les  ordonnancements  sont  beau.-
coup  plus  complexes.  L'analyse  des  series  brutes  et d1fferen-
ciees  permet  de  percevoir  pour  ORPC  une  certaine  rigidite dans 
son  adaptation  aux  fluctuations  de  ENPC.  Deux  raisons  peuvent 
etre  invoquees  pour  expliquer  ce  phenomene.  La  premiere  porte 
sur  le  retard  avec  lequel  ENPC  about1!  l'ordonnance  de  paie-
ment.  11  est vraisemblable  que  les  ordonnancements  correspondant 
aux  engagements  s'etalent au  minimum  sur  2  ans((suite  aux  rigf-
dites  operationnelles  et  administratives).  La  seconde  provient 
du  caractere  specifique  de  certains  types  d'investissements  qui, 
une  fois  acceptes,  peuvent  ~tre diff1cilement  r~du1ts et  g~n~­
rent  meme  d'importantes  depenses  supplementaires  et  compl!men-
taires  (rigidites  techniques  et  economiques).  Ceci  pouvant  expli-
quer  que  seules  des  impulsions  soutenues  a la  hausse  ou  a la 
baisse  pour  les  engagements  sont  susceptibles  de  modifier  signi-
ficativement  l'evolution  des  ordonnancements.  Instantanement, 
les  ordonnancements  paraissent  s'adapter  part1e11ement  (p12 (0)=0,24) 
tout  en  poursuivant  l'evolution  amorcee  aux  periodes  preceden-
tes  (p 12 (1)=-0,25)  et  ne  se  soumettre  aux  impulsions  provoqu~es 4.80. 
par  les  engagements  que  deux  p~riodes  plus  tard.  En  retour,  ce 
comportement  des  ordonnancements  peut  creer  un  effet  inverse 
dans  les  engagements  visant  a  r~primer,  ou  tout  au  moins  a in-
fl~chir les  effets  nefastes  generes  par  ces  ordonnancements. 
Quant  aux  engagements  en  matiere  de  logements  sociaux,~leurs 
effets  semblent  se  repartir  sur  un  certain  nombre  de  periodes 
et generer  des  effets  retroactifs  de  la  part  des  ordonnancements. 
Des  rigidites  similaires  a celles  evoqu~es  plus  haut  peuvent  ega-
lement  constituer  une  explication  d'un  tel  phenomene. 
Dans  l'interpretation  des  coefficients  de  corr~lation,  nous  avons 
jusqu'ici  passe  sous  silence  la  presence  assez  frequente  de  cor-
relations  d'ordre  3  et/ou  4.  Si  ces  correlations  peuvent  pro-
venir  de  l'existence  d'un  cycle  economique  •  il  n'en  demeure 
neanmoins  pas  curieux  qu'elles  correspondent  egalement  a un  cy-
cle  politique.  En  effet,  les  elections  belges  ayant  lieu  sui-
vant  les  periodes,  tous  les  3  ou  4  ans. 
De  cette  analyse  comparative  de  1 'evolution  des  investissements 
publics  et  de  l'activite  dans  le  secteur  construction,  il  est 
surprenaot  que  les  liaisons  observees  ne  soient  pas  plus  signi-
ficatives.  D·'une  part,  EASC  influence  le  niveau  des  engagements 
sans  se  traduire  en  termes  reels  dans  les  ORTOT,  ce  qui  pourrait 
mettre  en  evidence  un  manque  de  coordination  entre  la  phase  de-
cisionnelle  en  matiere  d'investissements  et  la  phase  operatoire. 
Ce_tte  divergence  proviendrait. essentiellement  de  la  pra·tique  ob":" 
·servee  dans  le  processus  d'investissements  du  p~uvoir central.· 
Qua n  t  a 0  AT P ,  EN T  0  T  n  e  1 ' i'n f 1  u  en c e  au c u n  em en t .  C  e t t e ·  v  a r i a b  1  e 
est essentiellement  conditionnee  par  l'evolution  des  ORTOT. 
4.14.2.  Series  trimestrielles 
Poursuivant  plus  avant  nos  investigations,  nous  avons  confronte 
les  donnees  disponibles  pour  les  engagements  trimestriels  avec 
certaines  variables  representatives  de  l'activite  economique. 
Utilisant  les  series  pour  lesquelles  nous  disposons  d'une  longue 
periode  d'observation,  nous  avons  precede  a une  analyse  spectra-4. 81. 
le  crois~e.  Les  resultats  sont repris  au  tableau  4.20.  Nous  re-
produisons  1ci  un1quement  les  resu1tats  de  1'analyse  sans  nous 
arrfter  sur  la  techn1c1te  de  la  m~thodolog1e ut111sfe.  Signalons 
simplement  que  nous  avons  utilise  la  fen!tre  de  Tukey-Hanning  et 
que  1e  nombre  maximum  de  retards  retenus  a  toujours  ete  inf!r1eur 
au  tiers  des  observations  pour  les  series  tr1mestrie11es  et  au 
c1nqui~me pour  les  s!ries mensuelles.  Nous  avons  reproduit  les 
coefficients  de  corr~lations cro1sees  sup~rieurs  1  0.20.  ce  qui 
correspond  approximativement  a un  1nterva11e  de  confiance  de 
95%.  Nous  avons.  dans  une  premi!re  ~tape,  tente d'identifier 
les  liens  entre  les  engagements  et ces  divers  indicateurs. 
Les  s~ries sont  correlees  entre  e11es  mais  sans  aucun  retard. 
Pour  apprehender  dans  que11e  mesure  la  nature  des  commettants 
etait susceptible  de  modifier  1es  liens  observ~s,  nous  avons 
poursuivi  1'ana1yse  en  desagregeant  la  variable  engagement 
d'apr~s  les  commettants. 
L'analyse  de  ENPAR2  et  CHOMT  confirme  1'existence d'un  11en 
simultane  entre  ces series.  Par  centre,  ce  11en  d1spara1t  lors-
que  nous  prenons  ENPARl.  Entre  ENPARl  et ATPT,  non  seulement 
un  lien  existe  (quoique  mains  prononc!)  mais  on  observe  une 
avance  de  la  premiere  ser1e  d'environ  deux  mois. 
Entre  le  ch6mage  et  les  engagements  en  matiere  de  logernent, 
aucune  liaison  n'a  et~ decelee,  tandis  que  si  nous  confrontons 
cette derniere  a 1 'activit~  observ~e pour  les  travaux  publics, 
11  se  degage  une  relation  significative  aux  hautes  frequences 
avec  un  retard  angulaire  constant  d'environ  340°.  Les  d~calages 
entre  ces  deux  series  sont  d'autant  plus  faibles  que  la  periode 
de  l'oscillation est faible.  Le  delai  d'adaptation  de  1'acti-
vit~ en  reponse  aux  variations  des  engagements  d~pend de  la  rapi-
dite  avec  laquelle  s'operent  les  oscillations  dans  les  engage-
ments.  Par  ailleurs,  ces  s~ries  sont  fortement  11ees  par  les 
composantes  s'etendant  d'un  an  A  deux  ans.  Nous  pouvons  en  dedui-
re  que  les  engagements  influencent  les  composantes  qui  vont 
de  un  a deux  ans  et  ce,  avec  un  retard  variant  suivant  la  rapidi-
te  avec  laquelle  se  produisent  les  oscillations. 4.82. 
Du  lien  entre  les  engagements  du  pouvoir  central  et  l'activite 
dans  les  travaux  publics  aux  composantes  frequentielles  de  9 
mois  a  2  ans,  aucun  decalage  n'a  ete  decele.  Une  absence  de 
retards  s'observe  egaleme~t entre  ces  engagements  et  le  chomage 
et  l'indice  general  d'activite. 
Ces  resultats  fragmentaires  ont  mis  en  evidence  1 'existence 
d'une  liaison  entre  les  engagements  effectues  par  les  adminis-
trations  publiques,  1 'indice  general  d'activite et  le  chomage. 
Aucun  dephasage  statistiquement significatif  n'a  ete  observe, 
ce  qui  1aisse  presumer  que  les  oscillations  dans  ces  series  se 
produisent  concomitamment. 
Suite  a 1a  rigidite  de  1'emp1oi,  celui-ci  ne  s'ajustera  que  quand 
un  retournement  de  1 'activite  economique  devie~dra manifeste. 
-·...: :-..: ~ ~ t ·e  c h  om a g  e  s u  b i t  1  e s  m  em e s  f 1  u c t u a t i o n  s  q u  e  1 ' em p  1  o i ,  m  a i s  i n  v  e r -
.. Jf!l! 
··  ~~- s e e s .  C  e c i  perm e t . d •  ex p 1  i que r  1  a  s i m  i 1  i tude  i n  d  i r e c t em en t  o  b-
servee  entre  1 'indice d'activite et  le  chomage.  Il  parait  des 
1ors  diffici1e  de  discerner a  que11e  serie  1es  engagements  s'a-
daptent  effectivement.  Cependant,  il  est  impensable  d'admettre 
une  te11e  simultaneite  entre  le  chomage  et  1es  engagements,  car 
cela  laisse  presupposer  qu'en  1 'espace  de  trois  mois,  les  auto-
rites  publiques  peuvent  deceler  un  renversement  de  1 'activite, 
en  mesurer  1'amp1eur,  prendre  les  decisions  qui  s 'imposent  et 
1es  traduire  sous  forme  d'engagements.  La  1ogique  du  processus 
decisionnel  politico-administratif  conduit  ainsf a croire  que 
les  engagements  des  administrations  poursuivent  une  evolution 
para11e1e  a  ce1le  sui vie  par  1 'activite. 
Remarquons  par  ail leurs  que  1 'analyse  porte  sur  des  engagements 
et  non  sur  des  ordonnancements,  c'est-a-dire  sur  des  intentions 
et  non  sur  les  resultats  concrets  de  la  politique  d'investisse-
ments.  Lesquels,  comme  nous  1 'avons  vu  precedemment,  ne  se  ma-
nifestent  qu'un  an  apres  les  engagements. 
En  ce  qui  concerne  la  serie  de  1 'indice  d'activite  dans  les  tra-
vaux  publics,  liee  aux  moyennes  frequences  a  la  serie·des  engage-
ments  du  pouvoir  central,  aucun  retard  d'adaptation  ne  se  degage. 4.83. 
les  m~mes  rematques  que  celles  formulAes  ci~dessus peuvent  ~g~le­
ment  S
1appliquer  dans  ce  cas.  La  seule  diffArence  de  phase  cons-
tat~e dans  cette  analyse  de  s~ries  trimestrielles  porte  sur  la 
1  i a i s o n  e n  t r  e  1  e s  e n  g a g  em e n  t s  e n  m  a t i e  r e  d  e  1  o  gem e n  t s  ·e t  1 
1 i n  d  i -
ce  d
1activitA  dahs  les  travaux  publics.  Ce  d~rnier s'adapte 
aux  oscillations  provoqu~es  par  les  enga·gements  -avec  un  reta.rd 
angulaire  constant.  De  plus,  nous  avons  vu  lors  de  1
1ana1yse 
des  series  annue11es  que  les  ordonnanceme·nts  c-orr·espondant  :aux 
engagem~nts re1atifs  aux  1ogements  se  r~partissaient sur  trDis 
a n  n  e e s •  u  n  ph e n  om e  n  e  -s  ~ m  i 1  a i r e  e t a n  t  r e 1  e  v e  p  o  u r  1 
1 .a n  a 1  y s e  f r  ·e -
q  u  e n  t i e 1  1  e  d  e s  e n  g  a g  em e n  t s  e  t  d  e  1 
1 i n  d i c e  d 
1 a c t; v ; t e  •  ·n o  us  p  o  .u -
vons  conclure  qu
1effectivement,  les  engagem~nts influent  sur 
1
1activite,  mais  avec  des  d-elais  v'.ariables  determine.s  en  f:onction 
de  la  periodicite des  oscillations  et  vraisemblabl·ement  provo-
ques  par  la  cad~nce d'adaptation  des  ordonnancements . 
•.  ·":.-A.:r-:-.  - ~:-~-
__ ... ~:-- 4. 14. 3.  S  e.ri e·s  mens ve 11 es 
D-ans  une  derniere  e·tape,  nous  avons  tente  d 
1i.d·en·tifier  l'·exi·s-
tence  de  relations  €ntre  un  certain  nambre  de  series  mensuelles 
Comme  aucune  information men sue 11 e  n •  ex i s·te  pour  1  es  i nves tis-
sements  publics,  nous  avons  juge  interessant  de  reprendre  des 
s e  r i e s  r e p  r e s e n  t a t i v  e s  de s  ·s o  us -s e c t e u  r s  d  e  1  a  c o  n  s t r u. c t i .o n --f o  r -
tement  tributaires  des  investissements  publics.  Nous  avons  re-
pris  les  indicateurs  d
1 activit~ calcules  par  la  Banque  Nationa-
l e  de  Be 1  g i que  pour  1  e s  t r a v  au x  rout  i e r s ,  1  e s  t r a v  au x  hydra u  1  i q.ue s 
et  1es  autres  travaux  de  genie  ci~il  que  n~us  avons  confrontes 
aux  series  d'-emploi  dans  les  travaux  publics  et  du  ch5mag€. 
Les  resultats  sont  repris  au  tableau  4.21.  Le  seuil  de  si.gnifi-
cation  des  coefficients  de  corrAlation  croisee  a  95%  correspond 
a ·  u  n  e  v  a l e u  r  d  e  0 . 12 .  N  e  s o  n  t  p  a s  r e p  r i s  1  e s  co e f f i c i e n·t s  de 
correlation significatifs  pour  des  retards  superieurs  a  24  ·pA-
ri odes  (soit  2  ans). 
Si  l'existence  d'une  relation  entre  ces  series  est  observee, 
par  centre  aucun  retard  d'adaptation  n'est  decele.  Notons  ce-
pendant  que  1 'analyse  des  series  brutes  et en  differences  pre-
mieres  pour  l'indice  d'act  vite,  le  chomage  et  les  effectifs 4.84. 
occupes  laissent  percevoir  une  avance  de  la  premiere  par  rapport 
aux  deux  autres  d'environ  8  a  10  mois.  Cet  effet  a  certainement 
ete  enleve  par  l'application  du  filtre 
11 trend-saisonnier".  Une 
analyse  spectrale  (non  reproduite  ici)  de  1 'indicateur syntheti-
que  de  1~  Banque  Nationale  de  Belgique  avec  les  diverses  varia-
bles  representatives  de  1 •activite  du  secteur  des  travaux  publics 
a  montre  un  retard  variable  mais  presque  toujours  inferieur a 
un  an  de  cet  indicateur  par  rapport a  ces  dernieres. 
4.14.4.  En  gufse  de  ·conc·lu·sion 
Cette  tentative  de  verification  empirique  du  caractere  anticy-
clique  des  investissements  publics  nous  conduit  a  porter  un  diag-
nostic  de  carence  quanta  1 'efficacite  de  leur  utilisation  en 
tant  qu'instrument  de  politique  economique.  11  peut  etre  interes-
sant  de  verifier  ce  diagnostic  en  passant  en  revue  les  resultats 
obtenus  par  l'analyse  "entrees-sorties  ..  pour  le  secteur  batiment 
et  ouvrages  de  genie  ci vi 1.  Ce  qui  fera  1' objet  de  1 a  derni ere 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.15 .. ANALYSE  ~ENTREES-SORTIES"  APPLIQUEE  A LA  ERANCHE 
EATIMENT  ET  OUVRAGES  DE  GENIE  CI.VIL 
Dans  cette  derniere  section,  nous  nous  proposons  de  completer 
l'analyse  des  evolutions  des  depenses  publiques  et de  l'emploi 
entreprise  dans  les  sections  precedentes,  en  synthetisant  les 
resultats  concernant  le  secteur  de  la  construction  obtenus  dans 
la  premiere  partie  de  te  chapitre.  Nous  examinerons  comment 
ont~evolue  les  variables  caracteristiques  de  ce  secteur  avant 
de  souligner  1 'incidence  specifique  de  la  depense  publique  et 
de  ses  composantes  sur  l'emploi  de  la  branche. 
4.15.1.· Les·e~olOtion~·  d~·  la  production  et de  l'emploi  de  la 
branche 
La  construction,  durant  la  periode  etudiee,  est  demeuree  le 
secteur  le  plus  affecte  par  la  depense  des  administrations  pu-
bliques.  En  1910,  celle-ci  determinait  l'existence  des  quelque 
vingt  pour  cent  de  l'emploi  total  de  la  branche.  C'est  egale-
ment  le  secteur  qui,  en  termes  d'emplois  crees  et,  comparative-
ment,  aux  autres  secteurs  d'activite,  a  profite  le  plus  des  de-
penses  des  administrations  publiques,  ainsi  qu'en  temoigne  sa 
part  dans  le  total  des  emplois  generes  par  ces  depenses  (plus 
de  40  pour  cent  en  1970). 
Avant  d'analyser  plus  en  detail  les  implications  plus  ou  mains 
heureuses  pour  cette  branche,  resultant  de  sa  qualite  de  gros 
fournisseur  de  1 'etat,  bornons-nous  a caracteriser  rapidement 
ce  secteur  a l'aide de  quelques  variables  telles  que  1 'emploi 
et  la  production.  Si  lc  volume  de  production  du  secteur  (chif-
fre  d'affaires  exprime  en  francs  constants)  a  progresse  d'une 
observation  a  1 'autre  (voir  tableau  4.22.)  le  nombre  de  person-
nes  travaillant  dans  ce  secteur  n'a  certes  pas  varie  dans  les 
memes  proportions,  ce  qui  explique  les  diminutions  progressives 
du  coefficient  d'emploi  par  milliard  de  francs  belges  1970  ; 4 .91 . 
entre  1959  et  1970,  1  a  perte  de  1' emploi  s 'est mantee  a  plus  de 
1000  unit~s  par  milliard  de  francs  (constants)  de  chiffre d'af-
faires.  Les  valeurs  de  ce  coefficient  observees  en  1975  et  1978 
confirment  encore  cette  tendance. 
Une  seconde  caracteristique  du  secteur  de  la  construction  est 
sa  propension  elevee  a  repercuter  vers  les  autres 
branches  de  l'economie  1 'intensit~  de  la  demande  qui  lui  est 
adressee  ( 
0
).  De  meme,  elle se  signale  par  un  coefficient d'extraversion 
negligeable.  (oo).  En  rapprochant  l'evolution entre  1959. et 1978  des  effets 
indirects aux  autres  branches  d'une  depense  d'un  milliard  de  F.B.  1970  de 
celle de  l'effet total ala branche  d'une  telle depense,  on  constate que  l'im-
pact  technologique  (affectant le coefficient d'emploi  de  la branche}  a ete 
plus  fortement  ressenti  par  cette derniere  entre  1959  et  1965 
que  ce  n~  ..  -:":1Jt  ie·  cas  entre  1970  et  1975.  D'autre  part,  alors 
que  le  coefficient  d'emploi  de  la  branche  reste  relativement 
stable  entre  1965  et  1970,  la  puissance  de  diffusion  de  la  bran-
che  diminue  cependant,  traduisant  1 'effet des  modifications  des 
relations  intersectorielles  renfor~ant l'impact  de  la  progressi-
ve  transformation  des  fonctions  de  production  durant  ces  perio-
des.  Afin  de  fixer  les  idees,  il  convient  peut-!tre  de  souligner 
qu'alors  qu'une  depense  d'un  milliard  de  francs  belges  1g7o  gene-
rait directement  et  indirectement  plus  de  4300  emplois  dans  l'en-
semble  des  secteurs  productifs  nationaux  en  1959,  elle  n'en 
creait  plus  que  1700  en  1978  (soit,  encore,  940  emplois  par 
milliard  de  francs  courants)  (oo~.  Voir  le  graphique  4.8. 
4.15.2. ·caracteristiques  de  la  demande  totale  des  administrations 
publiques  adressees  a la  branche 
Examinons  a present  de  quelle  maniere  les  depenses  des  adminis-
(  o)  les  tableaux  4.13.  A et  B figurant  dans  la  premiere  partie 
de  ce  chapitre  indiquent  que  la  branche  (code  530)  occupe 
le  7eme  rang  du  point  de  vue  des  effets  indirects  sur  les 
autres  branches  de  l'economie. 
(  o 
0
)  l a  d  e  f i n  i t i o  n  d  e  c e  t e r me  e s t  p  r e  s e n  t e  e  a  1  a  p  a g  e  4 . 3 S d  e 
ce  chapitre. 
(
00
,  C'est-a-dire  une  reduction  de  60  pour  cent  de  1•effet total 
a  l'ensemble  des  brar  hes. 4.92. 
trations  publiques  affectent  le  secteur  de  la  construction  et 
ceci,  sous  trois  angles  principauK  :  ceux  de  la  production,  de 
l'emploi  et  des  importations.  Ces  depenses  sont,  dans  un  pre-
mier  temps,  envisagees  globalement.  Ensuite,  la  distinction  se-
ra  faite  selon  qu'il  s'agit des  depenses  de  consommation  collec-
tive  ou  de  depenses  de  formation  brute  de  capital  fixe  des  admi-
nistrations  publiques. 
Si  le  volume  des  livraisons  du  secteur  de  la  construction  aux 
administrations  publiques  a  plus  que  double  entre  1959  et  1970 
{tableau  4.23.),  la  part  de  ces  livraisons  dans  la  production 
totale  du  secteur  n'est cependant  pas  plus  elevee  en  1970  qu'en 
1959.  A remarquer  egalement  qu'a  une  forte  augmentation  du  ni-
veau  de  la  production effective  entre  1959  et  1965  (+  80  pour 
cent)  correspond  une  raible  croissance  du  volume  des  livraisons 
aux  administrations  publiques  durant  cette  periode  (+  10  pour 
cent),  le  phenomene  inverse  etant  observable  entre  1965  et  1970. 
Il  peut  etre  etonnant  de  constater  que  c'est en  1970  - periode 
de  haute  conjonctur.e  - que  les  achats  des  administrations  publi-
ques  ace secteur  atteignent  37  milliards  de  francs  belges, 
soit  une  augmentation  de  87,6  pour  cent  par  rapport  au  volume 
des  achats  au  secteur  en  1965,  alors  que  le  volume  de  production 
effective  de  ce  secteur  n'a  cru  que  de  13  pour  cent  entre  1965 
et  1970.  Ce  qui  ne  semble  pas  confirmer  le  caractere anticycli-
que  des  achats  publics  adresses  a  cette  branche. 
L'appel  jndirect  a  la  production  du  secteur  de  la  construction 
suite  aux  commandes  des  administrations  publiques  a  1 'ensemble 
des  branches  evolue  d'observation  en  observation  selon  une  pro-
gression  quasi  arithmetique,  passant  de  100  millions  de  francs 
belges  a  360  millions.  Si,  en  1959,  cet  effet  indirect  sur  la 
production  du  secteur  representait  un  peu  plus  d'un  demi  pour 
cent  du  montant  de  ses  livraisons  aux  administrations  publiques, 
ce  pourcentage  atteint  le  niveau  d'un  point  en  1965  et  demeure 
a  ce  niveau  en  1970. 4.93. 
4.15.3.  Impact·des  depenses  des  administrations  publiques  sur 
l'emploi  de  la  branche 
Lorsqu'on  traduit  les  resultats  en  termes  d'emplois  pour  la 
branch  e ,  on  con s t a t .e  q u  e ,  par  r a p port a  1  a  s i t u  a t i on  o b  .serve e  e.n 
1959  (50.400  emplois  generes  par  le  volume  des  achats  des  admi-
nistrations  publiques),  un  net  recul  (-25,4  pour  cent)  s'est  pro-
duit  en  1965.  En  effet,  1 'impact  de  la  baisse  du  coefficient 
d'emploi  dans  la  branche  n'a  pu  ~tre  compens~ par  une  croissan-
ce  suffisante  du  volume  des  livraisons  aux  administratio-ns  publi-
qu~s  et~  au  contrair~,  a  ete aggrave  par  la  reduction  de  l~ur 
part  da.ns  la .producti-on  effective  du  secteur.  En  lg70,  l'a.ccrois-
sement  considerable  .d.es  livraisons  (+  87,,6  ,pour  c.ent)  par  ra.ppor·t 
au  volume  livre  en  1g65  a  t~~s  largement  t9mpen5~ 1 'impact  de  la 
reduction  progress-ive  du  coefficient  d',em.ploi  f.rappant  le secte  .. ur. 
Ce  ~ui  se  traduit par  un  impact  en  terme  d'emplois  atteignant 
6 4 •  5.0 0  u  n  i t e  s ,  en  pro g  res  de  7  0 , 7  pour  cent  p  a r  r a p  port  .a.u  n  i -
veau  d-e  1' empl oi  tota  1  g~nere  dans  1  a  ·branche  e·n  lg65.  In .resu-
me,  les  r~sultats  presentes  ci-dessus,  d',un.e  pa.rt,  confirm.ent 
1' importance  du  pourc·entag.e  des  .emploi s  d·eS  secteurs  tri:b~:Jtai-
res  des  1  i v  r a i sons  au x  ad m  i n  i s t rat  i .on s  pub 1  i qu-e s  :  u  n  t r a·.v a i 1 -
l~ur sur  cinq  voit  son  emploi  dependre  de  la  commande  de  l'Etat. 
D
1autre  part,  lorsque  la  situation  conjoncturelle  se  ~egrade, 
non  seulement  la  commande  de  1 'Etat  ne  concerne  plus  qu'un  tra-
v  a i 11 e u  r  s u  r  d i x ,  m  a i s  e n  c o  r e  c 
1 e  ·s t  1 ' em p  1  o i  d  u  s e c t e u  ·r  d  e  1  a 
construction  qui  va  ~tre  plus  que  proportionnellement  affecte 
par  la  reduction  des  depenses  des  administrations  publiques.  En 
effet,  la  part  du  secteur  dans  le  total  des  emplois  gen~res  a 
chute  de  37  pour  cent  en  1959  & 30  pour  cent  en  1965. 
Enfin,  notons  encore  que  toutes  les  commandes  en  matiere  de 
construction  ne  sont  pas  toujours  exclusivement  adressees  au 
secteur  national.  Dans  1
1 hypothese,  fort  acceptable,  qu'il  S
1a-
git  dans  ce  cas  d'importations  co~curren~ant la  production  natio-
nale,  on  peut  estimer  les  pertes  d'emploi  r~sultant des  importa-
tions  directes  des  administrations  publiques.  De  telles  impor-
tations  ont  ~t~  recens~es en  1959  et en  1970  et correspondent  A 
u  n  nom b  r e  d 
1 e qui v  a 1 en t-emp 1  o is  de  1130  e t  12 7  0  u  n  i t e s ,  res p  e c t i -
vement.  Ces  montants  r~presentent  un  coefficient  ~e  fuite  A 
1 a  b r a  n  c h e  d e  2 , 2 2  e t  1 ,  ~ S  p  o u r  c e n t  r e s p  e  c t i v  em e n t  e n  1  9 59 e t 
1970. 4. 94  • 
Outre  les  importations  directes  par  les  administrations  publiques, 
il  convient  de  tenir  compte  des  contenus  d'importations  incor-
pores  dans  les  livraisons  effectuees  par  le  secteur  national 
considere.  Dans  le  cas  du  secteur  de  la  construction,  de  telles 
importations  indirectes  ne  sent  observees  qu'en  1970  et  pour  des 
montants  tres  modestes.  Le  coefficient de  fuite  a la  branche 
qui  y  correspond  est  par  consequent  negligeable  {deux  dixiemes 
de  pour  cent) 
4.15.4.  Impacts  specifiques  de  la  consommation  collective  et 
de  la  formation  brute  de  capital  fixe  des  administrations 
publiques  sur  la  production  et  l'emploi  de  la  branche 
Nous  terminerons  cette  section  en  examinant  la  specificite  de 
l'impact  sur  1 'emploi  propre  a chacune  des  grandes  composantes 
des  depenses  des  administrations  publiques  :  la  demande  de  con-
·-·  ~ummation collective  et  la  demande  de  formation  brute  de  capital 
fixe.  Ainsi  qu'on  peut  le  constater  au  tableau  4.24,  les  deman-
des  adressees  a la  branche  au  t~tre de  la  consommation  collecti-
ve  ne  representent  qu'une  faible  part  du  total  des  livraisons 
de  la  branche  aux  administratjons  publiq~es  :  environ  un  cinquie-
me  en  1959  et  en  1965,  et  un  sixieme  en  1970.  L'impact  total 
en  termes  d'emplois  fluctue  entre  9000  et  12000  unites,  expri-
mant  une  relative stabilite  dans  le  temps.  Le  fait  interessant 
a noter  reside  dans  la  nette  progression  d'une  observation  a 
l'autre,  de  l'impact  indirect  sur  l'emploi  de  la  branche  des  de-
penses  de  consommation  collective  adressees  a  1 'ensemble  des  bran-
ches.  Une  telle  progression  se  manifeste  egalement·en  ce  qui 
concerne  la  progression  de  l'effet indirect  des  depenses  de  for-
mation  brute  de  capital  fixe  {F&:F)  des  administrations  publi-
ques,  mais  avec  une  intensite  quatre  fois  moindre.  C'est,  bien 
evidemment,  ce  dernier  type  de  depense  qui  occasionne  environ 
80  pour  cent  des  livraisons  de  la  branche  construction  aux  ad-
ministrations  publiques  (tableau  4.25.).  C'est  egalement  cette 
branche  qui  recueille  plus  de  60  pour  cent  du  total  des  emp1ois 
gene res  dans  1' ensemble  des  branches  par  1  es  depenses  de  F OCF 
des  administrations  pub1iques.  C'est  ainsi  que  l'impact  total 
en  termes  d'emploi  represente  plus  de  53000  unites  en  1970, 4.95. 
soit quelque  seize  pour  cent  des  effectifs  employes  dans  la  bran-
che.  Quant  aux  importations  directes  de  ·FBCF  des  administrations 
publiques,  elle  repr~sentaient environ  onze  cent  ~quivalent-em­
plois  en  1970  (soit  0,35  pour  cent  de  l'emploi  total  de  la  bran-
che)  alors  qu'elles  ne  sont  .signal~es  ni  en  1959  ni  en  1965. 
Par  contre,  des  importations  directes  et indirectes  sont  recen-
sees  en  1959,  comme  en  1970,  au  titre  des  depenses  de  consom-
mation  collective,  ici  encore,  pour  des  montants  peu  eleves  cor-
respondant  en  terme  d'equivalent-emplois a 0,4  pour  cent et a 
0,1  pour  cent,  respectivement,  de  1 'emploi  de  la  branche  a ces 
peri odes. 
Pour  conclure  cette  section,  nous  noterons  que  le  secteur  de  la 
construction  merite  effectivement  sa  reputation  de  grand  fournis-
seur  de  1 'Etat.  Ce  privil~ge a  cependant  ses  servitudes,  a sa-
voir  la  forte  dependance  de  1 'emploi  de  cette  branche  a  1 'egard 
des  capacites  budgetaires  de  1 'acheteur  public.  En  outre,  il 
semblerait  que  le  secteur  de  la  construction  manifeste  relati-
vement  a  l'impact  subi  par  les  autres  branches  une  plus  grande 
vulnerabilite  en  termes  d'emplois  lors  d'une  reduction  du  ni-
veau  des  depenses  des  administrations  publiques.  Finalement, 
remarquons  qu'a  toutle  moins.apropos  des  depenses  adressees  a 
cette  branche  de  notre  economie,  la  nature  anticyclique  de  cel-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. g/ . 
TABLEAU  4.23.  - CARACTERISTIQUES  DE  LA  DEMANDE  TOTALE  DES  ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES  ADRESSEE  A LA  BRANCHE  BATIMENT  ET  TRAVAUX  PUBLICS 
Item  Variable  1959  1965  1970 
1  Montant  des  livraisons  aux 
administrations  publiques 
Mrd  F.B.  1970  17,992  19,873  37,276 
ll  %  + 10,45  + 87,57 
2  Par  rapport a la production 
effective  de  la  branche  0,1958  0,1196  0,1981 
3  Effet indi,rect  de  la depense 
des  administrations  publiques 
en  Mrd  F.B.  1970  0,103  0,210  0,360 
Impact  sur 1 'emploi  de  la  bran-
che  (en  1000  unites) 
4  - direct  50,130  37,400  63,919 
ll %  - 25,39  + 70,86 
5  - indirect  0,286  0,395  0,615 
ll %  + 38,11  + 55,70 
6  - tot:;.1  50,416  37,793  64,534 
ll %  - 23,04  +  70 '76 
7  Impact  total  sur 1 'emploi  de  la 
branche  par  rapport  au  total 
des  emplois  generes  par  les 
depenses  des  administrations 
pub 1  i ques  0,3760  0,3004  0,4335 
8  Impact  total  sur  1 'emploi  de 
1a  branche  par  rapport a 
l'emploi  de  la branche  0'  1970  0,1208  0,2000 
9  Effet equi va lent-emplois des 
importations  directes  des 
administrations  publiques 
(en  unites)  1137  0  1272 
10  Effet equi valent-emp 1  ois du  con-
tenu  en  importations  directes 
et indirectes  des  livraisons 
de  la  branche  (en  unites)  0  0  144 
Coefficient  de  fuite a la bran-
che  du 
11  - aux  importations  directes  des 
administrations  publiques  0,0222  0  0,0199 
12  - au  contenu  d'importation  de  la 
demande  des  adm.  publiques  0  0  0,0022 
13  - au  total  des  importations  direc-
tes  et indirectes  issues  ~e  la 
demande  totale des  adm.  ~  Jl.  0,0222  0  0,0221 
Source  Idem  tableau  4. 2. 2. 
~~ ;  .. 
. r:;·r 
.. 
.~  ~ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 4. 100. 4.101. 
4 .16.  CONCLUSIONS 
L'etude  experimentale  a laquelle  nous  avons  precede  et  qui  ten-
te  de  deceler  les  liaisons  entre  les  investissements  publics 
et certaines  variables  economiques  et  plus  particulierement  re-
presentatives  de  l'activit~ du  secteur  de  la  construction  per-
met  d'apprecier  1 'efficacite  economique  de  la  politique  publi-
que.  Rappelons  encore  que  ces  constatations  sont  partielles 
mais  n'en  comportent  pas  mains  certains  enseignements,  de  meme 
qu'elles  suscitent  un  certain  nombre  d'interrogations. 
Nous  avons  pu  observer  une  relation  significative  s'etalant sur 
plusieurs  annees  entre  les  engagements  et  les  ordonnancements. 
11  existe  un  synchronisme  entre  les  engagements  concernant  les 
pouvoirs  locaux et  les  ordonnancements.  Pour  le  pouvoir  central, 
bien  que  la  nature  des  liens  soit  plus  complexe,  on  observe  un 
retard  d'adaptation  de  deux  ans  entre  les  engagements  et les 
ordonnancements. 
L'analyse  des  liens  entre  certaines  grandeurs  economiques  et 
les  investissements  publics  ou  l'activit!  ~conomique qu'ils  ge-
nerent  conduit  a s'interroger  sur  la  veracite  du  caractere  anti-
cyclique  de  ces  derniers.  Il  est  fort  a craindre  que  l'effica-
cite  economique  de  ces  derniers  ne  soit  hypothequee  par  les  ri-
gidites  administratives  rencontrees  par  le  processus  de  reali-
sation  .  Ceci  n'est  pas  sans  rejaillir sur  leur efficacite  en 
terme  d'emplois.  En  effet,  si  la  realisatton  des  programmes 
d'investissement  avait  une  tendance  plus  marquee  a suivre  une 
evolution  inverse  de  celle  du  cycle  economique,  les  emplois  ge-
neres  par  ces  dependances  seraient  plus  eleves  que  ceux  obser-
ves  dans  la  realite.  Ces  constatations  sent  renforcees  par 
1 e s  r e  s u  1 t a t s  de  1 ' a n  a 1  y s e  'e n  t r e e s -s o  r t i e s ..  s p  e c i f i q u  e s  a u  s e c -
teur  batiment  et  ouvrages  de  genie  civil. TROISIEME  PARTIE 
CONCLUSIONS  GENERALES 4. 10 3. 
Nous  appuyant  sur  les  differentes  analyses  qui  ont  ete  conduites 
dans  le  cadre  de  cette  recherche,  nous  pouvons  tenter  maintenant 
de  presenter  les  principaux  resultats  sous  une  forme  assez  syn-
thetique.  Cette  mise  en  evidence  ne  diminue  cependant  en  rien 
1 'importance  des  commentaires  et qualifications  dont  etaient 
assortis  les  resultats  presentes  au  long  des  differentes  sections 
du  rapport  de  base. 
1.  En  dix-huit  ans~  Z'empZoi  genere  par  un  voZume  d'affaires 
identique  est  2~5  fois  moindre. 
Considerant  tout  d 'abord  l'evolution  de  l'efficacite des  depen-
ses  au  plan  de  la  creation  d'emplois,  nous  pouvons  conclure  que, 
en  moyenne,  pour  toutes  activites  confondues,  un  volume  identi-
que  d'activite  coOtait,  en  1978,  3,2  fois  plus  cher  qu'en  1959 
tout  en  procurant a l'ensemble  des  branches  2,5  fois  mains  d'em-
plois  (
0
).  Cette  reduction  des  emplois  generes  a  affecte,  d'ufie 
mani~re generale,  proportionnellement  plus  les  autres  branches 
de  l'economie  (effets  indirects  3  fois  mains  importants  en  1978 
qu'en  1959)  que  chaque  branche  elle-meme  {effets  directs  2,4 
fois  moindres). 
2.  Augmentation  en  vaZeur  absoZue  des  empZois  generes  direate-
ment  et indireatement  par  Zes  depenses  des  administrations 
pubZiques 
A l'aide  du  modele  "entrees  - sorties  ..  ,  il  a  ete  possible  pour 
les  annees  1959,  1965  et  1970,  d'evaluer,  en  sus  de  leurs  effets 
directs,  les  effets  indirects  des  differentes  categories  de  de-
penses  des  administrations  publiques,  exprimes  en  termes  d'em-
. plois .... En  1970,  le  total  des  emplois  generes  s'est monte  a en-
(0)  Cette  comparaison  dans  le  temps  ne  tient  evidemment  pas 
compte  des  ameliorations  survenues  dans  la  qualite  des  rea-
lisations  representees  par  ce  volume  d'activite. 4.104. 
vi ron  148900  unites  (tableau  de  synthese)  dont  69,4  pour  cent concer-
nant  1  es  empl oi s  di rectement  generes.  Ce  tota  1 est en  augmentation 
de  18  pour  cent  par  rapport  au  total  des  emplois  generes  en  1965, 
et de  11  pour  cent  par  rapport  au  total  de  1959. 
Rappelons  encore  que  les  comparaisons  dans  le  temps  sont  effec-
tuees  en  exprimant  les  montants  de  depenses  en  francs  constants 
1~70  et  en  uti1isant  des  coefficients  d'emplois  correspondant  a 
ces  memes  termes. 
3.  Mais  aaaentuation  de  la  fuite  d  l'importation  durant  la  pe-
riode  d'observation. 
Les  contenus  des  importations  directes  et  indirectes  expr1mes  en 
___ -_.::;;..  ·equi va 1  ent-empl ois,  occas ionnees  par  1  es  volumes  de  depenses  des 
administrations  pub1iques,  atteignaient  en  1970,  61400  unites, 
dont  63  pour  cent  du  fait  des  seules  importations  directes  par les 
administrations.  Ce  qui  correspondrait,  toutes  chases  egales 
par  ailleurs,  a une  "fuite
11  d'emplois  par  le  biais  des  impor-
tations  directes  des  administrations,  correspondant  a_  26  pour 
cent  du  total  des  emplois  generes  cette  annee-la, centre  8,90 
pour  cent  en  1965  et  6,49  pour  cent  en  1959.  Quant  aux  importa-
tions  indirectes  suscitees  par  les  depenses  des  administrations 
publiques  adressees  aux  branches  nationales,  elles  correspondent 
a  un  contenu  d'equivalents-emplois  en  diminution  en  1970  par 
rapport  a  1a  situation  observee  en  1965.  C'est  en  1970,  contrai-
rement  a  ce  qui  est  constate  en  1959  et  en  1965,  que  les  effets 
equivalent-emplois associes  aux  importations  directes  deviennent 
plus  importants  que  ceux  attribuables  aux  contenus  d
1 importations 
indirectes. 
A titre d•exercice,  on  peut  additionner  aux  effets  emploi  (directs 
et indirects)  beneficiant  aux  branches  nationales,  les  effets 
equiva1ent-emp1ois  resultant  des  importations  directes  et indi-
rectes  occasionnees  par  le  volume  de  depenses  des  administrations 
publiques.  Le  total  en  1970,  se  monte  a  ~nviron  210300  unites 
dont  70,8  pour  cent  concernent  les  emplois  effectivement  generes 
et  29,2  pour  cent  representent  le  contenu  d•emp1oi  des  importa-4. 10 5. 
tions  directes  et  indirectes.  En  comparant  ces  resultats  a ceux 
obtenus  en  19o5,  on  peut  constater  un  accroissement  de  1 'impact 
tant  en  ce  qui  concerne  les  effets  emploi  (+  18  pour  cent)  qu'en 
c e  q  u  i  r e g  a r d  e  1  e s  e f f e t s  e q u  i v  a  ·1 e n  t - em p  1  o  is  ( +  6  9  p  o  u  r  c e n  t ) , 
1 'impact  des  importations  totales  ayant  augmente  trois  fois  plus 
rapidement  que  celui  resultant  des  depenses  adressees  aux  sec-
teurs  nationaux. 
4.  Les  secteurs  Zes  plus  d~pendants de  La  d~pense pubZique  en 
termes  d'empZoi  sont~  d'une  maniere  g~n~raZe~  ~gaZement ceux 
auxqueZs  s'adresse  d'une  maniere  pr~pond~rante cette  depense 
pubZique. 
La  comparaison  entre  le  classement  des  branches  selon  le  pour-
centage  de  leurs  emplois  attribuables  aux  commandes  publiques, 
d'une  part,  et  leur  classement  selon  le  pourcentage  de  la  de-
pense  publique  qui  leur  a  ete  consacre,  d'autre  part,  temoigne 
d'une  evolution,  entre  1965  et  1970,  dans  le  sens  d'une  meilleure 
correspondance  entre  les  deux  classements.  Parmi  les  dix  bran-
ches  les  plus  dependantes  de  la  depense  publique,  on  retrouve 
au  premier  rang  le  secteur  de  la  construction.  A sa  suite,  se 
retrouvent  en  19JO  comme  en  1965,  les  branches  de  services  (ser· 
vices  financiers,  communication  et  transports  interieurs)  le.s 
branches  de  1 'energie  et  du  petrole,  et celles  des  mineraux  non 
metalliques  (verre,  etc.),  du  papier  et  imprimes  et dubois  et 
meubles  en  bois.  On  constate  egalement  qu'en  1970,  la  part  de 
la  depense  publique  revenant  a la  construction  atteint  les  61 
pour  cent  (contre  45  pour  cent  en  1965),  les  autres  branches  se 
partageant  le  solde  de  maniere  mains  inegale  en  1970. 
5.  Les  secteurs  demontrant  Z'effet  d'entratnement  Ze  plus  eleve 
ne  sont  pas  tous- loin  s'en  faut- Zes  plus  concernes  par 
Zes  commandes  publiques. 
Parmi  les  dix  meilleurs  diffuseurs,  en  termes  d'emplois,  d'une 
depense  finale  unitaire  qui  leur  est adressee,  respectivement 
en  1965  et  1970,  sept  branches  se  retrouvent  les  deux  annees. 
Viennent  en  tete,  les  brunches  fabriquant  les  produits  laitiers 4.106. 
et  les  produits  de  viandes,  et  les  produits  de  la  cokefaction. 
Ensuite,  les  services  financiers,  avec  la  branche  des  machines 
de  precision  dont  les  effets  de  diffusion  ont  progress€  par  rap-
port  a  la  situation  observee  en  1965.  Enfin,  le  secteur  Restau-
ration  et  hebergcment,  en  progres  lui  aussi  et  la  branche  bati-
ments  et  ouvrages  de  genie  civil.  Le  rapprochement  des  branches 
ayant  le  plus  grand  effet de  diffusion  de  l'emploi,  avec  celles 
auxquelles  s'adresse  le  plus  la  depense  publique,  permet  de  cons-
tater  que  la  concordance  est  loin  d'etre  parfaite.  En  effet, 
en  1965,  dans  1 'ordre  decroissant  du  pouvoir  de  diffusion  appa-
raissent  les  services  prives  (autres  que  financiers)  classes 
second  du  point  de  vue  de  1 'attribution  des  commandes  publiques 
(avec  8  pour  cent  de  celles-ci),  ensuite  les  services  financiers 
(onzieme  du  point  de  vue  de  1 'attribution  avec  2,4  pour  cent  des 
commandes).  Puis  la  construction  (occupant  la  premiere  place, 
on  l'a  vu,  avec  45  pour  cent  des  commandes}  et  le  secteur  de 
l'energie  (au  quatrieme  rang  du  point  de  vue  de  1 'attribution 
avec  4,9  pour  cent  de  la  depense  publique).  Les  autres  meil-
leurs  diffuseurs  n'etant  que  tres  faiblement  concernes  par  les 
commandes  publiques. 
En  1~70,  la  situation  n'a  pas  evolue  plus  favorablement.  Trois 
bans  diffuseurs  seulement  sont  sollicites  par  l'acheteur  public. 
Labranche  des  services  financiers,  d'abord  (au  septieme  rang 
selon  l'importance  relative  des  commandes,  avec  2,2  pour  cent 
de  celles-ci).  La  construction  ensuite  (le  fournisseur  le  plus 
important  - on  le  repete  - avec  62  pour  cent  du  total  des  com-
mandes).  Le  secteur  du  bois  et meubles  en  bois,  enfin  (au  sei-
zieme  rang  selon  1 'importance  des  commandes  publiques  sectoriel-
les,  beneficiant  de  1,2  pour  cent  de  la  depense  publique). 
6.  Les  aotivites  qui  seraient~  theoriquement  les  plus  affeotees 
par  les  effets  des  importations  direotes  operees  par  les  ad-
ministrations  publiques,  ne  sont  - heureusement  - pas  en  me-
sure  de  diffuser  fortement  de  tels  effete  sur  l'emploi  des 
autres  branohes. 
Enfin,  si  l'hypoth~se- forte,  reconnaissons-le- etait  posee 4.107. 
que  tous  les  achats  effectues  par  les  administrations  publ1ques 
aupres  de.fournisseurs·etrangers,  avaient  ete  or1entes  vers  les 
entreprises  nationales,  elles auraient  represente  1'equivalent 
de  pres  de  39.000  emplo1s  en  1~70,  centre  11.200  en  1965  et 
8.700  emplois  en  1959.  Comparant  les  evolutions  survenues  entre 
1965  et 1970,  on  doit  noter  les  reductions  des  effets  equivalents-
emplois  resultant  des  importations  publiques  directes  en  ce  qui 
concerne,  notamment,  les  machines  de  precision et  informatiques, 
les  produits  en  caoutchouc  et  en  plastique,  ainsi  que  les  ser-
vices  de  communications  et financiers.  Par  contre,  on  pourrait 
s'interroger  sur  les  implications  nationa1es  des  tres  fortes 
hausses  en  termes  d'equiva1ents-emp1o1s  importes  relatives  aux 
moyens  de  transport  autres  qu'automobiles  et  aux  services  prives 
autres  que  financiers.  Preoccupantes  egalement  les  hausses  ob-
servees  pour  1es  produits  metallurgiques  et  pour  la  construction 
de  batiments  et  ouvrages  de  genie  civil.  Ces  phenomenes  ne  sont, 
de  toute  evidence,  pas  etrangers  aux  mutations  affectant  notre 
tissu  industriel.  Par  contre,  le  cas  de  la  branche  dubois  et 
meubles  en  bois  offre  une  conjonction  de  caracteristiques  inte-
ressantes.  Ce  secteur,  qui  diffuse  plutot  bien  l'effet emploi, 
a  connu  une  amelioration  entre  1965  et 1970,  du  point  de  vue  de 
l'attribution  des  commandes  publiques,  tout  en  voyant  se  reduire 
les  pertes  d'equivalents-emplois  dues  aux  importations  directes 
des  administrations  publiques.  Cette  conjugaison  de  facteurs  fa-
vorables  a l'emploi  de  la  branche  pourrait-elle  s'organiser  en 
affectant  l'emploi  d'un  certain  nombre  de  branches  et cela,  a 
quelles  conditions  et  dans  quelles  limites  ?  La  question  est 
posee. 
7.  La  these  du  caractere  anticyclique  des  d~penses publiques 
n'est  pas  -pour ce  qui  concerne  l'~chantillon  analy~l -
indiscutable. 
Les  relations  observees  entre  les  investissements  publics  et 
certaines  grandeurs  representatives  de  1 'activite  economique 
hypothequent,  pour  le  moins,  la  rea1ite  d'une  existence  d'une 
politique  contracyclique  efficace.  Plus  particulierement,·pour '+  • .Luo. 
le  secteur  de  la  construction,  les  investissements  paraissent 
plus  enclins. a suivre  1'evo1ution  de  1'activite que  d'en  modu-
ler  les  fluctuations. 
Comme  il  semble  y  avoir  quelque  evidence  d'une  evolution  pro-
cyclique,  on  est  conduit  a poser  1 'hypothese  d'une  modification 
de  la  nature  du  cycle  due  au  poids  relatif de  l'impact  conjugue 
des  depenses  de  consommations  collectives  et  de  formation  brute 
de  capital  fixe  des  administrations  publiques  (et  parapubliques). 
Ce  qui  aurait  pour  consequence  qu'au  lieu  d'observer  un  proces-
sus  d'adaptation  du  volume  des  depenses  publiques  aux  fluctua-
tions  de  l'activite privee  (menages,  entreprises  et  demande  ex-
terieure),  nous  aurions  a constater  la  preponderance  d'un  mouve-
ment  de  depenses  publiques  s'1mposant  a l'evolution  de  l'activi-
te  priv~~ et absorbant  le  mouvement  cyclique  de  celle-ci. 
B.  L'Etat,  de  moine  en  moine  d  meme  de  cr~er des  emplois  dans  le 
secteur  priv~ par  le  biais des  commandes  publiques,  par  con-
tre,  draine,  au  fil  des  ans,  une  part  croissante  de  la  popu-
lation active  vers  la  fonction  publique  tant  productive 
qu'a%~e sur  tee  services  (21,8  pour  cent  en  1978  contre  15,5 
pour  cent  en  1959). 
Le  total  des  emplois  nationaux  directement  et  indirectement  de-
pendants  de  l'Etat a  augmente  de  27,1  pour  cent  entre  1959  et 
1970.  Toutefois,  le  rythme  de  l'embauche  directe  par  1 'Etat 
(+32,7  pour  cent)  est  pres  de  trois  fois  plus  rapide  que  la 
creation  indirecte  via  les  depense~  publiques  durant  cette  pe-
riode.  Ceci  s'explique  par  1 'evolution  divergente  affectant 
d'une  part,  le  taux  de  croissance  de  l'emploi  public  (+  52,4 
pour  cent  entre  1959  et  1978)  et,  d'autre  part,  le  taux  de 
croissance  de  l'emploi  genere  par  milliard  de  francs  constants 
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ANNEXE  STATISTIQliE  (
0
) 
L'objet  de  cette  annexe  est de  presenter  le  contenu  du 
modele  utilise  (Section  A-1)  et,  ensuite,  de  decrire  les 
principales  caracteristiques  des  statistiques  auxquel-
les  nous  avons  eu  recours  (Section  A-2).  Une  troisieme 
section  (A-3)  comprendra  1 'ensemble  des  tableaux  de  base 
dont  sont  issus  les  tableaux  et graphiques  figurant  dans 
le  corps  du  rapport. 
{
0
)  Cette  partie  du  rapport  a  ete  realisee  par  Monsieur 
Alain  SCHOON  qui  s'est charge  de  la  collecte et  du 
pre-traitement  des  diverses  statistiques  relatives 
au  modele  Entrees-Sorties. 
Nous  tenons  a remercier  les  Services  de  l'Office Statis-
tique  des  Communautes· Europeennes  a Luxembourg,  et tout 
specialement  Monsieur  C.  OEWALEYNE  pour  1 'aide  precieuse 
qu'il  nous  a  apportee  tant  au  plan  de  l'information  sta-
tistique,  qu'a  1 'occasion  de  certains  traitements  speci-
fiques. A,4.1. 
A.4.1.  LE  CONTENU  OU  MODELE 
Le  tableau  Entrees-Sorties  permet  d'etablir  un  systeme 
d'identites  pour  chaque  branche  entre  ses  ressources  et  ses  emplois. 
Soit  n  branches  : 
pour  i  =  j.  on  a 
ou 
en  posant  pj  • 
wj 
c 
ei  = 
au 
on  obtient 
n 
r  x1 j  +  zj  +  tj 
1=1 
+  m  • 
j 
x1 j  =  consommation  intermediaire  de  bien  i  par 
la  branche  j 
zj  =  valeur  ajoutee  de  le  branche  j 
tj  •  transferts  de  produits  lies  ~  le  brenche  j 
mj  •  importations  de  produits  similaires  de  la 
branche  j 
yi  •  emplois  finals  de  produit  i 
n 
I  xij  +  zj 
1•1 
n 
E  xij  +  zj  +  tj 
i=1 
n 
E  xij  +  yi 
i=1 
pj  •  production  effective  du  bien  j 
wj  =  production  distribuee  du  bien  j 
ei  =  emplois  du  bien  1 
+  m 
j  =  e 1 
ou  p  = 
j A.4.2. 
51  l,on  opere  une  pistinction- entre  les  divers  flux  selon  leur 
origine  nationals  (d)  ou  import~e  (m),  on  obtient  pour  i  a  j, 
et  m  ==  j 
apres  transformation  de  la  premiere  expression,  on  obtient 
51,  a  pr~sent,  l'on  considers  l'ensemble  des  branches,  on  obtient 
le  systems  suivant 
~~:r:· -·  X'U  +  Z'U  +  T'U  +  M •  XU  +  YU  ( 1 )  _  ......  -....  --
ou  X  ==  matrice  carr~e  des  flux  d'echanges  intermediaires 
~  peut  se  decomposer  en  deux  parties  : 
(  Xd  •  entr~es d'origine  nationals 
~  X  •  entrees  d'origine  tierce  m 
X  =  X  +  X  q  m 
Y  a  matrice  rectangulaire  des  emplois  finals  par  branche 
~omme  pour  X,  on  a  y  •  y  +  y 
d  m 
Z  = matrice  rectangulaire  des  entrees  primaires  par  branche 
P  = vecteur  representant  la  production  effective  par  branche 
T  = matrice  representant  les  transferts  par  branche 
W =  P  +  T'U 
= vecteur  representant  la  production  distribuee  par  branche 
M =  vecteur  des  importations  de  produits  similaires. A.4.3. 
Dans  ce  systeme, 
- tout  vecteur  est  d~fini  comme  colonneJ 
- X'  est  la  matrice  transposee  de  x, 
- U  est  un  vecteur  dent  tous  les  ~laments sont  egaux  a  1. 
L'equation  d'equilibre  de  l'en~emble ressources-emplois 
peut  se  decomposer  en  deux  equations  d'equilibre  suivant  l'origine 
des  produits 
W = P  +  T'U  = X'  U  +  X'  U  +  Z'U  +  T'U 
d  m 
et  p  = X  U  +  Y  U  - T'U 
d  d 
( 2) 
M = X  U  +  Y  U  m  m 
(3) 
- - -~  ..  · ····  · Le  tableau  Entrees-Sorties  permet  de  calculer divers 
types  de  coefficients  horizontaux  et  verticaux.  Parmi  ceux-ci, 
on  peut  notamment  retenir les  coefficients  suivents 
et 
au  en  notation  matricielle  : 
xd  = Ad  P  qui  definit  Ad  (4) 
x  =  A  P  qui  definit  A  (5)  m  m  m 
au  P  =  matrice  diagonale  dent  les  seuls  elements  non 
nuls  sent  constitues  de  ceux  du  vecteur  P. 
En  tenant  compte  de  (4)  et  de  (5),  les  equations  (2)  et  (3)  peuvent 
se  reecrire  : 
P  =  Ad  P  +  Yd  U  - T'U  (6) 
M = A  P  +  Y  U  ( 7 )  m  m A.4.4. 
La  solution  de  ce  syste~e  de  deux  equations  a  deux  inconnues  P 
et  M  s'ecrit  : 
p  1:  (I  - A  )-1  (Y  U  - T'U) 
d  d 
( 6 ) 
M = A  (I  - A  1-1  (Y  U  - T'U)  +  Y  U  (9)  m  d  d  m 
ou  I  •  matrice  diagonals  dent  les  seuls  ~laments non 
nuls  sent  constitues  de  1. 
Une  demands  unitaire  (Yd  U  - T'U  remplace  par!)  succes-
sivement  pour  la  production  interieure  (Y  •  0)  de  chacun  des  pro- m 
duits,  aur~ pour  consequence  les  valeurs  suivantes  de  P  et  M  : 
p  =  (I  - Ad)-1  (10) 
M •  A  (I  - Ad)-1 
.  m  ( 1 1 ) 
r~-r.  Avant  de  poursuivre  la  description  du  modele  utilise, 
il convient  d'apporter  les  precisions  suivantes  : 
1°)  Les  modeles  utilisant  les  matrices  inverses  sent  des  modeles 
bases  s~r des  fonctions  homogenes  et  lin~aires  du  type  y  •  ax. 
Cette  simplification  permet  de  traiter sans  trop  de  difficul-
tes  les  fonctions  par  le  calcul  matriciel.  D'autres  types  de 
fonctions  seraient  probablement  mieux  adaptes  a  l'etude  des 
relations  entre  branches,  mais  ils  sent  d'une  application  pra-
tique  tres  complexe.  Il  en  results  que  les  diverses  valeurs 
contenues  dans  les  tableaux  Entrees-Sorties  sent  liees  entre 
elles  par  des  relations  de  proportionnalite  comma  c'est  le  cas 
par  example  dans  les  relations  (4)  et  (5). 
2°)  Dans  une  optique  purement  technique,  on  calcule  souvent  certains 
coefficients  de  production  qui  sent  representatifs  de  la  techni~ 
que  de  production  utilises.  Parmi  les  plus  connus,  11  y  a,  par 
example,  la  consommation  de  coke  par  tonne  de  fonts  produite. 
Ces  coefficients  sent  des  rapports  de  quantites  calcules  au 
niveau  de  produits  detailles  ou  d'unites  techniques  de  produc-
tion. Les  coefficients  verticaux  calcules  sur  base  des  tableaux 
Entrees-Sorties  precedent  de  la  meme  idee.  Leur  interpre-
tation  appelle  cependant  un  certain  nombre  de  correctifs 
qui  conduisent  a  considerer  ceux-ci  comme  des  coefficients 
technico-economiques  plutot  que  techniques,  a  savoir 
a)  dans  les  tableaux  Entrees-Sorties,  les  flux·sont  compta-
bilises  en  valeur.  Il  en  results  qu'un  coefficient  tra-
duit  l'effet  conjoint  de  deux  phenomenes  :  l'etat  de 
developpement  des  techniques  d'une  part  et  le  variation 
du  niveau  des  prix  d'autre  partJ 
b)  independamment  de  l'effet  de  prix  que  traduisent  ces 
coefficients,  on  ne  peut  considerer qu'ils  so~ent reel-
lament  representatifs  de  la  technique  de  production  uti-
lises  puisque 
"  ...  _- ~  .. -- --··  --- .. 
- d'une  part,  il est  souvent  possible  de  realiser le  merna 
type  de  production  a  partir de  combinaisons  differentes 
rle  facteurs.  Le  choix  entre  cas  diverses  combinaisons. 
de  facteurs  est  notamment  fonction  de  leurs  prix  rela-
tifs,  de  la  dimension  de  l'entreprise,  de  sa  localisa-
tion,  etc.  1 
- d'autre  part,  chacun  de  ces  coefficients  concerns  une 
branche,  c'est-a-dire  un  ensemble  d'unites  de  produc-
tion  homogenes  qui  comportent  une  heterogeneite  relative 
de  la  composition  de  leur  production  et  par  la  de  leur 
coefficient. 
3°)  Le  choix  du  numerateur  et  du  denominateur  utilises  lors  du  cal· 
cul  de· la  matrice  A  des  coefficients  directs  influence  le  re-
sultat,  la  signification et  !'utilisation du  modele.  Ainsi,  si 
l'on s'interesse  principalement  aux  relations  technico-economi-
ques  entre  les  branches,  les  coefficients  dent  le  numerateur 
est  constitue  par  les  entrees  totales  de  la  branche  sans  dis-
tinction  d'origine  et  le  denominateur  par  la  production  effec-
tive  sent  les  mieux  adaptes.  Un  tel  coefficient  est  generalement  .. 
plus  comparable  entre  les  pays  et  plus  stable  dans  le  temps. A.4.6. 
Le  modele  celcule  a  partir de  la  matrice  des  coefficients 
directs  de  produits  interieurs  rapportes  a  le  production 
effective  donne  l'image  des  veritables  relations  intersec-
torielles  a  l'interieur  du  pays  et  convient  mieux  eux  etudes, 
pour  un  pays,  des  effets  de  certaines  mesures.  Pour  evaluer 
l'impact  des  depenses  publiques  sur  l'emploi  des  branches, 
nous  recourrons  a  la  matrice  inverse  construite  sur  base 
de  ce  type  de  coefficients. 
4°)  La  signification  des  elements  de  la  matrice  inverse  est  de 
comprehension  mains  facile  que  ne  l'est la  signification  des 
elements  de  la  matrice  des  coefficients  directs.  Chaque  ele-
ment  de  la  matrice  inverse  depend  de  l'ensemble  de  la matrice 
des  coefficients  techniques. 
C'est  ainsi  que  la  relation  (4)  exprime  la  production  effective 
de  cheque  branche  en  fonction  des  emplois  finals  des  produits 
de  !'ensemble  des  branches  (et  des  transferts).  Pour  prendre 
-~~  -vemple,  ella  permet  d'exprimer  la  production  de  branche 
acier  compte  tenu  des  emplois  finals  des  produits  des  autres 
branches  dent  certaines  necessitent  des  entrees  d'acier  pour 
realiser  leur  production. 
11  en  resulte  qu'un  element  situe  a  l'intersection  de  la  ligne 
i  et  de  la  colonne  j  de  la  matrice  inverse  indique  la  valeur 
de  la  production  de  produits  i  directement  et  indirectement 
necessaire  pour  que  la  branche  j  puisse  fournir  une  unite  de 
produits  exprimee  en  valeur  aux  emplois  finals. 
5°)  La  somme  des  !ignes  et  des  colonnes  de  la  matrice  inverse 
calculee  sur  base  des  coefficients  directs  verticaux  fournit 
des  multiplicateurs  qui  s'averent  utiles  dans  !'analyse  econo-
mique 
- la  somme  horizontals  est  dite  sensibilite  de  dispersion  : 
elle  donne  l'effet multiplicateur  de  l'emploi  final  uni-
taire  de  toutes  les  branches  sur  la  production  d'une  bran-
cheJ 
- la  somme  verticals  est  dite  puissance  de  dispersion  :  elle 
donne  l'effet multiplicateur  de  l'emploi  final  unitaire 
d'une  branche  sur  la  production  de  toutes  les  branches. A. 4. 7. 
Nous  compl~terons  ult~rieurem~nt  les  remarques  que 
nous  venons  de  faire  et  nous  reviendrons  sur  certaines  d'entre 
elles. 
L'impact  d'un  element  ce  la  demands  finale  sur  l'e~ploi  et  les 
importations  des  branches 
La  production  effective  d'une  branche  est  reprise  en 
colonne  du  tableau  Entr~es-Sorties  avec  le  d~tail  de  ses  entrees 
intermediaires  et  primaires.  L'ajout  a  ce  montant  de  production 
des  transferts  de  produits  fatals  et  voisins  et  des  ventes  resi-
duelles  permet  d'obtenir  le  montant  de  production  distribu~e. 
Celui-ci  est  ventile  en  ligne  salon  les  branches  utilisatrices et 
les  emplois  finals.  On  retrouve  ainsi  en  colonne  la  notion  de  bran-
ch~~~ P.n  ligne  la  notion  de  produits,  la  matrice  des  transferts 
_  -~;·~:~-rmettant  de  fairs  le  lien  logique  entre  les  deux  approches.  Ce 
qui  signifie  que  touts  production  peut  et~e analyses  soit  comme 
resultant  de  l'activite principals,  secondaire  au  subsidiaire 
d'une  branche  (industry  production),  soit  comma  element  d'une  cate-
gorie  de  produits  provenant  de  branches  diverses  (commodity  pro-
duction)  [10]. 
Lorsqu'on  precede  a  l'evaluation  de  l'impact  des  depen-
ses  relatives  a  un  element  de  la  demands  finale  sur  la  production 
et  l'emploi  des  branches,  cette  notion  de  transferts  revet  une 
importance  particuliere  puisqu'ou  bien  l'on travaille  sur  base  de 
la  production  distribuee  W et  il deviant  alors  necessaire  de  pous-
ser a  la  notion  de  production  effective  a  laquelle  est  liee cells 
de  l'emploi  d'une  branche. 
au  bien  l'on travaille  sur  base  de 
la  production  effective  et il deviant  alors  necessaire  d'introduire 
la  notion  de  transfert  pour  avoir  une  evaluation  corrects  de  l'im-
pact  sur  la  production  et  l'emploi. Le  traitement  des  transferts  peut  s'effectuer  : 
- soit  sur  base  de  1 'hypott1ese  d'une  technologie  liee  a  la 
branche  (industry  technology)  qui  postule  que  quel  que  soit 
le  produit  r~sultant  de  l'activit~  de  la  brHnche,  la  combi-
naison  des  entrees  (input  mix)  reste  la  m~me; 
- soit  sur  base  de  !'hypothese  d'une  technologie  liee  au  pro-
duit  (commodity  technology)  qui  postule  que  le  produit  a  la 
meme  combinaison  des  entrees  quelle  que  soit  la  branche  qui 
le  produit. 
Dans  la  realite.  ces  probl~mes sent  gener3lement  esca-
motees  [6]  En  effet,  pour  evaluer  l'impact  sur  la  production  et 
l'emploi  des  branches  d'un  element  des  emplois  finals  (Ydi),  on 
precede  generalement  de  la  sorts 
P ...  .. _ 
1 
( 1 2) 
Cette  production  calcul~e  p:i:  est  ensuite  introduite 
..  1  - ,  .. 
dans  !'expression  P- P~-ET  (13)  - ou  ET  est  le  vecteur  des  emplois 
par  branche  - pour  obtenir  l'emploi  lie  a  cet  ~lement  :  E¥1. 
Les  vecteurs  p:
1
:  et  Ex  sont  distincts  des  vecteurs  que  Ti 
l'on  obtient  en  appliquant  la  relation  (8) 
Pi  (I  - A  1-1  Y  - (I  -A l-1  r
1
•  (8')  qui  donne 
d  di  d 
E1l  ( 1 4 ) 
Il  en  results  que  P  =  P  ~  - (I  - A  J- 1  T'  i  i  d  i. 
Les  montants  d'emploi  total  lies  a  l'element  de  lade-
mands  finale  s'en  trouveront  modifi~s  de  meme  que  la  repartition 
entre  effet  direct  et  indirect  selon  !'importance  des  montants  de 
transferts  et  leur  signs  puisque  les  effets  directs  et  indirects 
sur  l'emploi  sont  mesures  comme  suit au  E  -·  .. 
Di 
A,4,9. 
= emplai  direct  resultant  des  demandes  adressees 
directement  aux  branches  par  l'element  de  la 
demande  finale; 
- E ::  =  E  ~  - E ::  ( 1 6 ) 
I1  Ti  01 
au  E~ 
I1  = emploi  indirect  qui  resulte  de  la  demands  des 
d1verses  branches  de  l'~conomie  en  vue  de  sa-
tisfaire  la  demande  qui  leur est  adressee  a  la 
suite  de  la  demands  originelle  de  l'~lement  Ydi' 
Dans  ce  contexte,  la  production  calculee  ~x  se  distingue 
i 
non  seulement  de  la  production  effective  mais  egalement  de  la  pro-
duction  distribuee  dent  le  mode  de· calcul  est  le  suivant 
wl.  =  P  +  T •  =  1  1  (I  - A  J-1  Y  - (I  - A  J-1  T'  +  T' 
d  di  d  i  i 
( 1 7) 
.  ·-- -.~- -.  ::-:-.:- ;  ~  u  ~- ~  p e u t  r e de fin i r  de  1 a  m  a n i e  r e  s u 1 van t e 
et  que 
W  = (I  - A  )-1  ydi 
i  w  d 
( 1 8) 
au  wAd  est  la  matrice  des  coefficients  directs  verticaux 
calcules  comma  suit 
p  +  t 
j  z 
Il  est  clair qu'en  l'absence  de  transferts,  Wi  = P1  =  P~ 
- les  relations  (8' J,  (12),  (17)  et  (18)  sent  egale 
- (I  - A  J- 1  =  (I  - A  )- 1 
d  w  d 
L'utilisation  de  la  relation  (8')  pour  !'evaluation  de  l'impact 
des  depenses  d'un  element  de  la  demande  finale  sur  l'emploi  implique, 
moyennant  le  recours  aux  matrices  de  transferts  entre  branches ,au A. 4. 10. 
calcul  de  la  repartition  de  ces  transferts  rntre  branches  et  ele-
ments  de  la  demande  finale,  ~e  qui  repr~sente,  ~  supposer  que  toutes 
les  donnees  stetistiques  scient  disponibles,  unE  ;srie  importante 
de  manipulation  de  celles-ci.  c~mme,  par  ailleurs,  les  branches 
pour  lesquelles  les  montants  de  transferts  sont  eleves  sent  relati-
vement  peu  nombreuses,  nous  avons  precede  a  !'evaluation  de  l'impact 
des  depenses  publiques  sur  base  des  relations  (12),  (131,  (15)  et  (16). 
L'erreur  dans  le  calcul  d'impact  peut  ..  ace  niveau,  ctre  ..  .,~sideree 
comme  peu  importante. 
Estimation  du  contenu  d'importation  d'un  element  de  la 
demands  finale 
La  relation  (9)  s'ecrit 
M  =Am (I- Ad)-
1 
(YdU- T'U)  +  YmU 
La  partie  de  droite  de  cette  relation  comports  deux  expressions 
dent  la  signification  est  la  suivante 
- y  u 
m  qui  represents  les  importations  de  produits,  utilises 
directement  par  les  emplois  finals; 
- A  (I  - A  )-1  (Y  U  - T'U)  :  qui  represents  le  contenu  ~irect  m  d  d 
et  indirect  d'importations  de  produits  de  chaque  branche 
lies  aux  emplois  finals  de  produits  d'crigine  interieure. 
Posons  L  - A  (I  - A  J- 1  L  est  une  matrice  dans  la- m  - m  d  •  m 
quelle  l'element  situe  a  !'intersection  de  la  ligna  i 
et  la  colonne  j  indique  le  besoin  direct  et  indirect 
de  la  branche  j  en  produits  i  importes  pour  pouvoir 
fournir  1.000  unites  de  produits  j  d'origine  interieure 
a  la  demands  finale. 
Cas  coefficients  indiquent  le  degre  de  dependance  d'une 
branche  vis-a-vis  de  l~exterieur non  seulement  parses 
importations  directes  mais  par  le  contenu  d'importations 
des  produits  d'origine  interieure qu'elle utilise.  Con-
naissant  les  besoins  directs  d'importations  donnas  par 
Am'  on  obtient,  par  difference  avec  Lm'  les  besoins  indi-
rects. A.4.11. 
Le  meme  type  de  commentaire  vaut  pour  chacun  des  elements 
de  la  demande  finale. 
On  peut  s'interroger sur  le  lien  qui  exists  entre  la 
notion  de  fuite  a  !'importation  et  celle  de  perte  d'emplois.  Pour 
ce  faire.  il convient  de  distinguer  deux  grandes  categories  d'im-
port at ions  : 
- les  importations  concurrentielles  qui  se  composent  de  produits 
pouvant  se  substituer a  certains  produits  nationaux; 
- les  importations  complementaires  qui  ·n•ont  pas  d'equivalents 
dans  la  production  nationals. 
La  notion  de  fuite  a  !'importation  concerns  uniquement 
les  importations  concurrentielles.  Il est  clair que  !'evaluation 
de  la  parte  d'emplois  qui  en  results  necessite  que  l'on  fasse  toute 
une  serie  d'hypotheses.  le  plus  souvent  fortes.  d'une  part  et  que 
. l  •. OJJ ··-~ L  ~  JJ o s e  d q_ s  d o n n e e s  s t a t i s t 1 q u e s  a d e q u a t e s  d ' a u t r e  p a r t •  C  e s 
deux  conditions  sont  dans  la  realite  rarement  reunies. 
Sur  base  des  relations  (8)  et  (9),  il devient  possible  de  determi-
ner.  pour  chaque  element  de  la  demands  finale,  non  seulement  la 
part  reserves  aux  produits  d'origine  importee  ou  domestique  dans 
1~  demands  totals  de  produits  mais  egalement  le  contenu  direct  et 
indirect  d'emplois  d'une  part  at  d'importations  d'autre  part  de 
la  demands  adressee  aux  branches  de  l'economie  nationals.  Nous 
avons  applique  ces  relations  aux  montants  des  depenses  publiques 
belges. ..... __  ..  - -
1\,4.12. 
A.4.2.  LES  STATISTIOUES  UTILISEES 
Les  principales  caracteristiques  des  tableaux  Entrees-
Sorties  sur  lesquels  nous  avons  base  nos  estimations  sont  les 
suivantes  [6,  8,  9]: 
1°)  Nous  avons  utilise  les  tableaux  Entrees-Sorties  belges 
publies  par  1 'Office Statistique  des  Communautes  Europeerlnes. 
Les  tableaux  concernant  les  annees  1959,  1965  et  1970. 
En  ce  qui  concerne  1975,  le  Bureau  du  Plan  belge  a  mis  au 
point  un  tableau  estime  qui  comporte  une  dizaine  de  branches. 
Nous  n'avons  pas  tenu  compte  ·des  donnees  statistiques  conte-
nues  dans  ce  tableau  pour  deux  raisons  : 
a)  le  petit  nombre  de  secteurs  concernes  qui  rendait 
difficile  la  comparaison  avec  les  autres  tableaux 
dont  nous  disposions; 
b)  l'imminence  de  la  sortie  des  tableaux  Entrees-
Sorties  reprenant  les  valeurs  observees  des 
divers  flux. 
2°)  Il  convient  de  preciser  la  notion  de  branche  et  le  contenu 
de  la  nomenclature  utilisee. 
a)  la 1:1otion  de  branche 
Dans  les  tableaux  Entrees-Sorties,  il s'agit  notamment 
de  mettre  en  evidence  les  relations  technico-economiques 
qui  existent  entre  las  diverses  branches  de  l'economie.  Le 
choix  de  l'entreprise  ou  de  l'unite  locale  a  partir desquelles 
les  recensements  statistiques  sent  effectues  comma  elements 
constitutifs  des  branches  ne  permettrait  guere  de  mettre  en 
evidence  ces  relations.  En  effet,  le  regroupement  en  branches 
d'entreprises  ou  d'unites  locales: A.4.13. 
- aboutirait  a  la  constitution  d'ensembles  regroupant 
des  activites  heterogenes  qui  ne  permettraient  de 
degager  ni  les  types  de  techniques  de  production  uti-
lises  ni  la  structure  de  productionJ 
- empecherait  l'utilisation  des  statistiques  par  pro-
duits  qui  sent  relativement  nombreuses. 
C'est  pourquoi,  pour  chaque  entreprise  au  unite  locale, 
on  a  distingue  l'activite principals  des  activites  secondai-
res  et  des  activites  auxiliaires.  Les  activites  principales 
et  secondaires  sent  ensuite  regroupees  par  unite  d'activite 
economique,  les  activites  auxiliaires  etant  rattachees  soit 
a  l'activite principals soit  aux  activites  secondaires. 
Dans  ce  contexte,  l'unite d'activite  economique  (UAE) 
est  constituee  des  "entreprises  au  parties  - m@me  separees 
dans  l'espace  - d'entreprises  qui  concourent  a  l'exercice 
d'une  seule  et  mime  activite,  caracterisee  par  la  nature 
des  biens  ou  services  produits  ou  par  l'uniformite  du  pro-
cessus  de  fabrication,  cette  activite  etant  definie  dans 
une  nomenclature  d'activites". 
L'UAE  represents  une  unite  de  releve  statistique  qui, 
sur  le  plan  de  l'analyse  des  resultats,  correspond  a  l'unite 
(  0  ) 
de  production  homog~ne.  Celle-ci  est  caracterisee  "par  une 
activite  unique,  a  savoir  par  des  entrees  de  produits,  un 
processus  de  production  et  des  sorties  de  produits  homogenes. 
Les  produits,  qui  constituent  les  entrees  et  les  sorties, 
sent  eux-memes  caracterises  a  la  fois  par  leur nature,  leur 
stade  d'elaboration  et  la  technique  de  production  utilises 
par  reference  a  une  nomenclature  de  produits". 
La  branche  constitue  le  regroupement  de  toutes  les  UPH 
qui  ont  une  activite  productrice  de  meme  nature. 
(
0
)  Ci-apres  denommee  UPH. A • 4 • 1 4 • 
b)  la  nomenclature  de  branche 
L'ensemble  des  activites  retracees  par  une  branche  est 
decrite  par  reference  a  une  nomenclature  de  produits.  La 
nomenclature  actuellement  utilises  est  1~  NACE-CLIO,rami-
fication  destinee  aux  tableaux  Entrees-Ss 1  :ies  de  la  nomen-
clature  generals  des  activit~s  dans  les  Communautes  Euro-
peennes  (NACE). 
Nous  presentons  ci-apres  la  correspondanc8  entre  les 
nomenclatures  de  branches  pour  les  tableaux  Entrees·Sorties 
belges  des  ann~es  1959-1965-1970,  ainsi  que  leur  libelle 
dans  la  nomenclature  1970  (NACE-CLID  (R44)).  C'est  cette 
classification  des  branches  que  nous  utiliserons  ulterieu-
rement  dans  nos  calculs. 
3°)  Les  flux  sur  base  desquels  nous  avons  travaille  sent 
eva lues 
a)  pour  les  produits  interieurs 
qui  comprend  : 
au  prix  depart-usine 
- le  prix  de  production  ou  l'on  distingue  le  cout 
des  matieres  (somme  des  entrees  intermediaires) 
et  la  remuneration  des  facteurs  de  production 
(valeur  ajoutee  brute  au  coOt  des  facteurs)  neces-
saires  pour  produire  le  produit; 
- augmente  des  impots  lies  a  la  production; 
- diminue  des  subventions  d'exploitation; 
b)  pour  les  produits  importes  :  au  prix  depart-douane 
qui  comprend  : 
- le  prix  CAF.  c'est-a-dire  le  prix  f.o.b.  augments 
de  taus  les  frais  jusqu'a  la  frontiers  du  pays 
importateur; 
- augmente  des  impots  lies  a  l'importation. 
Par  ailleurs~  les  tableaux  utilises  sent  presentes  prix 
courants~  ce  qui  pose  des  problemas  sur  le  plan  de  la  com-
paraison  dans  le  temps  des  resultats  obtenus. A.4.15. 
CORRESPONDANCE  ENTPE  LES  CATEGORIES  Qr  BRANCHES  nES  TPBLEfUX  "ENT"EES  -
SORTIES ..  BELGIQUE  1959,  1965  et  1970 
1970  1965  1S59 
{39  categories  (81  cat~gories  (65  categories 
de  ~ranches)  de  branches)  de  branches) 
OlG  010+030  01+02 
030  110  03 
050  120  04 
070  130+140  07+32 
090  161+162+163  53+54 
091  161,163"  .  53+54,.. 
093  162  54ft 
095  163~  54"' 
130  211+212+221+222+224  05+06+35+36+37 
131  211+221+222  05+35+36 
133,..  212+224  06+37 
-····  ... '0111•··- . .  .. ,  230+241+242+247+481  •  08+09+33+34+28t+"  ....  ..  (voir  490)  (voir  490)  ·-
170  252+253+254+257  30+31 
190  311+312  38+39 
210  320  40+41~(voir 230) 
230  330+370  41'"(voir  210)+42*(vr..;r 
250)+49 
250  340  4  21t (voir  230) 
270  350  45 
290  361+362+363+364+490~  43+44+47+48+50it 
(voir  510)  (voir  510) 
310  412  10 
330  413  14 
350  411+414+416+420+421  11+12+13+15+16+18 
+422+423 
370  424  17 
390  429  19 
410  431+432+436+453  20+21+22 
430  441+442+451  27+23 .. 
~ A.4.16. 
1970  1965  1959 
(suite)  (suite)  (suite) 
450  461+467  24 
470  471+472+473  25+26 
490  4  81,.. (voir  150)+483  2  P, lt"( V 0 i  I  150)+29 
510  490..,.(voir  290)  so•( voir  290) 
530  501+502  51 
550  620+671+672  52+46 
570  640  60 
590  660  63~(voir 710,754,770, 
790,859,890,930) 
610  710+720+730  55+56+57  (voir  630) 
630  740+750  57~(voir 610)+58 
631  740  stt 
633  750  58 
650  760  59 
670  790  61 
690  810+820  62 
6  c.  &  c  63-tr(voir  710+750+790+930  840d540+940+960+960  770,850,810' 
+99  890) 
730  850  64 
770  950
6+950°  63"(voir  590,710,750, 
790,850,890,930) 
810+890  9 4  o~  g 5  o"+ 9 6 o  "  6  3~ ( v o i r  54 0 , 710 , 7  50 , 
770,790,850~930) 
+  6  5~ ( v  o i r  8 5  0 ) 
850  9 30"+9 30e+ 9 3  a"  65~(voir 810+890) f,  e 4  I  17  I 
BRANCHES ANO SUB-BRANCHES 
Oescr~puon 
Agricultural. forestry and fishery products 
Coal, lignite (brown coal) and briquettes 
Products of coking 
Crude petroleum. natural gas and petroleum products 
Electric power. gas.  steam and water 
Electric power. steam.  hot water. compressed air 
Gas distributed by pipes 
Water 
Production and processing of radio-active materials and 
ores 
Ferrous  and  non-ferrous  ores  and  metals.  other  than 
radioactive 
Ferrous metals and minerals 
Non-ferrous metals and minerals 
Non-metallic mineral products 
Chemical prodL•cts 
Metal products except  machmery  and  transport  equip-
ment 
Agricultural and industrial machinery 
Office  and  data  processing  machines;  precision  and 
'·  optical instruments . 
Electrical goods 
Motor vehicles 
Other transport  equ1~  .......  i 
Meats.  me~t prep:-.  __  .. ..:  .,.. . .;::.t:rves,  other products 
from slaughtered animais 
Milk and dairy products 
Other food products 
Beverages 
Tobacco products 
Textiles and clothing 
leathers. le::tther and skin goods, footwear 
Timber. wooden products and furniture 
Paper and printing products 
Rubber and plastic products 
Other manufacturing products 
Building and construction 
Recovery and repair services 
Wholesale and retail trade 
lodging and catering services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Maritime transport and coastal services 
Air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance institutions 
Business services provided to enterprises 
Services of renting of immovable goods 
Market services of education and research 
Market services of health 
Recreational and cultural services. personal services. other 
market services n.e.c. 
General public services 
Non-market services of education and research provided 
by  general  government  and  private  non·  profit  in-
stitutions 
Non-market  services  of  health  provided  by  general 
government and private non-prof1t institutions 

























































BRANCHES ET  SOUS-BRANCHES 
L•belle 
Produits de l"agriculture. de Ia sylviculture et de Ia  peche 
Houille. lignite. agglomeres et  briquettes 
Produits de Ia cokefaction 
Petrole brut. gaz nature!, produits petroliers 
Energie electrique. gaz.  vapeur et  eau 
Energie electrique, vapeur. eau chaude. air compume 
Gaz  distribue  · 
Eau 
Minerais  et  produits  de  Ia  transformation  des  matleres 
fissiles et fertiles 
Minerais  et  metaux  ferreux  et  non  ferreux  autres  que 
fertiles et fissiles 
Minerais et metaux ferreux 
Minerais et metaux non ferreux 
Mineraux et produits a  base de mineraux non metalliques 
Produits chimiques 
Produits  en  metaux a rexclusion  des  machines  et  du 
materiel de transport 
Machines agricoles et industrielles 
Machines  de  bureau.  machines  pour  le  traitement  de 
.!'information.  instruments de precision.  d'opt1que  et 
similaires 
Materiel et  fournitures electriques 
Vehicules et moteurs automobiles 
Moyens de transport autres que veh1cules automobiles 
Viandes.  preparation  et  conserves  de  viande.  autres 
produits de rabattage 
lait et produits laitiers 
Autres produits alimentaires 
Boissons 
Produits a base de tabacs 
Produits textiles. habillement 
Cuirs. articles en cuir et en  peau. chaussures 
Bois et  meubles en bois 
Papier. articles en  papier. articles imprimes 
Produits en caoutchouc et  en  plastique 
Produits des autres industries manufacturieres 
Batiments et  ouvrages de genie civil 
Recuperation et reparation 
Services de commerce 
Services de restauration et  hebergement 
Services de transport interieur 
Services de transports maritimes et aeriens 
Services de transports marit1mes et par cabotage 
Services de transports aeriens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des institutions de credit et d'assurance 
Services fournis aux entreprises 
Services de location de biens immobiliers 
Services d'enseignement et de recherche marchands 
Services de sante marchands 
Services recreatifs et culturels, services personnels. autres 
services marchands n.d.a. 
Services  d'administration  generate  des  administrations 
publiques 
Services d'enseignement et de recherche non marchands 
des administrations publiques et  privees 
Services  de  sante  non  marchands  des  administrations 
publiques et privees 
Serv1ces  domestiques et  autres services non marchands 
n.d.a. 
Total 
Extrait  de  OSCE,  EUROSTAT,  Tableau  Entr~es-Sorties,  Belgique  1970, 
Luxerr.bourg  1977~ A.4.1e. 
4°)  Le  choix  des  tableaux  Entrees-Sorties  comme  base  statistique 
de  l'evaluation  de  l'impact  des  dEpenses  publiques  sur  l'em-
ploi  induit  le  contenu  m~me  de  la  notion  de  depenses  publiques. 
Celle-ci  correspond  aux  vecteurs  de  consommation  collective 
et  de  formation  brute  de  capital  fixe  des  administrations 
publiques.  Ces  deux  vecteurs  appellant  les  commentaires  sui-
vants 
a.1.  Cel~e-ci  re9oit  un  traitement  differencie  selon 
les  annees  : 
- en  1959,  les  achats  courants  de  biens  et  services  par 
les  administrations  publiques  sont  comptabilises  dans 
les  emplois  finals.  Parmi  les  branches  qui  fournissent, 
on  trouve  la  branche  "Services  des  administrations  pu-
bliques"  (code  65)  qui  lui  fournit  sa  valeur  ajoutee 
et  dont  les  entrees  intermediaires  sont  nulles; 
- en  1965  et  en  1970,  par  contre,  les  activites  de  ces 
administrations  (ainsi  que  celles  de  l'enseignement 
libre)  sont  reparties  en  branches  qui  sont  censees 
produire  des  services  (non  marchands)  et  sont  traites 
comme  les  autres  branches.  Les  achats  courants  de  biens 
et  services  par  les  administrations  publiques  sont,  par 
consequent,  comptabilises  comme  consommation  interme-
diaire  dans  les  colonnes  des  branches  qui  les  concer-
nant.  Cette  consommation  intermediaire  majores  de  la 
valeur  ajoutee,  constitue  la  production  qui,  diminuee 
des  ventes  residuelles,  est  fournie  ~  la ·consommation 
collective. 
a.2.  Les  services  fournis  par  les  branches  mentionnees 
ci-dessus  sont  les  suivants 
- Services  d'administration  generals  des  administrations 
publiques,  comprenant 
- les  services  d'administration  generals  de  defense 
l 
nationals,  de  securite  sociale  obligatoire  des 
administrations  publiques, 
- les  services  non  marchands  de  voirie,  de  desinfec-
tion  et  services  d'administration  des  cimetieres 
des  administrations  publiques, ,A,4,19. 
- les  services  non  marchands  d'oeuvres  sociales, 
d'hebergement  social,  de  syndicats  d'initiative, 
de  syndicats  patronaux,  d'associations  profession-
nelles  et  d'organisations  economiques  des  adminis-
trations  publiques, 
- les  services  non  marchands  recreatifs  et  culturels 
(spectacles,  installations  et  organismes  sportifs, 
bibliotheques, 
et  botaniques) 
archives,  musses,  jardins  zoologiques 
des  administrations  publiques. 
- Services  non  marchands  d'enseignement  et  de  recherche 
des  administrations  publiques  et  privees  comprenant 
l'enseignement  libre  subsidie  at  l'enseignement  offi-
cial  d'une  part  et  la  recherche  scientifique  des  uni-
versitas  libres  et  des  universitas  de  l'Etat  d'autre 
part. 
bl  ~c-~!-9~!_9Q~9~r~~-!~_fQr~~~!Q~-~r~~~-~~-s~e!~~!_f!~~ 
b.1.  "La  ~ormation brute  de  capital  fixe  represents  la 
valeur  des  biens  durables  destines  a  des  fins  autres  que 
militaires  d'une  valeur  superieure  a  100  unites  de  compte 
environ,  acquis  par  des  unites  residentes  afin  d'etre uti-
lises  pendant  une  duree  superieure  a  un  an  dans  leur pro-
cessus  de  production,  ainsi  que  la  valeur  des  services 
incorporels  aux  biens  de  capital  fixe  acquis. 
L'achat  d'un  ensemble  de  biens  durables  necessaires 
a  une  premiere  installation est  toutefois  considers  comme 
F.B.C.F.,  meme  si  la  valeur  unitaire  de  chaque  bien  est 
inferieure  a  100  u. c." [ 8]. 
b.2.  La  formation  brute  de  capital  fixe  des  administrations 
publiques  re9oit  un  traitement  differencie  selon  les  an-
nees  : 
- en  1959,  il existe  un  vecteur  specifique  de  la  F.B.C.F. 
des  administrations  publiques; 
- en  1965  et  en  1970,  par  centre,  ce  n'est  pas  le  cas. 
C'est  pourquoi  nous  avons  construit  ce  vecteur  pour 
ces  annees  sur  base  des  resultats  d'une  etude  realises 
a u  B u r e a u  d u  P 1 a n  b e J g e  [ .3 • 4 ]  • A.4.20. 
S
0
)  La  production  est  definie  de  la  maniere  suivante  [7] 
"La  valeur  de  la  production  d'une  branche  est  ~gale  ~  la  somme 
des  valeurs  de  la  production  des  groupes  NACE-CLIO  qui  la  com-
posent.  La  valeur  de  la  production  d·'un  groupe  est  ~gale~ la 
valeur  des  livraisons  de  ce  groupe  a  la  demande  finale  (y  com-
pris  les  stocks),  aux  autres  branches  et  aux  autres  groupes 
de  la  m~me branche.  Un  produit  est  cens~  ~tre  livr~. a  une 
branche  au  moment  au  il  est  consomm~J  une  livraison  a  la  de-
mands  finale  est  enregistr~e  au  moment  de  l'achat  au,  s'il 
s'agit  de  produits  qui  ne  passent  pas  par  le  march~,  au  moment 
au  ils  sent  consommes  ou  utilis~s  (par  ex.  biens  d'inves-
tissement  produits  pour  usage  propre,  produits  de  la  ferme 
consommes  par  le  menage  de  l'agriculteur).  La  variation  des 
stocks  porte  aussi  bien  sur  les  produits  finis  et  les  produits 
en  cours  de  fabrication  qui  se  trouvent  chez  le  producteur  de  •  ces  produits  que  sur  ceux  qui  appartiennent  aux  unites  de  pro-
duction  consommant  ces  produits  comme  matieres  prem~eres  ou 
comme  matieres  auxiliaires. 
Ce  qui  precede  implique  que  la  valeur  de  la  production  d'un 
groupe  n'est  pas  necessairement  egale  a  la  valeur  des  ventes 
effectuees  par  ce  groupe  plus  la  valeur  des  variations  de 
stocks  chez  le  producteur.  En  effet,  la  production  comprend 
egalement  les  livraisons  a  d'autres  branches  ou  groupes  qui  ne 
revetent  pas  la  forme  d'une  vente  effective;  ceci  se  produit 
lorsqu'une  division  d'une  entreprise  consomme  des  biens  qui  ant 
ete  produits  par  une  autre  division  de  la  meme  entreprise 
appartenant  a  une  autre  branche  au  a  un  autre  groupe.  O'autre 
part.  on  ne  prend  pas  en  consideration  la  consommation  interne 
dans  un  m~me groupe,  meme  si  les  biens  consommes  ant  ete  effec-
tivement  achetes  a  une  autre  entreprise  appartenant  au  meme 
groupe.  Toutefois,  suivant  les  instructions  de  la  C.E.E.,  il 
faut  pour  quelques  produits,  tels  que  le  charbon  et  l'electri-
cite,  tenir  compte  de  la  production  totale  y  compris  la  con-
sommation  interne. A.4.21. 
Signalons  en  passant  que  l'exposf  ci-dessus  relatifs  ~  la 
consommation  interne  ne  concerns  'videmment  que ·1es  biens 
provenant  de  la  production  nationals.  La  consommation  de 
biens  import~s est  toujours  enregistr~e". 
6°)  L'emploi  total  est  defini  de  la  maniere  suivante  : 
L' emploi  total  comprend  toutes  les  personnes  e·xert;ant  une 
activite  consideree  comme  productrice  (au  sens  de  la  compta-
bilite nationals).  que  ces  personnes  scient  des  civils  ou 
des  militaires. 
Il  comprend  les  categories  de  personnes  suivantes  (~  quel-
ques  nuances  pres) 
- salarfes, 
- independents, 
- aides  familiaux  non  remuneres, 
- militeires. 
La  comparaison  du  resultat  de  l'activite  des  unites  produc-
trices  avec  le  volume  de  la  main-d'oeuvre  employee  ne  peut 
se  faire  que  si  l'emploi,  tel  qu'il  a  ete  defini  ci-dessus, 
comprend  les  residents  et  les  non-residents  travBillant  aupres 
des  un~tes productrices  residentes  :  c'est  ce  que  l'on entend 
par  concept  int,rieur de  Z'empZoi. 
Ceci  veut  dire  qu'on  doit  inclure  certaines  categories  de 
travailleurs  tels  que  les  frontaliers  et  les  saisonniers 
strangers,  les  membres  des  forces  armees  nationales  station-
ness  dans  le  reste  du  monde,  etc.  et  en  exclure  d'autres  tels 
que  les  frontaliers  et  saisonniers  nationaux,  les  militaires 
travaillant  aupres  d'organisations  internationalss militaires 
installees  sur  le  territoire  geographique  du  pays,  etc. 
Le  concept  interieur  de  l'emploi  se  differencie  done  du 
concept  utilise  ordinairement  dans  les  statistiques  de  l'em-
ploi.  Ce  dernier,  appele  concept  national,  saisit  l'emploi 
des  personnes  residentes  au  sens  juridique.  Par  rapport  eu 
concept  interieur,  on  y  trouvera - en  plus 
A.4.22. 
les  residents  travaillant  aupr8s  d'unites  produc-
trices  non  residenteSJ 
- en  mains  les  non-residents  travaillant  aupres  d'unites 
productrices  residentes. 
7°)  Dans  les  tableaux  Entrees-Sorties,  les  operations  sur  les 
biens  existants  re~oivent  un  traitement  particulier. 
Les  biens  existants  sent  des  biens  d'investissement  au  des 
biens  de  consommation  durables  (et  eventuellement  non  dura-
bles)  qui,  au  cours  d'une  periods  ecoulee,  ant  ete  produits 
au  importes  dans  le  pays  et  y  ant  re~u  une  destination  finale 
autre  que  la  constitution  de  stocks.  Les  biens  d'occasion 
importes  au  cours  de  la  periode  consideree  doivent  etre  assi-
miles  aux  biens  neufs.  Les  biens  d'occasion  importes  font  leur 
premiere  apparition  dans  le  circuit  economique  du  pays  et  ne 
relevant  pas  de  la categorie  des  biens  existents  visee  ici. 
~e~l~s  important  les  transactions  nouvelles  dent  les  biens 
existants  font  l'objet  pendant  la  periode  sous  revue.  Il 
s'agit  done  de  biens  affectes  a  un  nouvel  usage  au  de  biens 
livres  a  la  demolition. 
Les  transactions  portant  sur  ces  biens  (sauf  les  batiments 
et  les  terrains)  so~ enregistrees  dans  le  tableau  sur  la 
ligna  de  la  branche  d'activite  "Recuperation  et  autres  repa-
rations".  Ces  transactions  sent  comptabilisees  : 
a)  comme  livraison  negative  par  la  branche  d'activite 
"Recuperation  et  autres  reparations"  a  celui  qui 
desaffecte  les  biens,  a  savoir  a  la  consommation  des 
menages,  aux  investissements  et  aux  branches  d'activi-
te  des  administrations  publiques  et  de  l'enseignement; 
cette  livraison  est  evaluee  au  prix  re~u  par  celui  qui 
desaffecte  le  bienJ 
b)  comme  livraison  positive  aux  branches  d'activite  au  a 
la  consommation  finale  qui  reemploient  les  biens:  cette 
derniere  livraison  est  evaluee  au  prix  re~u  par  celui 
qui  desaffecte  le  bien,  augmente  de  la  marge  de  recupe-
ration  (9). A.4.23. 
E. tan  t  donne  1 e  t r a 1 t e rr1 en  t  part  1 c u 11 e r  de  c e s  b 1 ens  ( ( 6 )  p.  b 3 
a  66),  nous  avons  choisi  de  ne  pas  tenir  compte  des  divers 
montants  relatifs  a  la  branche  "Recuperation  et  autres  repa-
rations"  (NACE-CL!O(R44)  code  550)  et  ne  retenir  que  les  mon-
tants  relatifs  a  la  sous-branche  "Reparation  de  vehicules 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TA&1..EAU  A  •  .4, 2  .• A  - VECTEURS  DES  Er~PLOI  S,  DES  PRODUCTIONS  ET  DES 
IMPORTATIONS  (a  prix constanttl970) 
BELGIQUE  1959 
Vecteur  L  Vecteur  0  Vecte~r G 
.·Code  Nace  en  milliers  en  Mrd  F.B.  en  10  Mio  FB 
d'unites  1970  1970 
01  330  76,508  431,327 
03•011  147  97,331  151,031 
13  98  80,217  122,169 
15  87  38,120  228,227 
17  61  33,441  182,411 
19-29  264  103,851  254,210 
31-39  148  144,486  102,432 
;  41-43  249  77,168  322,673 
47  61  21,568  282,826 
49  17  5,086  334.251 
45~51  70  19,826  353,072 
53  25.6  91,879  278,627 
~'"-57  i  528  8·8,929  593,732 
ii:..t67  308  92,175  334,147 
6~  ,,2  23,971  258,646 
i;1·-'~ 
+83  403  155,896  258,185 
... TABLEAU  A.4.2.B.  - VECTEURS  DES  EMPLOIS,  DES  PRODUCTIONS  ET  DES  IMPORTATIONS 
(a  prix  constant~ 1970)  BELGIQUE  1965 
----,.....-·-
Code  Vecteur  L  Vecteur  0  Vecteur  G  Vecteur  M  Vecteur  S  S/(1-s) 
010  233,367  104,102  224,172  49,690  0,3231  0,4773 
030  81,352  22,535  361,003  7,864  0,25R7  0,3490 
050  5,267  10,319  51.042  8,541  0,4529  0,8278 
070  2,243  37,805  5,933  26 ,326  0,4105  0,6964 
090  31,795  43,054  73,849  290  0,0067  0,0067 
130  94,370  179,356  52,616  52,668  0,2270  0,2937 
150  88,302  43,557  202,728  9,527  0,1795  042188 
170  67,177  58J767  114.311  28,757  0,3286  0,4894 
190  95,224  47,040  202,432  12,875  0,2149  0,2737 
210  80,562  50,822  158,518  30,688  0,4291  0,7516 
230  5,995  2,882  208,015  7,505  0,7225  2,6036 
250  73,221  41,507  176,406  19,162  0,3158  0,4616 
270  32,588  45.282  71.967  38,978  0,4626  0,8608 
290  29,445  25,907  113,657  25,762  0,4986  0,9944 
310  12,169  43,114  28,225  4,960  0,1032  0,1151 
330  9,407  26,501  35,497  4,345  0,1409  0,1640 
350 
I  70,486  81,858  86,108  13,701  0,1434  0,1674 
37(1  27,481  22,568  121,770  4,419  0,1637  0,1957  'v 
J90  10 't502  14,246  73,719  1,202  0,0778  0,0844 
410  214-,874  112,491  191,014  26,479  0,1905  0,2353 
430  23,827  10,259  239,255  4,926  0,3244  0,4802 
450  58,002  32,722  177,257  6,896  0,1741  0,2108 
470  66,219  40,741  162,537  11,742  0,2237  0,2:882 
490  18,795  11,238  167,245  8,513  0,4310  0,/575 
510  23,932  11,886  201,346  20,420  0,6321  1,i  .. J.81 
530  312,681  166,155  188,186  0  0  0 
550.1  57,300  22,667  252 ,790  0  0  0 
570  548,543  186,145  294,686  4,783  0,0251  0,0257 
590  94,555  60,883  155,306  171  0,0028  0,0028 
610  120,593  49,215  245,033  2,733  0,0526  0,0555 
630  13.,449  15,462  86,981  56 9  0,0355  0,0368 
650  42,710  19,104  223,566  2,067  0,0976  0,1082 
670  59,247  15.,495  382,362  2,619  0 '1446  0 '1690 
690  65,250  38,427  169,803  245  0,0063  0,0063 
710+75(  343,721  92,335  372,254  7,540  0,0755  0,0817  790+93( 
770  87,628  32,603  268,773  0  0  0 A.4.33. 
TABLEAU,P..4.2.C.  - VECTEURS  DES  EMPLOIS,  DES  PROD.WCTIONS  ET  OES  IMPORTATIONS 
BELGIQUE  1970 
Code  Vecteur  L  Vecteur  0  Vecteur G  Vecteur  M  Vecteur S  S/(1-S) 
.. 
010  174p86  100,929  172,499  59,525  0,3710  0,5898 
030  40;340  10_,835  37~312  9,290  0,4616  0,8574 
050  :;goo  10..,455  37,303  2,115  0,1683  0,2024  . 
070  ~711  56J15  4,823  42,905  0,4329  0,7634 
090  29,650  46,390  63,915  3,410  0,0685  0,0735 
130  97,165  182,630  53,023  90,130  0,3304  0,4934 
150  83p79  51,270  163J12  14[l20  0,2207  0,2832 
170  64950  78$20  82,403  5~660  0,4005  0,6681 
190  105)'5.2  5  /)370  182,598  18,995  0,2468  0,3277 
210  77}370  5&945  132)06  46,'330  0,4401  0,7860 
230  4_.841  2p30  184,068  12_555  0,8268  4,7737 
250  83J66  55.P50  151,255  34,900  0 ,3880  0,6340 
270  46,127  70p30  65~08  60,200  0,4601  0,8522 
;  290  24J90  13,740  160~22  11,315  0 ,4516  0,8235 
310  16p43  59,285  2Bp73  1P95  0,1069  0,1197 
t  330  9p77  21.,425  45)67  6,330  0,2281  0,2955 
350  76,152  95.P75  80,097  23,490  0,1981  0 ,·24.92 
370 
;  24,910  23,~405  106,430  5J)90  0,1786  0,2174 
,,  390  8)'16  13,980  63,062  1,900  0,1196  0,1358 
41"0  2uzx49  106,195  191,016  3~705  0,2620  0,3550  r 
I  430  1a?08  8,805  210).99  ,105  0,4095  0.,6935 
450  59,131  ~1,710  141167  10.190  0,1963  0,2442 
470  73;339  49pl5  149..026  18.440  0,2710  0,3717 
490  24925  15,545  153~08  12,990  0,4552  o,sJ·ss 
:s-10  20t,Sl  ~13:320  152j)35  25,430  OJ6563  1,-gog~ 
'$j.o 
- I 
32~698  188,195  171,470  3,585  0,0187  0,0191 
1550.1  4 .162  29})65  16~264  10fo 75  0,2668  0 ,36'39 
970  521,526  202JOS  25 ,919  7p00  0,0362  0 ~0376 
590  91,629  69P75  132.,652  ],975  o,o21s  0,0286 
610  117,985  53,265  220f65  2,850  0,0505  OJ0532 
630  15,772  16,445  95.,908  0,885  0,0511  0,0539 
650  3~976  28)20  142)62  ~10  0,0636  0,0679 
670  58;327  19,315  "301,978  65  0,1331  0,1535 
690  98fl39  . 53,525  175,318  1,330  0,0242  0,0248 
710+750 
38~007  109JBO  348ji52  19,465  0,1512  0,1781  790+930 
770  95}093  37,850  25~237  0  o,oooo  0,0000 A.4.4.  LES  GRAPHIQUES A. 4. 35. 
A.4.1.  REPARTITION  DES  INVESTISSEMENTS  PUBLICS  ENTRE  LES  DIVERS  COMMETTANTS  (en%) 
·Organismes  .d '-inter~t  pu~l:ic 
-pouvoir  central 
63  60  70  76 
A.4.2.· REPA~TlTION DES  INVESTISSEMENTS  PUBLICS  PAR  GRANDES  FONCTIONS 
r,..;...,__,., 
-.u  ..........  u 
1  lnv~sti1se~nt1 de  nRiur•  Economique 
,: h  lnveltisscmcntl  de  nature  adminiltracive 
- I  I  I  I  t=j...-----...1 ~,  ----r---r-.....,----r-1 
'~  "  67  68  n  10  71  n  n  74  ~  "  7 T  7't. 
Source  :  I.N.S.  Cla••ification del  in'vutiueroenU A.4.3.  TAUX  DE  CROISSANCE  DES  INVESTISSEMENTS  PUBLICS  VERSUS  LE  TAUX  DE  CROISSAN~E 
OU  P.N.B. 
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A.4.4.  TAUX  DE  CROISSANCE  DES  INVESTISSEMENTS  PUBLICS  VERSUS  LE  TAUX  DE  CROISSANCE 
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I  I  I  t  I BIBLIOGRAPHIE  ANNOTEE 
A.  BERCKMANS,  F.  THYS-CLEt.1ENT, 
11f4ultiplicateurs  dynamiques  des 
depenses  publiques  ..  ,  Cahiers  Economiques  de  Bruxelles,  n°  83 
3eme  trimestre  1979,  pp  261-283 
Sur base d'un modele  econometrique de  moyen  terme  de  l'economie belge •• 
Breughel  II,  des  multiplicateurs dynamiques  des  principales categories  de 
depenses  publiques  (investissements,  consommation  et transferts)  pour  la  pe-
riode  1976-1980  sent calcules a partir de  la comparaison des  resultats de 
simulations alternatives.  Ce  modele,  estime sur  la periode  1953-1975.  incor-
pore des  variables  rendant compte du financement  du  deficit budgeteire. 
L 'analyse de l'  impact de mesures  ponctuelles et d • un  progranrne  s<outenu 
d'augmentation des  depenses  pour  chaque categorie sur  les objectifs princi-
peux  de  la poli  tique  ec.onomique  (croissance.  emploi,  stabili  te des  prix et 
reserves de  change)  conduit  aux constatations suivantes  :  les multiplicateurs 
sont  toujours inferieurs a l'unite,  la  hausse de  le  consommation  publique 
:ta"  tJ~.JI·t:~  ~uc.;un  effet  po.si tif sur  1'  emploi  priv~.  contrairement aux  investis-
~ements publics  et aux  transferts et s'avere la plus  inflatoire. 
C.V.  BROWN  et C.J.  VAN  EIJK,  "The  impact  of Government  Budgetary 
Measures  on  the  Structure  of  Employment",  C.E.E.  Programme  de 
Recherches  et d'Actions  sur  l~volution  d~  march~ de  1 'emplot. 
[tude  n~  76/11  - Bruxelles  (87  pages). 
Cette etude propose  un  cadre d•analyse  pour  !'evaluation des  effets sur  l'em-
ploi decoulant des  diverses  politiques budgetaires de  l'Etat.  En  eff.et  ..  si 
les politiques de  financement  du  Tresor et de depenses  publiques  supposent 
des  options de  natur.e  poli  tique Quant a  la redistribution des  richesses et 
A la  formation  de  1' epergne,  11  est tout aussi  souhai  table que  leurs  effet.s 
determinants  sur la structure de  l'emploi  puissant etre explicites et  evalues~ 
Deux  types d'approches  sont  etudi~s dans  leur rapport.  Le  premier recourt 
~ux mod~les d'equilibre general  (mod~les fermes)  dans  lesqu~ls est'pris en 
compte  !'ensemble des interrelations entre  les differents marches  des  produ1-ts 
et des  services.  A defaut de  pouvoir appliquer  un  modele  general.  on  peut 
recourir a une  approche  partielle telle celle realisee au  moyen  de  l'analyse 
input-output.  Les  auteurs,  apres  avoir  mis  clairement  en  evidence  les dif-
·f~rences fondamentales  entre ces  deux  types  d'approches,  discutent  les fa1-
blesses entachant  les  resultats  obtenus  a partir d'un tel modele  ouvert, 
t.out  en  reconnaissant  que  c'est,  pour  la  plupart des  pays,  le seul  instrument 
d'analyse sectorielle disponible actuellement.  Ils signalent.  enfin,  qu'une 
methode  encore  plus  simple  mais  tres approximative  serai  t  de  se  limiter a·u 
s~ul "effet direct"  sur l'emploi  des  diverses  mesures  budg~taires. J.M.  BURNIAUX,  "Analyse  topologique  et quantitative  de  la  structu-
re  industrielle  belge  et de  son  evolution  au  cours  des  dix  der-
ni~res  annees",  Recherches  Economiques  de  Lduvain,  Vol.  44, 
n°  2,  juin  1978,  pp.  157-192 
Cette  etude constitue  une  analyse des  structures  incustrielles belges  et de 
leur evolution.  Elle repose  sur  les modeles  Entrees-Sorties  de  1965  et 
1970,  et sur  une  estimation de celui de  1975.  Cette analyse se base  sur 
!'utilisation de  trois  instruments  :  le degre d'integration sectoriel,  la 
hierarchisation des  secteurs  dans  le  cheminement  de  l'offre et de  la  demande 
et la visualisation de  ce dernier par des  graphes  de  transfert.  Les  resul-
tats de ces  trois  types  d'~nalyse,present~s dans  un  cadre de dualite fonction-
nelle des  poles  producteurs,  conduisent a reconnaitre  une  d~sagregation de 
leurs structures de  depenaance  au  profit d'une dependance  plus  marqu~e vis-
a-vis  de  l'ext~rieur.  D'autre part,  l'auteur observe  que,  si  les  str.uctures 
de  transit de  notre  economie,  causes  essentielles de  notre dependance  vis-a-
vis des  importations,  ant  joue  un  role primordial  dans  notre developpement 
economique,  elles demontrent  a suffisance  la  grande  vulnerabilite de  notre 
tissu interindustrial aux aleas d'une redistribution internationals du  tra-
vail. 
Nations  Unies,  Department  des  Affaires  Economiques  et Sociales, 
"A  System  of  National  Accounts",  Studies  in  Methods  Series  F, 
no  2,  Rev.  3,  United  Nations,  New  York,  1968,  (246  pages) 
Les  quatre  premiers  chapitres  de  cet  ouvrage  presentent  les  objectifs,  la 
structure et  les definitions  de  ce  nouveau  systeme de comptabilite  natlonale. 
Plus  specialement,  les  chapitres  III et  IV  presentent  de  maniere  fort lisi-
ble  comment  ces  donnees  comptables  peuvent  etre utilisees dans  une  analyse 
"antrees-sorties".  L'objectif poursuivi  par  les auteurs  est de  mettre a 
disposition des  divers  pays  membres  un  schema  comptable,  adaptable  a  leur 
propre  systeme statistique afin de  favoriser au  niveau  international,  la 
comparabilite de  ces  donnees  comptables.  C'est dans  ce  but  que  sent  presen-
tes,  dans  les quatre chapitres suivants  de  l'ouvrage,  diverses  methodes  d'eva-
luation dans  le  temps  des  quantites et des  prix,  les differents  types  d'agents 
intervenan~ dans  les  transactions  economiques.  ainsi  que  les  diverses  catego-
ries  de  transactions. 
Le  souci  de  rendre  un  tel  schema  comptable  applicable  aux  economies  en  develop-
pement  n'ayant  pas  encore  organise  un  systems  d'information statistique de-
taille justifie un  dernier chapitre  ou  une  classification  simplifi~e est pro-
poses ainsi  que  les  etapes  d'une  mise  en  place  progressive  d'un tel systems 
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et  se.lon  ME'l':RI.C Dans  le  cadre  g~n~ral de  l'~tude de  !'influence des 
depenses publiques  sur  la  structure  de  l'emploi,  la  recherche  menee  par 
le  CRESGE  s'attache a un  aspect  particulier  :  celui  des effets de  court 
termee  Il s'agit  d'analyser  comment  une  variation des  depenses  publi-
ques,  de  caractere  suffisamment  marque  et  operant  dans  le  sens  de  l'ac-
croissement  des  depenses,  se traduit  en variation de  l'emploi  et quelle 
est  la modification  sectorielle  de  cette  evolution  de  l'emploi.  Une 
telle recherche,  de  type  conjoncturel,  doit  pouvoir apporter  un  eclai-
rage  sur l'efficacite des politiques de  relance  ;  elle constitue,  en 
meme  temps,  un  enrichissement  methodologique  dans  la mesure  ou  une  etude 
de  court  terme  doit  prendre  en  compte  une  serie  de  variables et  d'evo-
lutions  (anticipations,  stocks,  tensions  sur  divers marches,  etc  ••• ) 
dont  !'influence peut  etre  consider~e comme  negligeable  dans une  analy-
se  de  long  terme. 
Le  .champ  d'observation choisi  d  cet  effet est  constitue 
de  !'ensemble  des  mesures  de  stimulation  de  l'activite  ~conomique adoptees 
en  France  en  1975.  Ce  ·plan  de  relance  constitue,  pour  l'econo-
mie  fran9aise,  !'experience  la plus recente  et  la plus  significative 
d'une  politique  delib~ree de  stimulation  de  l'activite, a partir de  l'ac-
croissement  des  depenses  publiques.  Une  premiere  partie  de  ce  rapport 
est  consacree a la presentation de  ce  Plan  dans  son  contexte  conjonctu-
rel,  a  l'explicitation de  son  echeancier et  de  ses  composantes,  a !'es-
timation chiffree  des  masses  financieres  mises  en  oeuvre  (5.2o). 
L'outil methodologique  principal  est !'utilisation du 
modele  "METRIC"  mis  au  point  pour  !'~tude des variations conjoncturelles 
par  l'Institut National  de  la Statistique et  des Etudes Economiques.  Ce 
modele,  qui  prend  en  compte  les principaux mecanismes et variables  sus-
ceptibles d'agir dans  le  court  terme,  est d'abord brievement  present~ 
au  5.3.  et explicite en  annexe.  Il a  alors  ~t~  appliqu~ a  l'examen  de 
deux  problemas  :  d'une  part,  celui  de  !'influence globale  de  la varia-
tion des  d~penses publiques  sur  la variation de  l'emploi  ;  d'autre part, 
celui  des effets sectoriels de  cette  vari~tion.  Les  methodes,  calculs 
et  r~sultats concernant  la premiere  question  sont  precises au  5.3.  ; 
!'analyse  des effets sectoriels est effectuee  au  5.4. 
Il a  paru  egalement  utile,  au  niveau  m~thodologique,  de 
confronter les resultats obtenus par  le  modele  conjoncturel  "METRIC"  a 
ceux  que  fournirait,  pour  la  meme  periode  chronologique  et  les memes 
r.tesures  de  relance,  1 •utilisation d 'un modele  traditionnel Input-Output 
de  statique  comparative.  Un  tel  mod~le  a  ~te mis  au  point  pour ana-
lyser,  d'une  fa9on  alternative a celle  de  METRIC,  les effets globaux 
et  sectoriels du  Plan  de  Relance.  Les  m~thodes d'elaboration et  r~sul­
tats obtenus  sont  presentes au 5.5.,  ainsi  que  la  comparaison  de  ces 
resultats avec  ceux  degag~s par  11METRIC 11 • 5.2.  LES  EVOLUTIONS  DE  LA  CONJONCTURE  FRANCAISE  ET  LES 
Pour  presenter  le  contenu  des  plans  de  soutien  de 
l'activite economique  adoptes  en  France  en  1975,  il convient  de  les 
resituer  dans  leur  contexte  ~conomique  g6n~ral,  dans  la mesure  o~ ils 
s'inscrivent  dans  l'enchainement  conjoncturel  particulier  de  cette 
epoque. 
C 1est  pourquoi  dans  un  premier  point  nous  decrirons  la 
conjoncture  fran~aise des  annees  1973-1975,  d'abord caracterisee par 
une  situation  de  tensions  jusqu'a l'ete  197~ puis  par  la plus forte 
recession  connue  en  France  depuis  la fin  de  la seconde  guerre mon-
diale  et  a  laquelle peu  d 1economies  occidentales ont  pu  echapper. 
Le  second point  sera  consacre a  la presentation des 
plans  de  soutien  de  1975.  Tout  d 1abord,  nous  presenterons la chrono-
logie  de  ces  plans,  puis,  a la lumiere  de  l'examen  des operations  du 
Tresor  Public,  nous  tenterons  de  decrire  sommairement  la mise  en  oeu-
vre  de  ces plans.  Enfin,  nous  proposerons  une  evaluation  des  semmes 
engagees. 
Un  troisieme point  permettra  de  retracer  les evolutions 
conjoncturelles observees  apres  les plans  de  1975,  en particulier le 
mouvement  de  reprise  qui  les  a  suivis. 
5.2.1.  La  conjoncture  franyaise  avant  les plans  de 
soutien  de  1975 
5.2.1.1.  L 1accentuation  des  tensions 
Tout  au  long  de  1973  et  jusqu'au milieu  de  1974,  !'ex-
pansion  de  l'economie  fran~aise est  la plus rapide  qui  puisse etre, 
compte  tenu  de  la progression  des  capacitcs  de  production  en  main-
d'oeuvre  immediatement  operationnelles  et  en  equipement.  Ceci  s'obser-
ve  particulierement  bien  dans  les reponses  aux  enquetes  de  conjoncture 
de  l'INSEE portant  sur  la proportion  d'entreprises  industrielles  em-
pechees  de  produire  davantage  faute  de  main-d'oeuvre  et  surtout  d'equi-
pement,  tandis  que  les offres  d'emploi  non  satisfaites bondissent  au-
dessus  de  260  000  par  mois,  record  sans  precedent.  Les  demandes 
d'emploi  non  satisfaites,  qui  presentent  de  1968 a  1975  une  "derive" 
due  a !'extension  de  !'implantation de  l 1Agence  Nationale  pour  l'Emploi, 
marquent  un  palier  au  cour  de  la meme  epoque.  Apres  correction  de 
cette "derive"  (1),  la serie des  demandes  d'emploi  non  satisfaites 
montre  une  baisse  qui  s'etablit a  environ  15  % entre  la mi-1972  et  ln 
fin  de  1973. 
(1)  Voir  par  exemple  :  INSEE  (1979  a),  Indicateurs trimestriels  de  la 
situation  du  marche  du  travail. Le  marche  de  l'emploi  apparait  done  tendu.  Des  tensions 
existent  aussi  sur  le marche  des  biens  et  services.  Chaque  nouvelle 
enquete  de  l'INSEE,  bimestriclle,  aupres  du  commerce  de  detail  suggere 
des  stocks  de  plus  en  plus  insuffisants.  Cependant,  une  certaine pru-
dence  s'observe  dans  les intentions  de  commandes,  avec  la mise  en 
oeuvre,  courant  1973,  de  mesures  de  lutte contre  1 1inflation,  d'autant 
plus  necessaires  que  les risques  d'une recession  en  Allemagne  au  cours 
de  1972  avaient  incite  les autorites  publiques a  laisser s'accroitre 
fortement  la  liquidite  de  l'economie. 
La  hausse  des  prix prend  des  proportions  de  plus  en  plus 
alarmantes.  Fin  1973,  le taux  de  croissance  des  prix a  la consommation 
calcule  sur  douze  mois  approche  8% l'an,  tandis  que,  sur  trois mois, 
le rythme  depasse  10%  1 1an.  Avec  la frenesie  des  achats  de  decembre 
1973-janv.ier  197~,  due  sans  nul  doute  a  !'embargo  petrolier,  mais 
aussi  a  un  mouvement  general  incontestable  de  11fuite  devant  la monnaie", 
l'avance  des  prix atteint  1~% l'an sur trois mois  au  premier  trimes-
tre  197~ et  il  se  monte  a  18% l'an  (soit  13  % sur  douze  mois)  au  cours 
du  printemps. 
L•economie  frangaise  se  trouve  ainsi  dans  une  phase  de 
tension  extreme.  Certes,  le taux  d'expansion  de  l'economie  fran~aise 
s'est reduit  en  1973-1974  en  regard  de  celui  constate  au  cours  de  1972 
(la pente  de  croissance  de  l'indice  de  la production  industrielle passe 
en  effet  de  7,5% l'an  du  debut  de  1972  au  debut  de  1973,  a 4,8% l'an 
du  debut  de  1973  a l'ete 1974),  ceci  ne  resulte pas  d'une  insuffisance 
de  la demande  mais  bien  au  contraire  de  !'absence  de  moyens  de  la 
satisfaire entierement. 
Si  le besoin  de  capacites  de  production  se fait  fortement 
sentir,  les delais  de  mise  en  place  des  equipements  lourds  sont  long  a 
realiser,  si bien  que  l'invcstissement  productif tend a plafonner.  En 
outre,  les difficultes financieres  que  traversent  les  entreprises  en  ce 
qui  concerne  leurs tr6soreries,  leurs resultats d'exploitation et  leur 
endettement  incite a  une  attitude plus reservee vis-a-vis  des  nouveaux 
projets.  L'endettement  a  long  terme n'est d'ailleurs plus  guere  sou-
haite,  vu  l'ampleur  des  encours,  tandis  que  la depression boursiere, 
generale a  toutes les places,  rend  improbable  le  succes  d 1une  emission 
de  valeurs mobilieres.  Aussi,  les moyens  de  financement  a  long  terme 
tendent-ils a faire  defaut  au  cours  de  cette periode. 
Les  mesures  gouvernementales  du  12  juin  1974  s 1accordent 
a !'orientation generale  de  la conjoncture.  Le  "plan  de  refroidissement" 
cherche a reduire  la demande.  Il  comporte  done  une  ponction fiscale  sur 
le revenu  des  menages,  que  l'on peut  evaluer a  2,5  milliards  de  Francs 
tandis  que  l'impot  sur  les societes  est  alourdi  (augmentation  de  18 %). 
S 1ajoutent  !'accentuation de  !a pression  sur  le credit  et  la limitation 
de  la consommation  de  certains produits p'troliers.  A  plus  long  terme, 
d'autres mesures  touchant  directement  !'inflation sont  envisagies,  essen-
tiellement  un  projet  de  taxe conjoncturelle propre a influencer  le 
comportement  des  vendeurs. 5.2.1.2.  La recession  de  1974-1975 
Les  effets  du  programme  "de refroidissement"  ne  se  font  pas 
sentir  immediatement  sur  la conjoncture.  Au  cours  de  l'ete,  seul  le 
marche  du  travail  se  degrade  et  la moderation attendue n'etait pas  en-
core perceptible,  dans  les statistiques disponibles,  au  cours  de  la 
premiere  quinzaine  de  septembre.  Toutefois,  les  changements  d'attitude 
dans  le  commerce  et  l'industrie,  ant  debouche,a  peu  pres  a  ce moment, 
sur  un  processus tout  a  fait  classique  de  destockage.  Tout  au  long  du 
deuxieme  semestre  1974  et  surtout  le dernier  trimestre,  ainsi  qu'au  cours 
du  premier  semestre  1975,  l'opinion  ~mise par  lc  commerce  de  detail  non 
alimentaire n'a cesse  de  reveler  des  stocks  de  moins  en  moins  desirables, 
puis  de  plus  en  plus reduits.  Le  mouvement  a  gagne  tres rapidement  !'en-
semble  des  industries  en  amont  et  un  processus  cumulatif  de  contraction 
s 1est  alors produit.  Commer~ants et  industrials ajustent  leurs  commandes 
et  leur  production  en  baisse,  preferant  ecouler  leurs  stocks  accumules 
pendant  les annees  d'inflation et  y  trouver  une  source  de  financement. 
Du  troisieme trimestre  1974  au  premier  trimestre  1975,  !'in-
dice  de  la production industrielle  a  diminue  de  11  %.  La  production  de 
biens  de  consommation  decline  d'abord,  de  septembre  1974  a  mai  1975, 
conformement  au  comportement  du  commerce  non  alimentaire  et  de  la con-
sommation  des  menages.  Dans  les industries produisant  des  biens  inter-
mediaires,  le retournement  s'opere  en  septembre.  D1abord tres forte 
jusqu'a  decembre,  la chute  se  poursuit  plus  moderement  jusqu'a  aofit  1975. 
L'importance  de  la contraction  est  gouvernee  par  la baisse  de  la demande 
des  industries produisant  les biens  de  consommation,  celle  de  la  demande 
etrangere  et,  ceci  ayant  du  se produire a l'ete 1975,  le propre  desta-
ckage  des  industries intermediaires.  Seule  la production  de  biens  d 1equi-
pement  n'a pas  subi,  globalement,  de  recession marquee,  l'indice ne 
s'eloignant  guere  d'une  evolution  le  long  de  l'horizontale. 
Le  destockage  se traduit par  une  moindre  production,  mais 
aussi  par  une  baisse  des  importations.  Au  total,  les ressources  en  volu-
me  se  contractent  de  J  % en  l'espace d'un  semestre,  tandis  que  les  em-
plois,  hors  stocks,  ne  diminuent  que  de  O~J % au  cours  de  la meme  perio-
de.  ~apporte au  produit  interieur brut realise au  cours  de  1 1ete  1974, 
le  degonflement  des  stocks  equivaut  a  une  11perte11  d 1activite  de  2,7  %, 
soit  l'essentiel  de  la regression. 
Les  causes  du  destockage  sont  multiples.  A  l'origine,  il y 
a  sans  doute  une  faiblesse  de  la  consommation  des  menages  jusqu'a la 
fin  de  1974.  Il  y  a  eu  aussi  une  longue  gr~ve du tri postal,  en octobre-
novembre  1974  qui  a  profondement  perturbe  la reception  des  commandes 
et  contribue  ainsi  a  deteriorer  le climat  psychologique  des  affaires. 
Mais  il y  a  surtout  une  11crise  de  liquidite"  dans  l'economie  fran~aise 
resultant  aussi  bien  de  la rarefaction  du  credit  que  de  la ponction 
exercee par  l'encherissement  petrolier  de  fin  1973•  Cette situation 
s'est repercutee  sur  les tresoreries  :  au  quatrieme trimestre 1974, 
plus  de  60  % des  entreprises  declaraient  eprouver  des  difficultes  dans 
ce  domaine. C'est  au  cours  de  l'~ti 1975  que  le processus  de  d6stockage 
s'intcrrompt  ainsi  que  le suggirent  tant  les  &valuations  des  comptables 
nationaux  que  les opinions  des  commer~ants et  industriels interroges 
par  1 1 INSEE.  Globalement,  depuis  le premier  trimestre 1975,  l'indice de 
la production  industrielle  a  cesse  de  baisser,  et  cette stabilite,  a un 
niveau  bas,  resulte d'une  legere amelioration  de  la production  des 
biens  de  consommation  et  de  la poursuite  de  la baisse de  la production 
des  biens  intermediaires. 
Le  recul  des  exportations  durant  la phase  de  recession  a 
atteint 4  %.  Il  est  dfi,  dans  sa totalite,  a  la baisse  de  la demande  en 
provenance  des  pays  industriels tandis  que  se  developpent  les ventes 
aux  pays  de  la  zone  sino-sovietique  et  a  l'OPEP  et  qui  portent  sur  les 
biens  d 1equipement,  compensant,  en  partie,  l'atonie de  1 1 investissement 
interieur.  Le  recul,  plus vif,  des  importations,  de  meme  qu 1une  amelio-
ration des  termes  de  l'echange,  ont  permis  de  retablir,  des  le  debut  de 
1975,  l'equilipre  de  la balance  commerciale,  puis  de  faire apparaitre un 
excedent  :  le taux  de  couverture  du  commerce  exterieur  (FOB-FOB)  s'ele-
vait a  107  % au  deuxieme  trimestre. 
Le  marche  de  1' emploi  a  fortement  ressenti  le retournement 
de  la conjoncture  :  les offres  d'emploi  non  satisfaites accentuent  leur 
dim!nution  des  l'ete 1974  et  ne  cessent  de baisser qu'au troisieme tri-
mestre  1975.  La  reduction,  en  un  an,  depasse  100  000  offres.  Les  deman-
des  d' emploi  s' accroissent  de  plus  de  l1:00  000  au  cours  de  la m~me pe-
riode,  ce  qui  correspond pratiquement  a  un  doublement.  Toutefois,  !'aug-
mentation  des  salaires est  peu  affectee par  la deterioration  du  marche 
du  travail.  Certes,  il y  a  deceleration  des hausses  nominale~,  ~ui  s~it 
la deceleration  des  prix,  mais  en  termes  de  "pouvoir  d'achat",  la haus-
se  des  salaires horaires  demeure  de  l'ordre  de  5% l'an jusqu'a la mi-
1975·  Il est vrai  que  durant  la phase  de  "tension"  de  1973,  la hausse 
des  salaires reels avait  approche  7% l'an. 
Une  reduction  significative  de  la hausse  des  prix de  la 
consommation  est  intervenue  au  cours  de  la phase  de  recession.  Au  pre-
mier  trimestre  1975,  la croissance  des  prix,  mesuree  sur trois mois, 
revenait a  10% l'an,  pour  ne  plus atteindre que  9% l'an au troisieme 
trimestre.  La  deceleration  est  plus  forte  en  ce  qui  concerne les prix a 
la production,  l'avance  des  prix  du  PIB  se situant vers 7% l'an  au  cours 
de  l'ete 1975•  La  baisse  du  cout  des  approvisionnements  est  l'une des 
principales  causes  de  ce ralentissement. 
5.2.2.  Les  plans  de  soutien  de  1975 
5.2.2.1.  Les  mesures  de  soutien 
Progressivement,  au  cours  du  premier  semestre  1975,  les 
actions  deflationnistes menees  par  les Pouvoirs  Publics  font  place a 
des  mesures  propres a  stimuler  1 1activite.  Pendant  cette periode,  les 
"experts"  sont  unanimes  a considerer  que  le "plan  de  refroidissement" 
a  exerce  des  effets au-dela  de  ce  qui  etait attendu,  principalement 
parce qu'il marquait  l'aboutissement  d'une  manoeuvre  de  deflation, 
progressivement  accentuee  et  entreprise  des  la fin  de  1972. 5.6. 
Les  resultats  du  printemps  1975  ont  de~u car il etait atten-
du  pour  cette epoque,  une  "reprise technique".  Que  ce  nhenomene  de  retour 
11spontane"  a  un  niveau  de  demande  superieur  puisse  se produire  devient 
alors  d'autant  ~lus incertain  qu'a  ce  moment  sont  publics certains tra-
vaux  destines a eclnirer les  Commissions  du  VIIe  Plan.  L'opinion n'en 
retient  que  la certitude d'un  gaspillage  d'investissements,  d'une crois-
sance mediocre  pour  les  cinq  annees  a venir  et  d'un  chomage  incompressi-
ble.  Il  y  a  eu  vraisemblablement  confusion  entre conjoncture  du  moment 
et  orientations  de  moyen  terme.  Mais  il faut  se rendre a !'evidence que 
les difficultes a  produire  ~taient Iaibles,  les goulets  de  production 
rarement  signales,  que  ce  soit  pour  la main-d'oeuvre  ou  pour  les equi-
pements.  On  n'ose plus  imaginer  de  "reprise"  (1).  La  politique des 
autorites publiques s'est ainsj  orientee vers la stimulation  de  l'eco-
nomie. 
Dans  le domaine monetaire,  !'action de  la Banque  de  France 
a  d 1abord  consiste a reduire  les taux d'interet,  a l'instar des  autres 
nations  europeennes,  mais  cette action  fut  menee  avec  une  grande pru-
dence,  en  reduisant  le taux  de  l'escompte  de  13  a  12%  en  janvier  1975, 
puis a 11  % en  fevrier,  10  % en  avril  et  9,5 % en  juin.  Enfin,  le 
4  septembre,  le taux s'etablit a  8  %.  La  politique monetaire n'a done 
guere  joue  de  role actif  dm1s  le soutien conjoncturel  de  la part  des 
autorites publiques.  Feu  susceptible  d'encourager  la demande  de  credit, 
les mesures  monetaires n'ont  ete  adoptees,  en  fait,  que  pour  accompagner 
cette  demande.  Les  diverses  contraintes,  devenues  sans objet,  devaient 
etre levees  de  maniere a ne  pas  entraver  les autres actions  conjonc-
turelles  :  les taux  de  reserves obligatoires sont  done  abaissees  en 
janvier  et  en  juin pour  etre pratiquement  supprimes  en  septembre.  Par 
ailleurs,  les conditions  concernant  les ventes  et  achats  i  temperament 
sont  allegees.  Toutes  ces  mesures  sont  a  l'oppose  des  annees  anterieures, 
alors  que  la politique monetaire  constituait,  en  France,  !'instrument 
privilegie  de  la regulation conjoncturelle. 
L'action conjoncturelle  des  Pouvoirs  Publics  a  porte prin-
cipalement  dans  le  domaine  budgetaire.  De .janvier a  septembre,  les 
mesures  prises ont  porte  sur  des  montants  de  depenses  de  plus  en  plus 
eleves.  Deux  phases  sont  a distinguer  dans  le soutien budgetaire a la 
conjoncture.  Il  y  a  eu  tout  d'abord  une  succession  de  decisions  en  fa-
veur  du  batiment,  des  menages  et  des  investissements productifs  entre 
janvier  et  avril.  Puis,  en  septembre,  la mise  en  place  d'un  "programme 
de  developpement  de  l'economie  fran<;aise". 
Le  soutien  de  l'activite economique  du  premier  semestre 
1975  :  des  le mois  de  janvier,  des  mesures,  qui  devaient  etre completees 
au  mois  de  mars,  ont  ete prises  en  faveur  du  batiment.  Les  decisions 
en  faveur  du  logement  aide  sous  toutes  ses  formes  -dotations  supplemen-
taires,  amenagement  de  la reglementation  du  credit- devaient  assurer  le 
financement  de  45  000  logements  sociaux  supplementaires. 
(1)  Voir  par  exemple,  sur  les incertitudes  d'une reprise  "spontanee"  de 
l'Economie  Fran<;aise  :  J.  PLASSAUD  (1975),  OCDE  (1975  a). En  fevrier,  le Gouvernement  prenait  un  certain nombre  de 
mesures  de  caractere social  :  aide  aux  agriculteurs,  majoration anti-
cipee  du  minimum  vieillesse et  des  prestations familiales,  majoration 
des  allocations  de  chomage partie!,  remboursement  partie!  ou total  de 
la majoration  esceptionnelle  de  l'impot sur  le revenu  decidee  en  197~• 
Au  mois  d 1avril  est  mis  en place  un  plan  de  soutien  aux 
investissements productifs.  Les  dispositions  du  11  mars  1975  avaient 
comporti  le retablissement  anticipe  de  l'amortissement  degressif,  sus-
pendu  pour  une  duree  d'un  an  jusqu 1au  1er  juillet. Le  regime  de  droit 
commun  est  remis  en  vigueur  a  compter  du  1er avril.  Les  dispositions 
du  23  avril  concernent  en  premier  lieu les investissements  p~blics  : 
majoration  des  dotations  au  Fonds  de  Developpement  Economique  et 
Social  affectees  aux  entreprises publiques  et  au  financement  d'operations 
de  restructurations industrielles,  acceleration des  investissements 
dans  le reseau telephonique.  En  second  lieu,  le programme  comporte  un 
certain nombre  de  dispositions propres a  inciter les entreprises privees 
a la realisation immediate  d'investissements  supplementaires,  en  par-
ticulier !'institution d'un  degrevement  fiscal  de  10%  de  la valeur  des 
biens  d 1equipement  admis  a  1 1amortissement  degressif et  amortissables 
en  mains  de  8  ans.  Afin  d'en accelerer  les effets,  cette aide  fiscale 
s'applique aux  commandes  de  materiel  passees  entre le 30  avril  et  le 
31  deeembre  1975. 
Au  total  ces mesures,  reprises  dans  la loi  de  Finances 
rectificative du  29  mai  1975,  mettent  en  oeuvre  20  milliards  de  Francs, 
dont  6,9  s'inscrivent  en  charges budgetaires nouvelles. 
Le  programme  de  developpement  economique  adopte  le 
~  septembre  1975  : 
L'ensemble  des  mesures  prises  au  cours  du  premier  semes-
tre  1975  marquait  la volonte tres nette  du  Gouvernement  de  faire  jouer 
aux  Finances Publiques  un role actif  de  soutien a  1 1economie.  Le  pro-
gramme  de  septembre  accentue  cette orientation.  Les  sommes  mises  en 
oeuvre  s 1elevent  a 30,5 milliards  de  Francs. 
Les  depenses  nouvelles ont  vise  en priorite le develop-
pement  des  investissements publics  et  industriels.  Toutefois,  une  ac-
tion  de  soutien a  la consommation  en  faveur  des  categories  les plus 
defavorisees  a  aussi  ete  engagee. 
Le  plan  comporte  tout  d 1abord  un  programme  d'equipements 
publics  concernant  les infrastructures,  le cadre  et  les conditions  de 
vie,  !'education et  la formation,  ainsi  qu'un  programme  d'equipements 
industrials propre a  stimuler  l'activite  du  secteur  du  batiment  et  des 
travaux publids. 
Ensuite,  le regime  de  !'aide fiscale a  l'investissement 
est  etendu a tous  les types  d'equipement  soumis a  1 1amortissement  de-
gressif. 
Enfin,  le plan  est  complete  par  des  mesures  de  caractere 
social  destinees a soutenir  la consommation  sous  la  forme  d'allocations 
exceptionnelles  aux  personnes  agees  et  aux  families beneficiaires  de 
prestations familiales. 5.8. 
Ainsi,  les plans  de  soutien  adoptes  en France  en  1975  sont-
ils particulierement  interessants a  etudier,  du  fait  de  la grande  di-
versite  des  actions  sur la consommation  et  sur  l'investissement,  en-
suite  de  par  !'importance des  semmes  engagees,  enfin  de  par  le grand 
nombre  d'activites devant  beneficier  de  ces  programmes. 
5.2.2.2.  L 1evolution  des  operations  du  Tresor 
en  1975 
Les mesures  de  soutien a  la conjoncture prises  au  cours  de 
l'annee  1975  se  sont bien  evidemment  traduites par  un  desequilibre  des 
budgets publics.  Avant  de  ten·~er d'evaluer,  par  grandes  categories  de 
depenses,  1 1 importance  de  ces  mesures,  il  a  paru  interessant  de  suivre 
les evolutions  des  operations  de  Tresor  Public  au  cours  de  l'exercice 
1975· 
De  1969  a  1974,  les operations  du  Tresor,  recettes totales 
et  depenses  totales,  ont  montre  des resultats quasi-equilibres.  Le  deu-
xieme  semestre  1973  et  le premier  semestre  1974  comportaient  !'accen-
tuation  d'un  excedent  global,  attribuable a  un  developpement  des  res-
sources  plus rapide  que  celui  des  depenses,  sous  l'effet  de  !'accele-
ration  de  la hausse  des  prix.  Le  quatrieme  trimestre  1974  marque  !'appa-
rition d'un deficit substantiel,  qui  ressort  a  12  milliards  de  Francs, 
imputable  pour  sa plus  grande  part  a une  baisse  des  recettes a carac-
tere temporaire,  la greve  du  tri postal  ayant  gene  le recouvrement  des 
impots  des  collectivites locales.  Le  solde  des  operations a caractere 
definitif se trouve,  pour  sa part,  equilibre. 
Le  debut  de  1975  montre  un  deficit  qui  va  en  s'accentuant 
jusqu'a  septembre-octobre  et  qui  resulte  de  la conjugaison  d'un pla-
fonnement  des ressources  et  d'une  forte  augmentation  des  depenses. 
Le  plafonnement  des recettes  est  du,  pour  partie,  a  des 
moins-values .fiscales,  incidence  du  ralentissement  de  l'activite eco-
nomique  sur  les  entrees  de  TVA  et  qui  n'ont  ete  que  partiellement  com-
pensees par  les reports  de  recouvrement  de  1974  sur  1975.  A  cet  effet 
"automatique",  se  sent  ajoutes  les  deductions  fiscales,  singulierement 
celles decoulant  de  l'aide a  l'investissement  et  les remboursements 
d 1 impots  (remboursement,  entre le 28  juin  et  le  15  juil~,  de  la majo-
ration  exceptionnelle  de  l'imp5t  sur  le revenu  decidee  en  1974). 
La  forte  augmentation  des  depenses  s'est produite,  apres 
correction des  variations  saisonnieres,  jusqu'au troisieme trimestre 
1975·  Ensuite les  depenses  plafonnent  a  un  tres haut  niveau. 
Au  total,  le deficit  global  qui  atteignait  1  milliard  de 
Francs  au premier  trimestre,  approche  10  milliards  au  second,  pour  de-
passer  25  milliards  au  troisieme.  Historiquement,  c'est  le deficit  le 
plus  important,  en  France,  depuis  la fin  de  la seconde  guerre mondiale. 
Le  budget  de  1975  avait  ete vote  en  excedent  (la loi  de  Finances  initia-
le avait  ete votee  avec  un  excedent  de  quelques  centaines  de  millions 
de  Francs).  L'exercice s'est  finalement  solde  par  un  decouvert  de  43 
milliards  au  31  decembre  de  l'annee. 5.2.2  • .3.  L'evaluation des  sommes  engagees 
La  mesure  de  !'impact  des  decisions  de  politique budgetaire 
sur  le niveau  de  l'emploi  par  secteur  demande  que  l'on procede a une 
evaluation  des  ~ommes mises  en  ~euvre par  ces  decisions. 
L'exercice  est rendu  d'autant  plus delicat  que  trois limi-
tations  importantes  interviennent  dans  la determination  de  ces  sommes 
qui  tiennent  autant a  l'ambiguite  des  mesures  annoncees,  qu'a  !'impre-
cision  des  montants  de  depenses  ou a  la relative  ignorance  du  degre  de 
realisation  des  programmes. 
En  effet,  il est  difficile de  determiner  dans  un  certain 
nombre  de  cas,  en  particulier les  programmes  d 1investissements publics, 
dans  quelle mesure  les  depenses  n'auraient  pas  ete  engagees  en  !'absence 
meme  des  mesures  budgetaires.  Ceci  revient  a  chercher a preciser si  de 
tels programmes  correspondent  a  des  projets specifiques  decides  dans  le 
cadre  des  plans  de  soutier.,  ou  s 1iis correspondent  a  des  projets exis-
tants  et  dont  !'execution a  simplement  ete  acceleree,  c'est-A-dire 
avancee  dans  le temps.  La  meme  difficult€  se  pose  en  ce  qui  concerne  les 
investissements prives issus  de  la detaxation  fiscalc. 
En  second  lieu,  certaines actions  ne  font  pas,  dans  leur 
presentation,  !'objet d'evaluations monetaires,  tandis  que  d 1autres, 
et  en  particulier l'aide fiscale a  1 1investissement,  ont  eu  un  cout 
final  tres  largement  superieur  aux  previsions initiales.  L'aide fiscale 
a  l'investissement  decidee  en  avril  1975  devait  avoir  un  co~t  ~stime 
initialement a  2  milliards  de  Francs.  Des  septembre,  !'evaluation etait 
revisee a  J  milliards tandis qu'etait  prevue,  avec  !'extension de  cette 
aide,  un  cout  supplementaire  de  2,8  ~illiards,  dont  1,5 milliards pour 
l'exercice 1975•  Les  evaluations ulterieures ont  determine  que,  fina-
lement,  le montant  global  de  la detaxation  a  atteint 9,5 milliards,  soit 
le  double  des  previsions initiales  (1). 
Enfin,  il est  delicat  de  determiner  dans  quelle mesure 
certaines actions ont  ete  effectivement  realisees ou  quel  a  ete le  degre 
de  realisation  de  ces  actions.  Certes,  la Direction  de  la Prevision 
a  procede  au  suivi  de  !'execution du  Plan  de  Developpement  mais  les  r~­
sultats n'ont  pu  ctre exploites  pour  la presente  etude. 
Les  evaluations  des  depenses  sont  done,  de  ce  fait,  peu 
fiables,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  depenses  d'cquipement  publics. 
D1autres  limitations interviennent  encore  lorsqu 1il s'agit  de repartir 
ces  depenses  par  produits ou  de  determiner  leur repartition  au  cours  du 
temps.  On  a  f~it figurer  a  l'annexe  I  un  expose  detaille  des hypotheses 
retenues  et  des  methodes  suivies pour  les evaluations.  Nour  precisons 
ici les principaux resultats  : 
- transferts  aux  menages  :  ce,.lx-ci  correspondent  aux  aides  aux  agri-
culteurs,  aux  personnes  agees,  aux  handicapes  et  aux  families  nom-
breuses.  Le  montant  global  retenu s'eleve a 9,2 milliards  de  Francs 
- deductiom fiscales  des  investissements  :  le montant  total  de  l'aide 
recensee  s'elevait, ala fin  de  l'exercice budgetaire  1976,  a 9,5 
milliards  environ,  dont  J,7 milliards ont  donne  lieu a  imputation, 
le reste a remboursement 
(1)  Direction  de  la Prevision  (1977). 5.10. 
- investissements  des  administrations  :  la liste des  operations 
prevues  est tres detaillee,  mais  l'on possede  peu  d'indications 
sur  les realisations effectives.  Si  !'ensemble  des  depenses  avait 
ete realise,  celles-ci  devraient  porter  sur  un  montant  global  de 
l'ordre de  6,5 milliards  de  Francs  ; 
- consommation  des  administrations  :  le programme  de  developpement 
de  septembre  1975  comporte  une  decision  d'accroissement  des  depen-
ses militaires  d 1equipement  de  l'ordre  de  1,5 milliards  de  Francs 
- investissement  des  grandes  entreprises nationales  :  il s'agit  de 
!'acceleration du  programme  d'equipement  telephonique  et  d'une 
dotation  au  Fonds  de  Developpement  Economique  et  Social,  !'ensemble 
portant  sur  un  peu plus  de  5  milliards,  sans  ~ue l'on puisse pre-
ciser vraiment  !'importance des  mesures  nouvelles  dans  ce montant. 
En  regroupant  !'ensemble de  ces  depenses,  nous  obtenons  un 
total  de  )1 milliards  de  Francs,  representant  1,1%  du  produit  interieur 
brut  marchand realise  en  1975-1976.  Ce  montant  doit  etre considere,  bien 
sur,  comme  une  limite maximale,  qui  n'a vraisemblablement  pas  ete attein-
te.  Mais,  compte-tenu  de  !'incertitude qui  pese  sur  le montant  des  depen-
ses  en  biens  et  services par  les administrations  et  les  grandes  entre-
prises nationales,  aucune  autre evaluation ne  peut  etre proposee,  sans 
faire d'autres hypotheses,  plus  contraignantes. 
5.2.).  La  conjoncture  fran~aise apres  les plans  de 
soutien  de  1975 
5.2.)o1.  ~a reprise  en  1975-1976 
A  compter  du  quatrieme trimestre  1975,  la recession  de 
l'economie  fran~aise fait place a une  reprise vigoureuse  qui  se  prolon-
ge  jusqu 1a  1 1ete  1976.  La  vivacite  de  la reprise est  le resultat  de 
plusieurs phenomenes,  dont  certains sont  interdependants. 
Il  y  a  d'abord l'arret  du  destockage,  qui  ramene  immedia-
tement  la  demande  a  un  niveau  superieur  et suscite une  brusque  remontee 
des  commandes,  d'abord  dans  le commerce,  puis  dans  l'industrie des  biens 
de  consommation.  Le  mouvement  gagne  ensuite  l'industrie des  biens  inter-
mediaires  et  declenche  done  un  processus  classique "d'acceleration"  qui 
se  diffuse  d 1aval  sur  l'amont. 
Il  y  a  ensuite la vigueur  de  la consommation  des  menages, 
qui  s'est redressee  des  les premiers  mois  de  1975,  en  raison  des  pro-
gres  dans  les revenus reels,  et  qui  assure  aux  industries  de biens  de 
consommation,  au-dela  du  rajustement  des  stocks,  une  demande  croissante. 
Il  y  a  enfin  les  effets  de  la politique hudgetaire,  que  nous 
nous  proposons  d'etudier  ici,  et  qui  semblent  s'exercer  tant  sur  lacon-
sommation  des  menages  que  sur  la demande  d 1investissement.  Les  entre-
prises  de  biens  d'equipement  font  etat,  en  effet,  d'une  forte  accentua-
tion de  leurs  commandes  re~ues.  Ce  phenomene resulte pour  partie d'un 
redressement  autonome  de  la FBCF  des  entreprises  qui  avaient  differe, 
notamment  pour  des  raisons  financieres,  la realisation  de  £urs  program-
mes  d'equipement.  Mais,  surtout,  au  quatrieme trimestre  1975,  les  dis-
positions fiscales  en  faveur  de  l'investissement  entrainaient  une 5-11. 
envolee  des  commandes  re~ues par  les  industries  de  la machine-outil,  le 
meme  phenomene  s'observant,  mais  de  mnniere  moins  evidente,  dans  les 
commandes  en  provenance  du  secteur  prive  re~ues par  les industries de 
la mecanique  lourde.  Enfin,  les carnets  de  commandes  des  entreprises  de 
travaux publis  De  redressent. 
La reprise de  la demande  se traduit par  un. accroissement 
de  l'indice de  la production  industrielle  de 3,5%  en trois mois,  au 
quatrieme trimestre  1975,  soit  un  taux  de  15% l'an.  L'avance revient 
a  12% l'an au  cours  du  premier  semestre  1976  et,  au troisieme trimes-
tre  de  l'annee,  1 1indice avait  pratiquement  retrouve  le niveau qui  avait 
ete observe,  avant  la recession,  au troisieme trimestre  1974. 
Le  mouvement  de  reprise  s'accompagne  d'une forte remontee 
des  importations,  plus  prononcee  que  le redressement  des  exportations 
qui  beneficient,  quant  a elles,  de  l'amelioratio~ du  climat  conjoncturel 
occidental.  Il  en resulte une  rapide degradation  de  la balance  commer-
ciale sur  laquelle un  accident  climatique,  une  secheresse  exceptionnelle 
a  1 1ete  1976,  est  venue  exercer  des  effets aggravants.  Le  taux  de  cou-
verture  du  commerce  exterieur  (FOB-FOB)  revenait  ainsi  de  10~ ~ au troi-
sieme trimestre  1975  a 90  % au troisieme trimestre  1976. 
Par  ailleurs,  la hausse  des  prix  a  cesse  de  se ralentir 
et  montre  meme  une  legere  tendance a s'accelerer  de  nouveau  sous  l'effet 
d'un redressement  des  prix des  produits  industrials,  lui-meme lie aux 
tensions  qui  reapparaissent  sur  les marches  mondiaux,  mais  aussi  sans 
doute a une  t·cntative  de  la part  des  entreprises pour  reconstituer  leurs 
marges  d 1exploitation  fortement  amoindries  pendant  la recession.  Les 
taux d'inflation reviennent  vers  10% l'an. 
L'ameliora.tion  du  marche  du  travail  demeure  limitee.  Certes, 
les offres  d 1 emploi  non  satisfaites se  sont  relevees  avec  la reprise 
de  l'activite mais  elles  demeurent  faibles  tandis  que  les  demandes  d 1 em-
ploi  non  satisfaites n'ont  fait  qu'interrompre  leur progression,  sans 
comporter  de repli.  Si  les  emplois  dans  le secteur marchand  non  agricole 
qui  avaient  recule pendant  la recession  reprennent  l·eur  avance,  ceci 
ne  correspond,  pour  l'industrie,  qu'a  un  arret  de  la baisse. 
Enfin,  !'expansion  de  la masse  monetaire,  qui  devait  accom-
pagner  la reprise,  semble  devenue  trop rapide.  Aucun  contr8le n'exis-
tant plus,les risques  d'une  "surliquidite"  sont  grands  et,  avec  elle, 
ceux d'un  nouveau  derapage  inflationniste. 
5.2.3.2.  Les  orientations conjoncturelles apres 
la reprise 
Il n'y  a  pas  lieu d'examiner  ici  dans  le detail  quel  a  pu 
etre l'enchainement  conjoncturel  de  l'economie  fran~aise depuis  1 1ete 
1976.  11  s'agit  simplement  de  preciser  les grandes  tendances  suivies 
au  cours  de  la periode  1977-1978. 
Celles-ci  comportent  en  fait  deux  phases  distinctes,  liees 
aux  orientations  de  la politique  economique  suivie par  le Gouvernement. 
La  rentree  de  l'automne  1976  a  comporte  en  effet,  avec  un  changement  de 
Gouvernement,  un  changement  dans  la politique  economique  qui  est  d 1abord 
devenue  plus restrictive,  sur  le plan monetaire  notamment  ainsi  que  sur 5-12. 
celui  de  la progression  des  revenus.  Il  en  est resulte  un  arret  dans 
la progression  de  la consommation  des  menages  en  produits  industrials 
et  une  resurgence  des  difficultes  de  tresorerie ressenties par  les 
entreprises.  Ces  elements ont  provoque  un  nouveau  rajustement  des 
stocks  et  un  affaiblissement  des  commandes,  tandis qu'ils differaient 
une reprise des  investissements productifs.  Ceci  entrainait !'arret 
de  la croissance industrielle,  mais  dans  le meme  temps  permettait  un 
retour a l'equilibre de  la balance  commerciale,  obtenu  au  quatrieme 
trimestre  1977,  un  raffermissement  du  Franc  fran~ais sur  les marches  de 
des  changes,  et  aussi  la limitation  de  la hausse  des  prix  dans  la zone 
de  8% l'an (il  est  vrai  que  les objectifs  de  la politique economique 
retenaient  un  taux d'inflation inferieur ace chiffrc).  Cette phase  de 
la conjoncture  fran~aise s'est achevee  au  quatrieme trimcstre  1977• 
La  seconde  phase  s'etend  de  la fin  1977  a  la fin  1978.  Elle 
se caracterise par  un  assouplissement  du  dispositif precedent.  L'avance 
des  revenus reels devient  plus rapide  et  s'accompagne  d'une plus  grande 
facilite  du  credit.  Aussi,  la consommation  des  menages  se  developpe a 
nouveau,  tandis  que  les carnets  de  commandes  se regarnissent  et  que  les 
stocks  se normalisent.  L'indice  de  la production industrielle reprend 
sa croissance  interrompue  et,  au  quatrieme trimestre  1978,  celui-ci est 
superieur  de  5,5% ace qu1il etait  un  an  auparavant.  Une  pause  inter-
vient  alors  dans  la degradation  du  marche  du  travail  qui  s'etait mani-
festee  au  cours  de  la phase  precedente.  L'equilibre sur  l'exterieur 
n'est  cependant  pas  affecte par la reprise  de  !'expansion et,  dans  son 
ensemble,  le taux  de  croissance  des  prix  de  detail  ne  s'ecarte guere 
de  8  ou 9% l'an.  On  sait  que, .si  la croissance  de  la production s'est 
poursuivie  en  1979,  la  degradation  de  l 1environnement  international 
-en particulier celle  du  marche  petrolier- et  la  resurgence  de  pressions 
inflationniste  ont  fortement  compromis  le  mouvement  de  redressement  de 
l'economie  et  provoque  un  nouveau  retournement  conjoncturel  en  1980. 5 .13. 
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5.3.  L'APPLICATION  DU  MODELE  METRIC  ET  LES  RESULTATS  MACRO-
~~~~--~-----------------~----~~-----~--~---~~------~--
ECONOMIQUES  _____ .. ____ _ 
METRIC  signifie "Modele  Econometrique Trimestriel  de  la 
Conjoncture".  Construit  par  une  equipe  commune  de  l'Institut National 
de  la Statistique et  des  Etudes  Economiques  et  de  la Direction  de  la 
Prevision,  il  a  ete  mis  en  service,  dans  la version  "base  1962''  a 1' au-
tomne  1977•  Depuis  lors,  le modele  a  ete  reestime  en  base  1971  et  fonc-
tionne  dans  cette version  depuis  l'ete 1979. 
A  la  demande  du  CRESGE,  l 1 INSEE  a  procede a  une  simulation 
des  evolutions macro-economiques  et  sectorielles  de  1 1economie  fran~aise 
sur  la periode  1974-1977,  en  eliminant  dans  cinq "variantes"  les mesures 
de  politique  economique prises  au  cours  des  annees  1974  et  1975,  mesures 
de  "fre~nage 11  d 1abord,  mesures  de  11soutien"  ensuite.  Le  CRESGE  tient a 
remercier  ici  l'INSEE  pour  l'aide et  1 1appui  logistique qu'il  a  pu  trou-
ver  aupres  de  cet  organisme  et  en  particulier Messieurs  P.  ARTUS  et 
A.  PACAUD  du  Service  de  Conjoncture  et  M.  DOLLE  du  Departement  Entreprises. 
L'analyse  des  resultats  du  modele  METRIC  est  decomposee  en 
deux  sections.  Dans  cette section,  apres  avoir  expose  les avantages 
particuliers presentes  par  METRIC  pour  la recherche,  nous  detaillerons les 
mesures  prises  en  compte  dans  le modele.  Enfin,  nous  decrirons  les prin-
cipaux resultats macro-economiques  obtenus.Ensuite,  dans  la section sui-
vante  (5.4.),  nous  analyserons  les resultats sectoriels des  simulations. 
5.3.1.  Le  modele  11METRIC 11 
Le  modele  METRIC  vise a  decrire le  fonctionnement  a  court 
terme  de  l'economie  fran~aise et  notamment  a  determiner  les consequences 
conjoncturelles  du  comportement  de  la puissance publique,  tel qu'il  ap-
parait  au  travers d'un  grand  nombre  de  variables relatives  aux  achats 
de  biens  et  services des  administrations  et a  leur role dans  les trans-
ferts  fiscaux  et  sociaux.  Cette caracteristique rendait  particulierement 
interessant  le recours a ce  modele  pour  l'etude des  consequences  sur 
l'emploi  des  mesures  de  politique  economique  de  1975· 
Une  seconde caracteristique  de  ce modele  est  la desagregation 
en  six branches  des  activites productrices  (1).  Sont  analysees  en  ef!et 
(1)  La  version  du  modele  METRIC  base  1971  est  sensiblement  plus  complete 
que  la version  1962.  Elle  comprend  10  branches  (agriculture,  indus-
tries agro-alimentaires,  energie, industrie,  b!timent  et  genie  civil 
et  agricole,transport  et  telecommunications,  services marchands, 
services  fin~n~iers,  commerces et activiies non-marchandes)  ce  qui 
implique  un  quasi-doublement  de  la taille  du  modile  par  rapport a 
la version prccedente.  L'agriculture et  les industries agro-alimen-
taires qui  etaient  presque  completement  exogenes en base  1962  ant 
ete  rendus  largement  endogenes  (hormis  la production,  l'investis-
sement  des entreprises et  la  consommation  des administrations).  Une 
autre  extension  du  modele  est  l'endogeneisation des  volumes et  des 
prix  des  consommations  intermediaires.  Les  coefficients techniques 
dependent  desormais,  partout  ou  cela  a  ete possible,  de  la produc-
tion des  branches et des  prix relatifs. 5.22. 
lcs branches  :  industries manufacturieres  dont  le role conjoncturel  est 
essentiel  et  qui  constituent  le  "coeur"  du  modele,  batiment  et  travaux 
publics,  ou  le poids  de  la  demande  des  administrations  est  important, 
agriculture  et  industries agro-alimentaires,  energie,  services,  et  en-
fin  commerces.  METRIC  comporte  done  un  tableau  d'echanges  interindustriels 
trimestriel.  La  desagregation  en  plusieurs produits  permet  de  differen-
cier  les  effets  des  mesures  sur  l'activite,  l'emploi,  les prix et  le 
commerce  exterieur  selon  la branche  di~ectement concernee. 
Une  troisieme caracteristique interessante  du  modele  est 
!'importance accordee  a  la dynamique.  On  sait  que  les rigidites ou  les 
enchainements  dynamiques  du  court  terme  se traduisent  par  un  ensemble 
de  delais  dont  la prise  en  compte  n'est possible qu'a  partir  d'un  modele 
trimestriel  en  raison  de  !'extreme diversite  des  structures  de  retard et 
de  leur  duree,  qu'un  modele  annuel  pourrait  mesestimer  :  l'investissement, 
la  consommation  des  menages,  les  ajustements  de  court  terme  de  l'offre 
a  la demande,  l'emploi  et  l'enchainement  des  salaires et  des  prix  font 
done  intervenir  des  variables  retardees. 
Deux  autres caracteristiques  de  METRIC  sont,  d'une  part, 
!'importance  accordee  aux variables  de  tensions,  indicateurs  de  desequi-
libres  de  court  terme,  qui  conduisent  a  integrer  dans  le modele  quatre 
resultats d'enquetes conjoncturelles d'opinion  aupris  des  industriels 
portant  sur  le niveau  des  stocks,  les marges  de  capacite  disponibles,  les 
difficultes  de  tresorerie et  les anticipations  de  hausses  de  prix a  court 
terme.  D'autre part,  METRIC,  dans  la partie financiere,  inclut  la mode-
lisation  de  la balance  des  paiements  et  de  la determination  du  taux  de 
change. 
On  trouvera,  a  l'annexe  2  de  ce  chapitre,  la description  des 
principaux  comportements  des  agents  economiques  tels qu'ils sont  pris 
en  compte  dans  NETRIC  et  qui  ont  ete  exposes  dans  INSEE  (1977)  et  P.  ARTUS 
et Alii  (1978). 
5.3.2.  Les  mesures  de  politigue  economigue prises  en 
comptt  par  METRIC  et  les variantes  de  politique 
economique  retenues 
5.3.2.1.  Les  mesures  de  politique  economique 
Les  mesures  prises  en  compte  par  METRIC  s'etalent  du  troi-
s1eme  trimestre  197~ au  troisieme trimestre  1976.  Elles  se  composent 
des  mesures  de  "freinage"  du  plan  du  12  juin  197~ et  des  mesures  de 
soutien  de  1975.  Leur  liste est  la suivante  : 
A  - Annee  1974  __ ,... __ ... ...,. __ _ 
Jeme  trimestre 
Montants  en 
milliards  de  Francs 
(MF) 
Augmentation  de  18%  de  l'impot  sur  les  societes  et  perception 
minimale  de  J  000  Francs  5  MF 
'-!erne  tr  imestr  e 
Augmentation  de  l'impot  sur  le revenu  des  menages,  partiellement 
remboursable  en  1975  2,5  MF 5.2). 
Montants  en 
milliards  de  Francs 
(MF) 
2eme  trimestre 
Augmentation  d·es  p·restations  sociales aux  familles.  et  aux  perso.nnes 
agees  et  aux  agriculteurs  5  MF 
Modification  de  la fiscalite  des  investissements  (aide  fiscale) 
Remboursement  d'une partie  de  la majoration  de  1 •·impot  sur  le 
revenu  de  197~  1  MF 
3eme  trimestre 
Augmentation  des  prestations  sociales  aux  families  et  aux  person·nes 
agees  4,2  MF 
Modificatiofi  de  la fiscalite  des  investissements 
Report  du  paiement  de  l'acompte  de  l'i~p6t  sur  les societes  en  avril 
1976  5  MF 
Augmentation  de  la FBCF  des  administrations 
lretne  trimestre 
Modification  de  la fiscalite  des  investissements 
Versement  de  l'aide fiscale 
Report  du  solde  des  BIC  au  deuxieme  trimestre  1976 
Augmentation  de  la FBCF  des  administrations 
c  - ~~~~!:-~2Z~ 
1er trimestre 
Versement  de  l'aide fiscale 
Augmentation  de  la FBCF  des  administrations 
2eme  trimestre 
Paiement  du  solde  de  l'imp8t  sur  les BIC  reporti  de 
1975 
Versement  de  l'aide fiscale 
0,5  MF  1963 
1,2 MF 
2  MF 
1,5  MF  1963 
4  MF 
1,5  MF  1963 
2  MF 
3  MF 
Paiement  de  l'acompte  de  l'impot  sur  les societes reporte 
de  1975  5  MF 
Augmentation  de  la FBCF  des  al;\ministrations 
Jeme  trimestre 
Versement  de  l'aide fiscale 
Augmentation  de  la FBCF  des  administrations 
1,5  MF  1963 
1,2  MF 
0,5  MF  1963 
On  ne  saurait  trop  souligner  la precarite  de  !'evaluation 
du  montant  de  !'augmentation  de  la FBCF  des  administrations  et  de  sa 
modulation  entre  le troisieme trimestre  1975  et  le troisieme trimestre 
1976,  m~me si  les chiffres proposes  ne  semblent  pas  d~raisonnables.  Ce 
montant,  de  5,5 milliards  de  Francs  constants  1963  correspond a une 
depense  de  l'ordre  de  11  milliards  de  Francs  courants,  ce  qui  est inferieur a  celui  de  13  milliards  estimes  dans  l'annexe  1  de  ce  chapitre, 
totalisant  investissements  des  administrations,  depenses militaires  et 
investissements  des  grandes  entreprises nationales,  mais  superieur  au 
montant  de  7,8 milliards obtenu par  la  somme  des  depenses  de  consommation 
et  d'investissement  de  ces  admi.nistrutions.  En  outre,  !'augmentation  des 
depenses  publiques  a  ete  supposee  porter  integralement  sur  la FBCF  en 
produits  de  la branche Batimcnt  et  Travaux  Publics. 
Signalons  enfin  que  l'effet  de  !'aide fiscale a l'investis-
sement  peut  etre  distingue  selon  deux  aspects  : 
- une  mesure  ~conomique  :  la modification  de  la fiscalite  sur  le materiel 
- une  mesure  financiere  :  le versement  d'une  subvention  aux  e~treprises, 
portee  en  deduction  de  l'impot  sur  les  societes. 
A  - Resultats  de  base 
5.3.2.2.  Les  variantes  de  politique  economique 
retenues 
Les  consequences  des  mesures  de  politique economique  ont  ete 
obtenues  initialement a travers  cinq variantes  d'un  compte  central  (que 
l'on appellera  "reference")  reproduisant  !'evolution  11constatee11  de 
l'Economie Franc;aise  au  cours  de  la periode.  Cette evolution  "constatee" 
n'est  pas  !'evolution effective  de  l'Economie  mais  celle calculee par 
le modele.  On  se  trouve  done  en  presence  de  trois concepts  : 
a.  Evolution  effective qui  inclut  les  effets  des  mesures  de  poli-
tiques  economiques.; 
b.  Evolution,  que  nous  appelons  "constatee",  qui  est  celle  du  compte 
de  "reference",  qui  exprime  le reel  tel qu'il  est  modelise  par 
METRIC  et  inclut  les  effets des  mesures  de  politique  economique  ; 
c.  Les  variantes  calculees  i  !'aide de  METRIC  qui ·decrivent  ce  qu'au-
rait  ete !'evolution  du  reel  en  l'absence  de  telle ou telle mesure 
de  politique  economique. 
L'analyse visant  a  mesu~ les  effets des  politiques  econo-
miques  porte  sur  les ecarts  entre les  concepts  b)  etc), c'est-a-dire 
entre le  compte  de  reference  et  les variantes.  Ceci  est  necessaire  pour 
des  raisons methodologiques  car on  ne  peut  en  effet mesurer  les  impacts 
d'une  mesure  de  politique  economique  en  comparant  les resultats effectifs 
avec  ceux obtenus  en  l'absence  de  cette mesure  qu'en utilisant  des  don-
nees  issues  d'un  meme  schema  precis  des  mecanismes  d'ajustement,  en 
l'occurence le modele  METRIC.  Ceci  laisse  de  cote  l'eventuelle inade-
quation  du  modele  a !'evolution effective  (ecarts  entre  les concepts 
a)etb),  compte  observe  et  compte  de  reference,  ecarts  qui  peuvent,  compte 
tenu  des  indications donnees  par  l 1 INSEE,  etre toutefois  tenus  pour 
negligeable  dans  la periode etudiee). 
Les  cinq variantes  des  resultats  de  base ont  ete  calculees 
par  1 1 INSEE  en  retra~ant successivement  et  de  fa~on cumulative  : 
- !'augmentation  de  l'impot  sur  les  societes  ; 
- !'augmentation  de  l'impot  sur  le revenu  des  menages 
- !'augmentation  des  prestations sociales - !'aide fiscale a  l'investissement  ; 
- !'augmentation des  depenses  publiques. 
La  derniere variante represente  done  ce qu'aurait  ete !'e-
volution economique  en  !'absence  de  toute mesure  d'action conjonetu-
relle depuis  197~. 
Les resultats  d.es  cinq variantes ont  ete  ame.nages  pour  la 
presente etude. 
En  p.r emi er  1 i eu,  i 1  a  paru plus  commode  de  r.egrouper  1 es 
deux  premieres  variantes  d'augmentation  de  l'impot  sur  les societe• et 
sur  ies menages  effectuee ·en  197L.1. 
En  second  lieu,  il  a  semble  pl.us  interessant  d'.e·tudier 
1 'impact  des  di.f.ferentes  m.esur6iil de  maniere  separee  et  no.m  cle  faOCil.n  eu-
mulativ·e.  'Les  resultat$  des  diver•es  variantes  du  modele  ont  done  et.e 
decumules.  La  procedure  permet  de  determiner  le surcroit  d'effet procure 
par  une  mesure  de  .politique  economique  donn.ee,  compte  tenu  d-es  pre.ce-
dentes.  La  met'hode  de  cumul  et  de  decumul  donne  1'·1 effet  global  des _pro-
grammes  a•acti~n conj-oncturelle ainsi  que  la contribution  de  chaque 
me sure particul iere dans  ce total.  Le.s  mesures  ne  s:> nt !pas  cDnsi d.erees., 
dans  ce  cas,  comme  des  alternatives mais  comme  les  elements  d'un dis-
posit  i··f  general,  ainsi  que  ce  f\lt  en  real  i te.  En  regard  d' une  procedure 
qui  consiste a  examiner  les effets de  chaque mesure  independamment  des 
autres,  la methode  suivie ici,  par  1~  j.eu  .d-es  variables  de  tension  figu-
rant  dans  le·modele  condu-it  a majorer  les effets individuals  des  mesures 
qui  accentuent  ces  tensions  et  a minorer  ceux  des mesures  q.ui  les .re• 
d u i sent  ( 1 ) • 
C  - Variantes  etudiees 
-~~~~~-~--~-----~-
En  consequence,  nous  etudierons  cinq :variantes,  do.nt  tro.is 
resultent  indirectement  des  variantes initiales  : 
- les effets  de  !'aug-mentation  de  l'impot  sur  les societes et  sur  le 
revenu  des  mena.gt!s  que  1 'on  not era variant·e  ttA" 
- les effets  de  1 'aug·mentation  des  prestations sociales,  que l'on ·note.-
ra variante  "B"  ; 
- les effets  de  l'aide f.iscale  a l'investissement,  que  l'on notera va-
riante  11C11 
- les effets  de  l'augment~tion des  depenses  publiques  en  biens  ~t ser-
vices,  q-ue  l'on notera v-ariante  "D"  ; 
- enfin,  on  e·tudiera  les effets  de  1' ensemble  des  mesures  de  politique 
economique  prises  en  197l:t-1975,  que  l'on notera  "E"  et  qui  correspond 
a  la derniere variante  des  resultats  de  base. 
D  - ~~~~~~~~-~!~~-2~~E~!~!t~-~~:!-~~!:!~~!~:! 
Afin  de  presenter  les resultats  des  variantes  etudiees 
d'une maniere  i  la fois  succinte  et  synthetique,  il  a  paru utile de 
( 1)  Les  resul tats  dependent  naturell  ement  de  la situation  de  de·part, 
c'est-a-dire de  la situation precedente.  La  chronologie  des mesures 
est  done  importante pour  l':nterpretation des  r6sultats. 5.26. 
faire  figurer  les effets  des  mesures  de  politique  economique  sur  les 
principales grandeurs  economiques  sur  une  s~rie de  graphiques  (nume-
rates  de  5-9·  a 5.12.). 
Les  courbes representant  les  impacts  des  mesures  de  poli-
tique  economique  ont  ete  etablies  de  la maniere  suivante  :  le  compte 
de  ref~rence  (ou  compte  central)  a  ete  compare  successivement  aux 
comptes  obtenus  dans  les  diverses  variantes  pour obtenir tantot  des 
rapports,  tantot  des  ecarts  (en  valeur  absolue)  exprimant  l'effet  de 
la politique  economique  correspondant  a  une  variante  donnee.  Par  cette 
procedure,  une  mesure  de  stimulation  de  l'activite economique  montrera 
un  impact  positif sur  l'activite economique  tandis  qu'une  mesure  de 
freinage montrera  un  impact  negatif  (1). 
Dans  la presentation  adoptee  les  effets respectifs  des 
mesures  (reperes par  les lettres A,  B,  C,  D,  E)  se lisent  de  lama-
niere  suivante  :  pour  la Production  Interieure Brute,  !'augmentation 
de  l'impot  de  197~  a  entraine  un  niveau  de  PIB  inferieur,  au  deuxieme 
trimestre  1975,  de 0,2%  au  niveau  qui  aurait  ete atteint  en  !'absence 
de  la mesure  (indice 99,8  atteint par  la courbe  notee A).  L'accrois-
sement  des  depenses  publiques  a  entraine  un  niveau  de  PIB  superieur 
de  o,4 % au  troisieme trimestre  1975  a  celui  qui  aurait  ete atteint  en 
!'absence  de  la mesure  (indice  100,~ atteint par  la courbe  notee  D). 
Au  premier  trimestre  1976  cet  impact  est  de  1,2%  (indice  101,2). 
Pour  les trois courbes  notees  A,  B  et  C,  les  donnees  dis-
ponibles  ne  vont  pas  au-dela  du  quatrieme  trimestre  1976  si bien  que 
les  courbes  n'ont  pu  etre prolongees  jusqu'a la fin  de  1977  comme  l'ont 
ete  celles notees  D  et  E.  Cela  ne  signifie pas  qu'au-dela  de  1976  les 
effets  des  mesures  correspondantes  aux  courbes  A,  B  et  C  aient  cesse 
de  s'exercer.  11  semble  que  !'absence  de  resultats pour  1977  n'ait 
qu'une  importance mineure  pour  A,  mais  cette lacune pourrait  avoir  plus 
de  signification pour  B  et  C. 
s.J.J.  ~-~ftsultats macro-economiques  de  !'application 
du  mod~le METRIC 
5.J.J.1.  Le  plan  du  12  juin  1974  (variante  "A") 
11  s'agit  des  mesures  de  deflation,  augmentation  de  l'impot 
sur  les societes  et  sur  le revenu  des  menages. 
L'augmentation  de  l'impot  sur  les societes  augmente  la 
demande  de  credit bancaire et  el~ve le taux  de  base  de 0,7  point.  Cette 
mesure  reduit  la rentabilite des  entreprises  et  done  le niveau desire 
des  stocks.  Par  ailleurs,  !'augmentation  des  taux d'interet  accrott  les 
difficultes  de  tresorerie  des  entreprises  et  affecte leur  formation  de 
capital.  Toutefois,  dans  la version  de  METRIC  disponible  au  moment  des 
calculs,  les entreprises  ne  sont  pas  supposees  repercuter  dans  leurs 
(1)  Une  m~de  de  representation graphique  plus  traditionnelle qui  con-
sisterait a rapprocher  chaque  variante  de  politique  economique  des 
agregats  du  compte  central  (le  compte  central  figurant  alors  en  di-
viseur  dans  le calcul  des  rapports)  ferait  apparaitre  des  impacts 
s'exer~ant  dans  l'autre sens  et  conduirait  done  a  des  graphiques 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































prix !'augmentation  de  la pression fiscale  directe  •.  Il  s•ensuit  que  les 
effets sur  les prix sont  faibles·  (moins  de 0,2 '}b). 
L' augm·entation  de  1 1 impot  sur  le revenu reduit  les liqui-
dites  des  minages,  pu~s leur  consommation,  par  un  effet  d'encaisses 
reelle:s.  Cette reduction  de  conso.mmati·.on· attaint  un  ma·x-imum  au.x  deuxiP.-
me  et  troisieme tr.imestres  1976  et represente  a,lors- 0,3%  de  la consom-
mation  d,es  menages.  Au  total,  la  11perte11  de  consommation  cumulee  s·' e-
b~ve a..  environ  5,3  m-illiards  de  Francs  courants,  pour  une  augmentation 
de  l'imp,Ot  sur  le revenu  de  2,5 milliards. 
Le  repli  de  la demande  interieure· susci  te une·  ba.fsse  des 
importations  (-0,6  ~au maximum  aa premier  trimestre 1975),  tandis 
qu'elle stimule !'exportation  (0,3  9(,.).  Il  en  re-su.lte  une  amelioration 
du  solde  du  commerce  ext·erieur  de  500  millions  de  Francs. courants 
(FOB-CAF). 
La.  production interieure brute ne  se  trou¥e  mino.ree  q11e  de 
0,2 %,  ce  qui  suscite une  ba.isse  de  l'emploi  de  l'ordre de  20  000  postes 
et  a·ccro.it  d'autant  les demande.s  d'emplois  no·n  satisfadte-s. 
On  remarquera  que  ces resultats ne  suffisent  pas· a  e:xp1iquer 
la rece.ssion  de l'economie franc;aise  de  1974-1975·  Si  les  stocks  sont 
reduits. par  ces m.esures,  il.s· ne  representant,  au  plu.s,,  que  10  % du  de-
stockag.e. total  de  1' economie  tan·dis  que  1a  stimulation  des  e:x;po.rtatio-ns 
n 1 a  pas  suf.fi  a  CO.mpeR.ser  1&  faiblesse· de·  la de.ma.nde  etrang.E!re:: g.lobale 
au  cour.s  de  la recession g,eneraliske  de  1 'economie occidentale.  Les 
effets les. p.lu&  vifs. se sont  exerces a 1' enco.ntre  des  importa.tions,  mais 
cela n' a  p.as.  de.termine  le redress.em·ent  des  comptes  exterieurs  •.  Au.  total, 
i 1  faut  do·nc  obs.erver  qpe  1 es· mesures  de  freinage n' ant  pas  pro.voqu:e, 
a  elles se.ules,  la rece.s:s.ion  eCO·nomiq,ue.  En  !'absence des  mesures·  de 
deflation. le modele  determine  une baisse  d.e  la Production  Interieure 
Brute a prix constants  de 3,8% entre  1e 3eme  trimestre  1974  et le 
2eme  trimestre 1975.  En  fait,  le recu1  a  ete  de  4  %. 
5.3.3.2.  Les  mesures  en  faveur  des  menages 
(variant  e  "H") 
L 1 augmentation des  prestations  sociales et  la reduction  de 
1 'impot  sur  le revenu  a.ccroissen-t  sensiblement  1a  consommation  des  mena-
ges.  Les  10,2 milliards· de  Francs  de  l'aide aux  m~nag€s entraine une 
augmentation  de  la' conso·mmation.  de  10  mi1liar.ds  d·e  Francs  co,ur.ants: en 
1975  et  de  8,5 milliards  en  1976,  en  raison  de  la forte  propension. a. 
consommer  des  revenu·s  sociaux  (0, 8.)  et  de  1 'augmentation  indui te  des 
revenus  distribu,es  :  le, reve-nu·  d,isponible  des  menag.es· s'  accr.o~it  de 
16  milliards  en  1975  et  de  8  milliards  en  1976.  Les  effets s'exercent 
avec  le maximum:  d' in·tensite  au  troisieme  trimesi;,re  1975  ou· ils depassent 
2  % de  la consommation,  puis  d~clinent ensuite  lentement.  Ils  represen~ 
tent  encore  1,5%  de  la consommation  au  quatrieme trimestre  1976. 
L'impact  sur  la production  est  plus  faible.  Il atteint  au 
plus  1,1% au  troisieme trimestre  1975.  Les  producteurs  nationaux bene-
ficient  d'une  demande  supplementaire  de  8  milliards  de  Francs courants 
en  1975  et  de  6,5 milliards  en  1975·  L'accroissement  de  la  demande  inte-
rieure  a  gene  !'exportation qui  est minoree,  au  troisieme  trimestre 
1975,  de  pres  de  1,3 % tandis  que  les  importations ont  ete  stimulees, 5.)2. 
l'effet maximum  etant  atteint  dans  ce  ens  au  quatricme  trimestre  1975 
(1,4 %).  Ces  deux  mouvements  de  sens  contraire ont  fortemcnt  pesi  sur 
le  solde  du  commerce  exterieur  en  contribuant,  au  second  semestre  1975, 
a  1 1apparition  d'un  dificit a  concurrence  de  2,5 milliards de  Francs 
courant s. 
L'investissement  productif  a  ete  stimule  par  le surcroit 
de  demande  interieure,  mais  de  fa9on  plus  tardive,  l'effet maximum 
n'intervenant  qu'au  quatrieme  trimestre  1975  et representant  1,7% de 
la FBCF  des  entreprises non  financieres,  ce  qui  tend a montrer  !'impor-
tance  des  phenomenes  d'acceleration  et  de  retard vis-a-vis  d'un  choc 
initial. 
Au  plus,  les effets sur  l'emploi  atteignent,  fin  1976, 
0,5 % des  effectifs totaux  des  entreprises  non  financieres  non  agricoles, 
ce  qui  reprisente la criation  de  65  000  emplois.  Mais,  en raison  de  la 
progression  de  la population  active,  les  demandes  d'emploi  non  satis-
faites  ne  sont  reduites  que  de  30  000,  l'accroissement  des  taux  d 1acti-
vite etant  encourage. 
Par  contre,  le taux  de  croissance  des  salaires s'es trouve 
majore  de  0,5 %,  que  ce  soit  en  termes  nominaux  ou  en  termes reels,  les 
effets exerces  en  matiere  de prix etant  faibles,  voire negatifs  dans  un 
premier  temps  :  le developpement  de  la  demande,  lorsque  les tensions  sur 
le marche  des  produits  sont  faibles,  abaisse  les prix  de  revient  unitai-
res tandis  que  la productivite marginale  de  l'emploi  est tres forte. 
Notons  enfin  que  l'accroissement  de  la  demande  a  conduit 
tout  d'abord a  accentuer  la reduction  de  stocks,  en  premiere reponse a 
ce  surcroit  de  demande.  Par  la suite,  le niveau  des  stocks s'ajustant 
a  un  niveau  superieur  de  la demande,  la constitution  de  stocks  est 
encouragee.  Mais  les effets  de  la mesure  tendant  a  s'estomper,  la for-
mation  de  stocks  decline,  suivant  un  processus  classique  "d'acceleration". 
Finalement,  l'effet stimulant.de  1 1aide  aux  menages  a  par-
ticipe  au redressement  de  la production  interieure brute pour  environ  1 
point  de  taux  de  croissance annuel.  La  croissance  de  la  PIB  entre le 
2eme  trimestre  et  le 4eme  trimestre  1975  a  ete  de  4,4 % a prix constants. 
En  !'absence  de  cette mesure  de  soutien  conjoncturel,  elle n 1aurait 
atteint  que  3,8 %. 
5.J.J.).  L'aide a  l'investissement  (variante 
~ 
L'aide fiscale abaisse  le cout  d'usage  du  capital,  en  redui-
sant  sa fiscalite  :  cette aide etait  de  10  % de  la valeur hors taxes, 
droits  de  douane,  frais  de  transport  et  frais  financiers.  L'aide recen-
see represente  environ  9  % des  investissements  en  materiels  des  entre-
prises non  financieres  non  agricoles tels qu'ils ressortent  des  donnees 
de  la comptabilite nationale.  Cet  abaissement  du  cout  a  conduit a  une 
substitution  du  capital  au  travail. 
Ce  phenomene  represente  environ  les  deux  tiers de  !'impact 
global  de  la mesure  (sur  les  comptes  a prix constants).  L'aide fiscale encourage  los  investissementa  productifs  t.lans  une  proportion maximale 
de  1,7%  (1er  trimestre  1976).  Le  modele  indique  que  cette avance reste 
acquise alors  que  l'aide fiscale  est  supprimee.  L'impact  sur  la pro-
duction  interieur brute est  limitee  (0,35%  au  maximum),  montrant  la 
quasi  absence  d'effets  secondaires  :  la consummation  des  menages  n'est 
guere  stimulee  et  ce  sont  surtout  les  importations  qui  aontrent,  globa-
lement,  la plus vive reaction a cette mesure  (pres  de  1,8  ~ au  1er tri-
mestre  1976,  mais  cet  effet  s'est~mpe rapidement). 
Les  exportations  sont reduites,  mais  le recul  ne  depasse 
pas 0,6 %,  si bien  que  le solde  commercial  se reduit,  au  plus  de  1  mil-
liard de  Francs  courants.  L'incidence  de  l'aide aux  menages  portant  sur 
un  montant  plus  faible,  avait  ete  superieure. 
Les  effets sur  l'emploi  sont  limites  :  induits par  lade-
mande  aux  industries  d'equipement,  ils voient  leurs effets secondaires 
contrecarres par  la substitution marginale  du  capital  au travail.  Aussi 
les creations  d' em,ploi,  au  quatrieme  trimestre  1976)  ne  depassent-elles 
pas  30  000  pastes,  tandis  que  les  demandes  d'emploi  non  satisfaites ne 
sont  reduites  que  d'une  dizaine  de  milliers. 
Par  ailleurs,  au  plan  financier,  la mesure  s'interprete 
comme  une  reduction  de  l'impot  et  allege la  demande  de  credit  des  en-
treprises,  ce  qui  a  pour  consequence  l'abaissement  des  taux d'interet 
d' wn  peu  plus  de  1  point. Ceci  encourage  la creation  de  stocks. 
Finalement,  l'aide fiscale a  l'investissement  a  eu  un  effet 
limite,  i  la fois  dans  ses  effets directs,  car  la  demande  de biens d'e-
quipement  n'a ete  accrue  que  pour  un  montant  inferieur a  celui  de  l'aide 
accordee,  et  dans  ses effets indirects,  notamment  sur  l'emploi.  On  ne 
peut  nier  cependant  qu'elle  a  exerce  des  effets benefiques  sur  1 1equi-
libre de  tresorerie dans  les  entreprises. 
5.3.).4.  L'accroissement  des  achats publics 
(variante  "D") 
L'augmentation  des  depenses  publiques  a  un  impact  sensible 
sur  la production  (1,3%  au  de~xieme trimestre  1976),  mais  dis  que  !'im-
pulsion  donnee  a  cesse,  les effets diminuent  rapidement.  L'importation 
est  stimulee  dans  une  proportion plus forte  (1,6  %),  encore  que  l'impact 
soit  limite  dans  ce  cas,  du  fait  de  !'absence d'importations directes 
(puisqu'il  s'agit  de  produits  de  la branche Batiment  et  Travaux Publics, 
ne  faisant  pas  l'objet  de  commerce  international).  Comme  precedemment, 
les  exportations  sont  freinees,  dans  les memes  proportions  que  les  im-
portations sont  stimulees.  La  combinaison  des  deux  mouvements  entraine 
un  deficit  de  la balance  commerciale  qui  atteint  un  maximum  de  2,8 mil-
liards  de  Francs  courants  au  troisieme trimestre  1976.  La  conso.mmation 
des  menages  est  encouragee  du  fait  de  la distribution  de  revenus  sup-
plementaires,  dans  une  proportion  de  0,6 % au  maximum. 
Ce  sont  surtout  les investissements  des  entrepriaes non 
financieres  qui  beneficient  des  effets  secondaires  les plus  importants 
et  l'impact  depasse  celui  de  l'aide a  l'investissement  (2,9%  au  dcu-
xieme  trimestre  1977). L'emploi  augmente  progressivement  jusqu'a  atteindre  90  000 
postea  suppl~mcntnires i  l'~t&  1976,  mais,  suivnnt  lo  profil  de  la pro-
duction,  il  y  a  ensuite diminution  :  fin  1977,  les  cr~ations d'emploi 
resultant  des  depenses  publiques  sont  ramenees a  45  000  postes,  soit  une 
reduction  de  moitie  des  creations intiales  en  un  an.  Symetriquement,  les 
demandes  d'emploi  non  satisfaites se reduisent  d'abord  de  50  000  pour 
ne  plus  etre inferieures  ensuite  que  de  20  000  a celles  du  compte  de 
reference a la fin  de  1977· 
Les  tensions  sur  le marche  du  travail tendent  toutefois a 
s'accroitre et  favorisent  les  gains  en  pouvoir  d'achat.  Mais  l 1 incidence 
sur  les prix est  toutefois negligeable  en  1975  et  en  1976  car  !'augmen-
tation  des  salaires nominaux  est  plus  que  compensee,  au  niveau  des  couts 
salariaux unitaires,  par  les  gains  de  productivite. 
Les  pressions inflationnistes  (METRIC  privilegie fortement 
!'inflation par  les  couts)  apparaissent  en  1977  et  1978.  La  productivite 
du  travail rejoint  en  effet  sa valeur  tendancielle  :  la mesure  ajoute 
environ 0,5 % de  croissance  des  prix a  fin  1977  et 0,5 % de  croissance 
des  salaires reels. 
L'examen  de  cette variante revele  surtout  la brievete  des 
effets  du  soutien  des  depenses  publiques,  ceux-ci  etant  pratiquement 
limites  aux  moments  ou  ces  depenses  sont  effectuees  et  s'estompant  en-
suite tres  rapidement:  l'acquis n'est  meme  pas  conserve. 
5.3.3.5.  L'ensemble  des  mesures  de  politique 
economique  de  197~-1975  (variante  11E") 
La  variante  11E11  represente,  selon  le modele,  !'evolution 
"spontanee"  de  l'economie,  en  !'absence  de  toute mesure  de  politique 
economique  dont  les  incidences particulieres ont  ete  examinees  prece-
demment.  Il s'agit a present  d'etudier  les effets  d'ensemble,  et  aussi 
la contribution  de  chaque  mesure a cet  effet  d'ensemble. 
Les  montants  engages  dans  les mesures  de  soutien prises  en 
1975  atteignent  30,6 milliards  de  Francs  courants,  ou  15,6 milliards 
de  Francs  constants  1963,  soit  2,J4%  de  la PIB  1975.  Elles ont  entrai-
n~ un  gonflement  de  la PIB  qui  repr~sente au  total  22,4 milliards  de 
Francs  1963,  correspondant a  un  coefficient multiplicateur  de  1,4 et  un 
gonflement  total  des  importations  de  6,7 milliards  de  Francs  196J. 
L'ensemble  des  ressources  s'est  done  accru  d'un peu  plus  de  29  milliards 
de  Francs  1963,  correspondant  a  un  coefficient multiplicateur  de  1,9. 
Les  effets ont  ete temperes,  il est  vrai  par  l'action  de  freinage  con-
joncturel  menee  en  1974  et  aux  30,6  milliards  injectes  dans  l'economie 
en  1975-1976  il convient  de  retrancher  7,5  milliards  de  Francs  courants 
resultant  de  l'alourdissement  de  la fiscalite.  Le  solde net  des  mesures 
contenues  dans  la variante  "E"  est  done  de  22,1 milliards  de  Francs 
courants,  dont  l'effet global  a  atteint  au  maximum  2%  de  la PIB  et  3% 
des  importations. 
Le  soutien  immediat  a  ete  celui  de  la consommation  des  me-
nages  (cf variante  "B")  auquel  est  venu  s'ajouter plus tard celui  des 
depenses  publiques  (cf variante  "D").  Ainsi,  la fin  de  1975  et  le debut 
de  1976  ont-ils ete  le plus marques  par  les effets  de  la politique  de 
stimulation conjoncturelle.  Puis,  !'action  de  l'aide aux  menages s'estompant,  le soutien  a  ~t~ alors  assur~ presque  exclusivement  par  les 
depenses  publiques  en  biens  et  services,  dont  !'incidence a  persiste, 
de  maniere  de  mains  en  moins  sensible,  jusqu'a la fin  de  1977  et  le 
debut  d.e  1978. 
Le  tableau  de  la page  suivante reprend  de  maniere  sommaire 
les effets totaux respectifs  des trois mesures  de  soutien.  On  remarquera 
que  chaque  type  de  mesure  porte  sur  des  montants a  peu  pres  comparables  : 
10  milliards pour  l'aide aux  menages,  9  milliards  pour  l'aide aux  inves-
tissements  et  11  pour  l 1 accroissement  des  depenses  publiques.  Il  apparait 
en  fait  que,  meme  en  tenant  compte  de  la superiorite, du  montant  d~pense, 
ce  sont  les  depBnses  publiques  qui  pr~sentent le coefficient multiplica-
teur  le plus  ~leve  (2,3)  et  qui  entrainent  la plus  forte  augmentation  des 
effectifs  employes  a la fin  de  1976,  cette augmentation  ayant  aussi ete 
la moins  durable.  Les  effets se  ~epartissent a  peu  pres  sur  tous  les pas-
tes  de  la  demande,  mais  22  % des  ressources mobilisees  pour  repondre a la 
demande  proviennent  de  !'importation. 
Viennent  ensuite  les aides  aux  menages.  Le  coefficient  mul-
tiplicateur est  de  2  sur  les  emplois  hors  stocks  et  de  1,8  sur  le total 
des  ressources.  Les  fuites a !'exportation representant  20% de  l'accrois-
se~ent  de  ces  ressources.  L'incidence  de  l'aide est  concentr~e sur  la 
consommation  priv~e,  puis  l'investissement  des  entreprises  et  !'exporta-
tion,  les  autres  effets,  sur  la  consommation  publique,  l'investissement 
des  menages  et  des  administrations  etant  pratiquement  nuls.  Enfin,  les 
effets  sur  l'emploi  qui  representent  les  deux tiers de  ceux  entraines par 
l'accroissement  des  depenscs  publiques,  ne  diminuent  que  lentement. 
Enfin,  il y  a  l'aide a  l'investissement  dont  le coefficient 
multiplicateur  sur  les  emplois hors  stocks  est  proche  de  1,  et  m~e in-
ferieur a  1  si  l'on ne  considere  que  la FBCF  des  entreprises.  La  dimi-
nution  de  la fiscalite n'engendre  pas  un  accroissement  correspondant 
des  investissements.  Les  fuites a  !'importation  sont  elev~es  (29  %)  et 
les effets  sur  les effectifs  employes  faibles,  mais  durables.  La  cons-
titution  de  stocks  est  favorisee  par  les aspects  financiers  de  la mesure 
c'est la  la principale "deperdition"  des  effets  de  l'aide a l'investis-
sement. 
De  cet  exercice,  il ressort  plusieurs constatations inte-
ressantes  quant  aux  incidences  sur  l'activite economique  et  sur  l'emploi 
des  d~cisions de  politique  economique  : 
- d'abord !'impact relativement restreint  des  mesures  n'affectant  pas 
directement  la demande  :  ceci  est  net  en  ce  qui  concern~ l'aide a 
l'investissement  ou  l'accroissement  de  celui-ci n'a meme  pas atteint 
le montant  de  l'aide accordee.  La  mime  constatation peut  ~tre faite 
sur  les effets  du  plan  de  deflation  de  1974  qui  se  composait  de  majo-
rations  d'imp8ts  et  dont  la portee  appar~it  limi~ie,  selon le modele. 
Pour  partie les effets directs  sont  absorbes  par  des  variations  dans 
la  demande  de  biens  et  services  se  trouve relativement  peu  affectee, 
en  regard  des  sommes  initialement  mises  en  oeuvre. 
ensuite,  et  en  corrolaire  de  la constatation precidente,  les  conse-
quences  significatives  sur  les  ~quilibres a prix constants  de  tout 
choc  affectant  directement  la  demande  (augmentation  des  prestations 
sociales ou  des  depenses  publiques),  s'accompagnent  de  maniere  tardive 
et  limitee  d'ajustements  de  prix  :  les  changements  dans  la productivite 
jouent,  a  la hausse  comme  a  u  baisse,  un  important  role  amortisseur. 5.36. 
Tableau 5.1.  _. __ .. __ .,. ____ _ 
Resultats macro-economiques  des  mesures 
de  soutien  conjoncturel  prises  en  France  en  1975 
/" 
""""  Mont ants  en milliards  Aide  aux  Aide  aux  Depenses 
de  Francs  menages  invest is.  publiques  Total 
Mont ant  des  mesures 
a.  prix courants  10,2  9,4:  11,0  30,6 
a.  prix constants  1963  5,4:  4:,7  5,5  15,6 
en % de  la PIB  0,81  0,70  o, 83  2,34 
effets totaux  (prix 
de  63)  1975-1977 
sur  la PIB  7,9  l.t:' 6  9,9  22,4: 
sur  les  importations  2,0  1,9  2,8  6,7 
sur  les  RES SOURCES  9,9  6,5  12,7  29,1 
sur  la formation  des 
stocks  - 0,9  1,6  0,1  0,8 
sur  les  EMPLOIS  HORS 
STOCKS  10,8  4:,9  12,6  28,3 
sur  la consommation 
des  menages  10,2  2,4  4:,8  17 '6 
sur  la FBCF  des  me-
nages  0,3  0,1  0,1  0,5 
sur  la FBCF  des 
entreprises  2,8  4-,5  3,7  11,0 
sur  la FBCF  des  AIF  o,o  o,o  7,6  7,6 
sur  la consommation 
des  AIF  o,o  o,o  o,o  o,o 
sur  les  exportations  - 2,5  - 2,1  - ),6  - 8,2 
multiElicateurs 
PIB  1,46  0,98  1,80  1,44: 
Ressources  1' 83  1 ,)8  2,)1  1,87 
Effets sur  les  ef-
fectifs  emElox:es 
(mi 11 i ers) 
a  fin  1976  61  29  92  182 
a.  fin  1977  55  2J  4:6  124: Le  modele releve  qu'en !'absence de  mesures  de  politique 
economique  en  1974-1975,  le profil  corijoncturel  de  l'ecortomie :trant;ai-
se aurait  ete peu modifie  :  la recession  aurait  ete a peine moins  ao-
centuee puisqu'il n'y aurait  eu  attenuation  de  la baisse  que  de 0,2 
points,  et  la reprise aurait  ete moins  forte,  mais  pour  seule~ent 1,2 
points  de  taux  de  croissance  annuel  (1).  En  outre,  les points  de  re-
tournement  de  la conjoncttire n'auraient  pas  ete deplaces,  en  particu-
lier parce  qu'une variable ayant  exerce  un  role  fondamental  dans  les 
fluctuations  de  cette periode,  la formation  de  stocks n'a pas,  sous 
l'effet des mesures  de  soutien ou  de  freinage,  suivi  une  evolution tres 
differente de  son  evolution "spontanee".  La  politique conjoncturelle 
n'a done  fait  qu'accentuer  un  mouvement  de  fond. 
(1)  Sur  la periode allant  du  deuxi~me trim~stre 1975  au  troisii~e 
trimestre  1976. 5 .4:.  LES  RESULTATS  SECTORIELS  DE  :t-tETRIC 
-~~-----~----~~-------~---~--~--~-
On  a  souligne  dans  la section precedente la desagregation 
en  six branches  des  activitbs productives  dans  le modile  METRIC  et 
!'interet particulier que  cette caracteristique pouvait  presenter  dans 
!'analyse des  effets sectoriels sur  l'emploi  des  mesures  de  politique 
economique recourant  a  ce  modele  de  conjoncture. 
Nous  limiterons notre  etude  a  deux  variantes parmi  les 
cinq precedentes.  La  premiere  concerne  le seul  accroissement  des  de-
penses  publiques  du  plan dedeveloppement  de  1975,  designee  dans  la 
section precedente  sous  le terme  de  11variante  D".  La  seconde  concerne 
!'ensemble  des  mesures  de  politique economique  de  1974:-1975  (variante 
E),  qui  compare  !'evolution constatee  de  l'economie a  son evolution 
autonome,  c'est-a-dire celle qui  aurait  ete obtenue  en  l'absence  de 
toute  intervention publique  au  cours  de  la periode  sous  revue.  Il 
aurait  sans  doute  ete preferable  de  pouvoir  disposer,  au  niveau  secto-
rial  d'informations plus detaillees concernant  les autres variantes 
de  politique economique  (aide  aux  menages,  aide a  l'investissement), 
mais  celles-ci n'ont  pas  ete  communiquees. 
L'accroissement  des  depenses  publiques  est  la mesure  qui  a 
produit  les  effets les plus  importants  sur  la  demande.  Supposee,  par 
hypothese  de  travail,  ne  porter  que  sur  une  seule categorie  de  produits 
(ceux  de  la branche Batiment  et  Travaux  Pu~lics),  cette variante permet 
d'examiner  precisement  les effets  de  diffusions  de  !'impulsion  donnee 
et  de  souligner  les mecanismes  de  tension,  tels qu'ils s'expriment  dans 
les branches  du  modele.  En  outre,  cette variante  se  situe au  centre  des 
preoccupations·  de  la presente  etude puisqu' il s' agit  d' examiner  les 
effets  des  depenses  publiques  sur  1 1 emploi,  le terme  de  depenses  publi-
ques  etant  entendu  dans  ce  cas  dans  un  sens strict  :  achats  de  biens  et 
services par  !'administration. 
Nous  examinerons  done  successivement,  pour  les  deux varian-
tea retenues,  !'incidence sur  chacune  des  six branches  de  METRIC  des 
mesures  de  politique  economique  selectionnees  (variantes  D  et E),  en 
commen~ant par  la branche  du  Batiment  et  des  Travaux Publics.  Ensuite, 
nous  etudierons  l'industrie,  puis  la branche  de  l'energie,  celle  de 
!'agriculture et  des  industries  agro-alimentaires,  celle des  services 
et  enfin la branche  des  commerces. 
Pour  chacune  de  ces branches  (a  !'exception de  celle de 
!'agriculture et  des  industries  agro~alimentaires)  on  a  fait  figurer 
sur  des  graphiques  accompagnant  le texte les principaux resultats 
obtenus(graphiques 5.13.  a 5.18.).  Il  s'agit d'une  part  des  ecarts, 
exprimes  en  pourcentage,  entre les  donnees  du  compte  de  reference  con-
cernant  les ressources 1  la production ou  la valeur  ajoutee  et  les 
effectifs  employes,  et  les donnees  obtenues  dans  les variantes D  et  E. 
Le  resultat  donne  le surcroit  d'activite attribuable aux  mesures. 
D1autre part  on  a  fait  figurer  les productivites moyennes  et  ma~ginales 
apparentes  du  travail  par  branche.  La  productivite moyenne  est  celle 
du  compte  de  reference.  Elle  a  ete calculee  simplement  en  divisant  la 
valeur  ajoutee  a  prix constants par  le nombre  d'heures travaillees par 
trimestre.  Les  productivites marginales ont  ete calculees A partir des 
differences finies  entre valeurs  ajoutees  du  compte  de  reference et  des 
variantes  pour  le numerateur  et  des  differences  finies  entre les heures 
travaillees pour  le denominateur.  Ceci  revient a  attribuer  aux  nouveaux effectifs la valeur  ajoutee procuree par  les mesures.  Ainsi  parlera-t-on 
de  productivite marginale  apparente  du  travail. 
Enfin,  il convient  de  preciser  la notion  de  "creation 
d'emploi 11 •  On  appellera creation  d'emploi,  l'ecart  entre  les effectifs 
employes  du  compte  de  reference  et  les effectifs  employes  des variantes. 
Il  ne  s'agit  done  pas  d'un  flux  de  creation d'emploi,  mais  d'un .stock. 
Le  fait  qu'a  une  periode  donnee  le nombre  des  emplois  crees est  infe-
rieur  au  nombre  des  creations  au  cours  de  la periode precedente  doit 
done  s'interpreter  comme  une  reduction  du  supplement  d'emploi  procure par 
les mesures. 
5.~.1. Batiment  et  Travaux  Publics 
5.~.1.1. Accroissement  des  depenses  publiques 
(variante  D) 
La  branche  du  bltiment  et  travaux publics  est  celle qui  a 
beneficie,  d'apres  les hypotheses  de  depart,  directement  de  l'accrois-
sement  des  achats  en  biens  et  services des  administrations.  L 1accrois-
sement  de  la  demande  directe,  en  regard  de  la variante  donnant  !'evolu-
tion  de  l'economie  fran~aise en  !'absence  de  la mesure,  correspond  aux 
depenses  publiques,  soit 5,5 milliards  de  Francs  1963. 
Cet  effet  direct  suscite peu  d'effets  secondaires  sur  la 
branche.  Ainsi,  l'accroissement  total  de  la demande  est  de  8,~ milliards 
de  Francs  constants  1963  sur  la periode  1975-1977.  L'effet multiplica-
teur  est  de  1,5.  Comme,  globalement,  !'impact  a  ete  superieur,  on  peut 
en  conclure  que  !'impulsion initiale a  produit  des  effets dans  les 
autres branches via la demande  de  produits par  la branche  et  la distri-
bution  de  revenus  supplementaires. 
Comme  il n'y  a  pas  de  commerce  exterieur pour  la branche, 
!'ensemble  des  effets s'exerce  integralement  sur  la production  du 
Batiment  et  Travaux  Publics.  En  outre,  comme  il n'y  a  guere  de modifi-
cations  dans  la repartition entre  valeur  ajoutee  et  consommation  inter-
mediaire(il  s'agit  du  court  terme),la valeur  ajoutee  est  stimulee dans 
la meme  proportion  que  la production  :  les 500  millions  de  Francs  cons-
tants  du  troisieme trimestre  1975  impliquent  une  croissance  de  la va-
leur  ajoutee  de  l'ordre  de  2,5  %.  Mais  les 1,5 milliards  du  quatrieme 
trimestre  induisent  un  accroissement  moins  que  proportionnel  :  5,5  %, 
notamment  parce  que  les effets  secondaires  sur  l'investissement  des 
entreprfses,  la constitution  de  stocks,  la consommation  des menages  ten-
dent  deja  a s 1estomper.  Des  que  les  depenses  publiques  supplementaires 
prennent  fin,  c'est-a-dire apres  le  troisieme trimestre  1976,  les effets 
sur  la branche ont  pratiquement  disparu.  L'impact  sur  la valeur ajoutee 
est  ramene  a  moins  de  1  %.  Ceci  demontre  le caractere peu  durable  de 
1 1 impact  de  l'aide a  la branche  du  Batiment  et  Travaux PubliCs,  les 
effets secondaires n•etant  pas  suffisants pour  permettre,  a~·deli de 
la stimulation elle-meme,  de  fournir  un  soutien  durable  de  l'activite. 
Les  effets  sur  l'emploi  sont  amortis  mais  lls se revelent 
plus  durables  que  ceux  sur  la valeur  ajoutee.  En  effet,  les effectifs 
employes  ne  sont  accrus  au  maximum  que  de  2,5  %,  soit  moins  que  la 
moitie  des  effets  exerces  sur  la valeur  ajoutee.  Cependant,  une  fois 5.40. 
Graphique  5.13.  BRANCHE  :  BATIMENT  ET  TRAVAUX  PUBLICS  FRANCE 
EFFETS  DES  MESURES  DE  POLITI QUE  EOJ:OOMIQUE  DE  1974-1975 D' APRES  METRIC 
(Rapports  Re£erence/Variantes D et E) 
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CRESGE les  depenses  publiques  revenues  a  la normale,  l'emploi reste  super~eur 
de  2% a celui  qui  aurait  ete observe  en  l'absence  de  la mesure.  La 
reduction  s'effectue ensuite progressivement,  l'accroissement  des  ef-
fectifs  par  rapport  a la variante n'etant plus  que  de  0,5 % a fin  1977· 
Les  creations  d'emploi  dans  la branche  auront  ete  finalement 
de  JJ  000  a  la fin  de  1976  mais  elles auront  ete ramenees a 8  000  a la 
fin  de  1977•  Aussi,  l'arret de  !'impulsion conjoncturelle  donnee  a  la 
branche s'est-elle accompagnee,  toutes  choses  egales d'ailleurs,  d'une 
regression  de  l'emploi. 
La  difference  de  taux  de  croissance entre  la valeur  ajoutee 
et  les effectifs sous  entend  une  evolution particuliere  de  la produc-
tivite apparente  du  travail  et  singulierement  de  sa productivite mar-
ginale.  La  productivite  des  nouveaux  effectifs est  en  effet tres elevee 
au  debut  des  mesures  de  soutien.  Elle  se reduit  ensuite rapidement  pour 
devenir  inferieure a la productivite  moyenne,  la valeur  ajoutee  supple-
mentaire etant reduite plus  que  proportionnellement  que  les effectifs. 
Ceci  souligne  l'une  des  caracteristiques  du  modele  qui  est  le delai  de 
1 'ajustement  de  1 'emploi.  Ce  delai  i.mplique  d' abord  un  allegement  des 
couts  de  production,  d'ou  les  phenomenes  de  prix que l'on  a  pu  mention-
ner  precedemment. 
Le  graphique  5.14.  tente  de  visualiser  les effets sur  la 
production  et  les effectifs  employes  de  l'accroissement  des  depenses 
publiques  d'apres METRIC,  sous  la forme  des  differences premieres  en-
tre les  donnees  du  compte  de  reference  et  celles  du  compte  correspon-
dant  a la variante  "D". 
Les  effets directs  sur  la  demande  sont  les montants  depen-
ses  par  les administrations  publiques  a  !'occasion  du  programme  de 
developpement  de  l'Economie  Fran~aise.  Ce  sont  les  11  milliards  de 
Francs  courants  ou  les 5,5 milliards  de  Francs  constants  1963  dont  la 
depense  s'est repartie  entre  le troisieme  trimestre  1975  et  le troi-
sieme  trimestre  1976.  La  difference  entre  ces  montants  et  la  demande 
supplementaire totale  (ou  la production,  ce  qui  est  equivalent  pour 
cette branche)  correspond  done  aux  effets indirects et  induits  de 
!'augmentation  des  depenses  publiques.  Le  graphique montre  que  ces 
effets indirects et  induits reagissent  avec  un  decalage  d'environ  un 
trimestre sur  les effets directs mais  qu'ils se reduisent  tres rapide-
ment  une  fois  achevee  la depense  publique  supplementaire. 
La  repartition des  effectifs supplementaires  employes  selon 
les effets directs  d'une  part  et  les effets indirects et  induits d'autre 
part  est malaisee.  Elle  a  ete realisee ici,  faute  de  mieux,  proportion-
nellement  a la place qu'occupent  respectivement  dans  la production  (ou 
la demande  totale)  la  demande  directe  et  la demande  indirecte et  in-
duite,  c'est-a-dire sans tenir  compte  des  delais  d'ajustement  de  l'em-
ploi  i  la production.  Aussi  bien  los  effets directs  son~-ils supposes 
nuls  au-dela  du  troisieme trimestre  1976.  Les  resultats revelent  fi-
nalement  un  impact  plus  important  des  cffets indirects et  induits  sur 
l'emploi  que  ne  1 1est  cet  impact  sur  la production.  Ce  phenomene  resul-
te pour  une  part  de  la procedure  de  calcul  utilisee mais  aussi  pour  une 
autre part,  du  jeu  des  productivites  du  travail. 5.4:2. 
Graphique  5.14.  BRANCHE  :  BATIKENT  ET  TRAVAUX  PUBLICS  FRANCE 
EFFETS  DE  L1ACCROISSEMENT  DES  DEFENSES  PUBLIQUES  D'APRES  METRIC 
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CRESGE 5.4.1.2.  Ensemble  des  mesures  dejRolitique 
~omique 
Les  profils  de  !'impact  de  !'ensemble des  mesures  de  po-
litique economique  sont  peu  differents  de  ceux resultant  du  seul  ac-
croissement  des  depenses  publiques.  Les  autres  mesures ont  eu  en  effet 
une  assez  faible  incidence  sur  la branche,  l'impact  des  mesures  de 
deflation  de  1974  compensant  a  peu  pres  celui  de  l'aide aux  menages 
et  a  l'investissement  de  1975-
La  branche  du  hatiment  ne  reagit  done  que  tres peu  aux 
impulsions  venant  des  autres branches  (et,  par  suite,  son  potentiel 
d'auto-developpement  ou  d'effet  de  retour  en  provenance  des  autres 
branches  de  la  demande  du  BTP  a ces branches  est  aussi  tres limite). 
Elle ne  peut  done  connaitre  une  croissance  de  sa production et  de  son 
emploi,  dans  !'hypothese d'une  carence  dans  la  demande  finale privee, 
que  par  le fait  det  mesures  directes  de  soutien de  son activite,  cette 
croissance etant  necessairement  limitee,  compte  tenu  des  observations 
qui  precedent,  a  la seule periode  au  cours  de  laquelle !'action directe 
des  pouvoirs publics  est  exercee. 
Remarquons  toutefois  que  les  effets  sur  l'emploi  exerces 
par  les autres mesures  de  politique  economique  persistent plus  longue-
ment  que  ceux  exerces par  les accroissements  de  depenses  publiques, 
ceci  parce qu'ils persistent  egalement  plus  longuement  sur  la demande, 
consommation  ou  investissement.  Ils procurent  done  indirectement a 
la Branche  du  Batiment  et  des  Travaux Publics  un  soutien reduit,  mais 
durable. 
5.4.2.  Industries manufacturieres 
Le  modele  ne  distingue pas  dans  les  industries manufac-
turieres les differents types  d 1activite  comme  par  exemple  les  indus-
tries d'equipement,  les  industries  intermediaires  et  les industries 
de  consommation.  Par  consequent,  dans  la version. "base  1962",  1 es 
echanges  entre  ces  industries,  considerees  comme  des  intraconsomma-
tions,  ne  sont  pas pris  en  consideration  dans  le modele.  Il  n 1est 
done  pas  possible  de  suivre les effets d'entrainement  internes  de 
l'industrie,  inconvenient  negligeable  pour  la branche  des  batiments 
et  travaux publics,  mais  qui  ne  l'est plus  ici. 
5.4.2.1.  Accroissement  des  depenses  publiques 
L'impact  de  l'accroissement  des  depenses  publiques  est  de-
rive  de  la demande  de  la branche  des Batiments  et  Travaux Publics  en 
produits  industrials et  bien  sur  de  tous  les effets secondaires  du 
modele,  notamment  ceux resultant  de  la distribution  de  revenus  sup-
plementaires. 
L'ensemble  de  ces  effets  entraine  un  accroissement  du 
besoin  de  ressources  en  produits  industrials representant,  i  son  ma-
ximum,  1  % des  ressources  et  qui  se traduit  dans  la production  (et 
dans  la valeur  ajoutee)  par  un  accroissement  moitie  moindre  (0,5  %), 
la difference  etant  constituee par  les  fuites  i  !'importation. 5·'*'*· 
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CRESGE 5-4:5. 
L'accroissement  total  de  la  demande  ressort a 5,8 milliards 
de  Francs  constants  1963  dont  2,5  proviennent  de  la consommation  des 
menages,  2,9  des  investissements  et  3,7  de  la consommation  intermediaire 
des  autres branches  (et  surtout  celle  du  BTP).  Le  reste est  constitue 
par  une  augmentation  du  niveau  des  stocks  (1,1 milliards)  et  une  baisse 
des  exportations  (- 4,4 milliards). 
Sur  ces 5,8 milliards d'accroissement  de  demande,  3,3  mil-
liards soit  57  % correspondent a des  importations,  ce  qui  indique  une 
propension marginale a  importer  considerable,  et  seulement  1,2 milliards 
correspondent  a  une  production  domestique  supplementaire.  Le  solde  est 
constitue  par  les marges  commerciales,  en  augmentation  de  1,3  milliards. 
Les  11fuites"  sont  done  tres elevees pour  l'industrie manu-
facturiere.  Elles  tendent  meme  a susciter une  situation paradoxale  en 
1977  :  les  importations  de  produits  industriels entrent  en  effet  en 
concurrence  avec  les productions  domestiques  et  l'accroissement  de· 
la  demande  a l'industrie entraine une  reaction plus  forte  de  !'impor-
tation  que  de  la production.  Une  fois  que  cette  demande  s'estompe,  les 
importations  s'adaptent  plus  lentement  que  la production a cette situa-
tion  nouvelle.  Il vient  alors  que  la  demande  supplementaire disparaissant, 
la production  diminuev  Les  impulsions  trop brutales  de  la politique 
economique  tendent  done,  au  bout  d 1 un  certain temps,  a produire  des 
effets  sur  l'industrie qui  se  situent a  l'inverse des resultats recher-
ches.  On  peut  done  parler  dans  ce  cas  d'effets  11pervers"• 
L'impact  sur  l'emploi  industriel  est  plus  long a se mani-
fester,  mais  il  depasse  les  effets  exerc6s  sur  la production  (en attei-
gnant  jusqu'a 0,75%  des  effectifs  employes  dans  la branche)  et,  de  par 
les inerties,  tend a etre plus  durable.  En  outre,  il ne presente pas 
d'effets  "pervers 11 •  La  productivite marginate  du  travail  est  d'abord 
superieure a la productivite moyenne  mais  elle tend rapidement  a retrou-
ver  cette productivite moyenne,  puis a lui  etre inferieure,  devenant 
meme  negative  en  1977•  Le  profil  de  la productivite  est  sans  doute 
biaise,  pour  1975,  par  la methode  suivie pour  l'analyse.  Celle-ci  pro-
cede  en  effet  par  difference  entre variantes  cumulatives  :  l'ordre  dans 
lequel  intervient  le  cumul  des  politiques  economiques  peut  donner  des 
resultats differents,  la difference etant  d'autant  plus  sensible lors 
de  calculs  effectues a la marge.  Ceci  concerne  tout  autant  la produc-
tivite  que  la propension marginale a  importer. 
5.4:.2.2.  Ensemble  des  mesures  de politique 
economigue 
L'impact  de  !'ensemble  des  mesures  de  politique iconomique 
est  beaucoup  plus  sensible  que  celui  exerce  par  le  seul  accroissement 
des  depenses  publiques.  L'ensemhle  des  ressourccs  est  augmente  de  2% 
et  la production  de  1,3  %,  ce  qui  signifie que  les fuites a !'impor-
tation  sont  beaucoup  moins  importantes  que  precedemment  :  l'accroisse-
ment  de  la  demande  totale,  cumulee  sur  1974-1977  est  de  13  milliards 
de  Francs  constants  1963,  dont  6,~ milliards vont  a  !'importation et 
3,5 a  la production nationale,  le reste etant  constitue  par  une  aug-
mentation  des  marges  commerciales.  Ceci  ne  suffit  pas a  eviter,  en 
1977,  des  effets pervers  semblables a  ccux  deja  decrits  :  la production 
devient  inferieure a celle qu'elle aurait  atteint  en  !'absence de  toute 
mesure  de  politique  economique Le  profil  de  la productivite marginale  du  travail  est nlus 
conforme a celui  deja observe  pour  la branche BTP,  mais  il comport8, 
pour  1977  une  partie negative.  L'emploi  reagit  en  effet  avec  retard 
sur  la production  si  bien  que  les effets  les plus  importants  s'exercent 
sur  l'emploi  avec  un  an  de  retard,  le  maximum  se  situant  au  debut  de 
1977  au  moment  ou  la productivite  de  ces  effectifs supplementaires  est 
devenue  pratiquement  nulle.  L•emploi  decline  ensuite,  mais tres lege-
rement. 
5.4.).  Energie 
5.4.).1.  Augmentation  des  depenses  publiques 
Comme  pour  l'industrie,  les effets exerces  par  !'augmen-
tation des  depenses  publiques  ne  sont  que  des  effets secondaires ou 
indirects.  Ceux-ci  engendrent  une  augmentation  de  la demande  de  850 
millions  de  Francs  constants  1963  (total  sur  1975-1977)  provenant  sur-
tout  de  !'augmentation de  la consommation  des  menages,  c'est-a-dire 
de  l'accroissement  des  revenus  distribues  (~60 millions),  puis  des 
consommations  intermediaires  (370  millions).  Le  solde  se  compose  des 
ajustements  de  stocks,  car  la mesure  ne  modifie  en  rien les exportations, 
supposees  autonomes. 
L'augmentation  des  depenses  publiques permet  un  accroisse-
ment  de  la production  de  660  millions  (cumulee)  et  un  accroissement  des 
importations  de  190  millions  :  a !'inverse de  l'industrie,  la production 
nationale beneficie autant  que  les  importations  du  soutien car  la dis-
tribution  des  parts  demarche  n 1est  pas modifiee.  Au  total,  les indus-
tries energetiques ont  une  production  et  une  valeur  ajoutee  augmentees 
de 0,8 % a  ce  qui  aurait  ete atteint  en-dehors  de  la mesure.  Mais, 
dans  !'ensemble,  les effets sur  l'emploi  sont  tres faibles,  portant 
au  plus  sur  180  postes  de  travail,  guere plus  de  0,5  pour mille  de 
l'emploi  total  de  la branche.  On  notera cependant  un  profil  de  pro-
ductivite marginale tres voisin  de  ceux  etudies  jusqu'a present  :  tres 
elevee pour  les premiers effectifs supplementaires,  elle se reduit 
rapidement  pour  devenir  inferieure a la productivite  moyenne  apparente 
du  travail  dans  la branche. 
5.4.J.2.  Ensemble  des  mesures  de  politigue 
economique 
L'ensemble  des  mesures  de  politique  economique  entraine  des 
effets bien  plus  considerables  sur  la demande,  la production et  l 1 emploi 
de  la branche  energie,  en particulier  l'aide aux  menages  qui  se tra-
duit,  a  cote  d'autres usages  finals,  par  une  augmentation  de  la consom-
mation  energetique.  Au  total,  sur  1974-1977,  le surcroit  de  demande 
atteint  2,2 milliards  de  Francs  constants  1963,  provoquant,  au  plus 
un  accroissement  de  ressources  de  1,8  %,  se  repartissant a raison  de 
1,7 milliards sur  la production  nationale  et  500  millions a !'impor-
tation  :  le taux  de  penetration  des  produits  ene~getiques etrangers 
ne  variant  pas.  Cette situation s'explique par  le fait  que  les pro-
duits  energetiques  importes  n 1 entrent  pas  en  concurrence  avec  les 
produits  energetiques nationaux  :  leur  comportement  est  celui  de  biens 
complementaires  alors  que  celui  des  importations  de  produits industriels 
est  celui  des  biens substituables. Graphique  5.16..  BRANCHE  :  ENERGIE  FRANCE 
EFFETS  DES  MESURES  DE  POLITIQUE  ECONOMIQUE  DE  1974-1975  D' APRES  METRIC 
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L'emploi  progresse  pour  devenir,  au  bout  de  quelques  trimes-
tres,  durablement  superieur  de  450  postes a  ceux  qui  auraient  ete ob-
serves  en  l'absence  des  mesures  de  politique economique.  L'accroisse-
ment  des  effectifs n'est  que  de  1,3  pour  mille.  Comme  dans  le cas  de  la 
seule  augmentation  des  depenses  publiques,  l'impact  sur  l'emploi  de  la 
branche  energie n'aura  done  ete  que  peu  significatif. 
5.4.4.  Agriculture  et  industries agro-alimentaires 
Pour  cette branche  (en realite le regroupement  concerne 
deux  branches  tres  differenciees),  le comportement  du  modele  est tres 
particulier  :  la production  (et  par  consequent  la valeur  ajoutee  et 
l'emploi)  n'est  pas  influencee par  des  phenomenes  economiques  de  court 
terme,  mais  pratiquement  11predeterminee11  par  des  variables  de  longue 
periode.  A  court  terme,  seules  les fluctuations  du  climat  peuvent 
impliquer  des  modifications  de  la production.  C~lle-ci est  done  traitee 
de  maniere  exogene.  De  meme,  le commerce  exterieur,  importations  et 
exportations,  n'est pas  affecte  par  les modifications  de  la demande. 
La  modelisation  de  ce  secteur  est  done  extremement  simplifiee. 
En  consequence,  toute modification dans  la demande  (con-
sommation  intermediaire,  consommation  des  menages)  va  se traduire par 
des  variations  de  stocks  d'une part  et  des  changements  dans  les prix et 
les marges  commerciales  d'autre part.  Ainsi,  l'accroissement  des  de-
penses  publiques  entraine-t-il  un  supplement  de  consommation  interme-
diaire  de  200  millions  de  Francs  constants  1963  et  un  supplement  de 
consommation  des  menages  de  1  milliard de  Francs.  L•ensemble  de  cette 
demande  supplementaire  est  satisfaite pour  partie par  une  reduction 
de  stocks  (900  millions)  et  par  !'elevation des  marges  commerciales 
(JOO  millions).  Le  schema  est  le meme  en  ce  qui  concerne  les effets  de 
l'ensemble  des  mesures  de  politique  economique.  A  une  augmentation  de 
la consommation  de  la consommation  intermediaire  de  500  millions  de 
Francs  constants  et  une  augmentation  de  la  consommation  des  menages 
de  3,2 milliards,  correspondent  une  baisse  des  stocks  de  2,7 milliards 
et  une  elevation  des  marges  commerciales 'de  1  milliard. 
Commerce  exterieur  et  production  nationale  ne  sont  done  pas 
modifies  par  ces mesures  et  l'emploi  n'est  pas  non  plus affecte.  La 
branche agriculture  et  agro-alimentaire apparait  done,  dans  le  domaine 
des  volumes  et  dans  la version  de  METRIC  utilisee ici,  insensible  aux 
impulsions  de  la politique  economique. 
5·'*·5·  Services 
La  branche  des  services  est  affectee par  les mesures  de 
politique  economique  par  l'intermediairc  de  la consommation  des  mena-
ges  et  les  consommations  des  autres branches.  Comme  il n'y  a  pas  de 
variations  de  stocks ni  d'importations  dans  cette branche  (les impor-
tations  des  autres branches  sont  comptees  CAF,  c'est-a-dire services 
compris),  les effets  exerces  par  la demande  s'expriment  integralement 
dans  le besoin  de  ressources,  c'est-a-dire la production  de  la branche. 
L'accroissement  des  depenses  publiques  induit  une  consomma-
tion  intermediaire  (total  sur  1975-1977)  de  1,3  milliards  de  Francs 
constants  et  une  demande  des  menages  de  900  millions.  Ceci  procure 5.49. 
Graphi  que  5. 17.  BRANCHE  :  SERVICES  FRANCE 
EFFETS  DES  MESURES  DE  POLITI QUE  ECON:>MIQUE  DE  1974-1975 D' APRES  METRIC 
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un  surcroit  de  production atteignant  au  maximum 0,7 % qui  diminue re-
gulierement  jusqu'a la fin  de  1977.  Les  effets sur  l'emploi  se  font 
sentir  de  maniere  legerement  decalee  et procurent  un  maximum  de  14  700 
postes  de  travail,  lesquels  sont  ramenes  a  2  000  a  la fin  de  1977· 
Comme  deja  note  precedemment,  la productivite  des  nouveaux  effectifs 
est  d'abord  superieure  a  la productivite  apparente  moyenne  de  !'en-
semble  des  emplois  de  la branche,  puis,  dans  un  second  temps,  elle lui 
devient  inferieure. 
L'ensemble  des  mesures  de  politique economique  a  un  impact 
beaucoup  plus considerable sur  la production et  sur  l'emploi  :  d'abord 
favorise  par  la  demande  des  menages,  le relai  est  pris par  1 1accrois-
sement  des  depenses  publiques.  L'incidence la plus forte  se  situe  au 
quatrieme trimestre  1975  et represente  1,4 % de  la production,  le 
montant  total  de  la production  supplementaire representant  6,5 milliards 
de  Francs  constants,  soit cinq fois  l'impact  du  seul  accroissement  des 
depenses  publiques.  Les  effets  sur  l'emploi  sont  done  tres sensibles  : 
les creations d'emploi  atteignent  )4  000  postes  aux  deuxieme  seme~tre 
1976  puis redescendent  a  19  000  a  fin  1977•  Proportionnellement  a  leur 
effet  sur  la production,  les mesures  de  politique  economique  ont  un 
impact  moindre  sur  1 1emploi  que  la seule  augmentation  des  depenses  pu-
bliques.  Ceci  est  du  a  1 1evolution  de  la productivite marginale,  plus 
elevee  en  debut  de  periode  que  celle calculee pour  la variante d'aug-
mentation  des  depenses  publiques.  La  difference provient  sans  doute  en 
partie  de  la methode  suivie pour  obtenir cette variante mais  on  obser-
vera  que  les effets  se  font  sentir plus  durablement  avec  les mesures 
d'aide  aux  menages  et  a  l 1investissement  que  celles d'accroissement 
des  depenses  publiques.  Une  fois  encore,  le  phenomene  doit  etre im-
pute  aux  reactions rctardees  des  fonctions  de  consommation  et  d'in-
vestissement. 
5.4.6.  Commerces 
La  branche  des  commerces  est  affectee par  les mesures  de 
politique  economique  puisque  tout  accroissement  de  demande  correspon-
dant  a  ces  mesures necessite  des  transactions  sur biens  et  services, 
d'ou  des  modifications  dans  lcs marges  commerciales  qui  constituent 
la production  de  la branche  :  les  changements  dans  les  consommations 
intermediaires,  dans  la consommation  des  menages,  dans  1 1investissement 
ou  les  exportations contribuent  tous a  determiner  ceux  de  la production 
des  commerces. 
Il n'est  done  pas  Surprenant  que  meme  en  subissant  indi-
rectement  les effets  des  mesures  de  politique economique,  les commerces 
beneficient  d'un  impact  important  :  l'accroissement  des  depenses publi-
ques  augmente  la production  de  la branche  de  0,9 % au  deuxieme  trimestre 
1976  et  les effets cumules  atteignent  1,7 milliards  de  Francs  constants 
1963.  L'impact  sur  l'emploi  se fait  sentir progressivement,  le maximum 
etant  atteint  un  an  et  demi  plus tard,  fin  1977,  avec  la creation  de 
9  200  emplois.  Ces  effectifs  supplementaires tendent  a  demeurer  stables, 
la productivite marginale  du  travail  evoluant  de  la meme  maniere  que  la 
productivite moyenne.  Au  total  l'emploi  de  la branche  se  trouve  augmen-
te  d'environ 0,5 %. 5.51. 
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CRESGE L'ensemble  des  mesures  de  politique  economique prises  en 
1974-1975  revele  des  effets maxima  au  troisieme trimestre  1975  (sur 
la demande)  ou  ils representent  2,1%  de  la production.  Cette  "pointe" 
doit  etre attribuee  aux  consequences  de  l'aide aux  menages  sur  leur 
consommation.  Puis·  les effets  declinent  lentement,  les effets  de 
l'accroissement  des  depenses  publiques  venant  s'ajouter.  a  ceux  des 
autres mesures.  Au  total,  la politique  economique  contribue  i  un  ac-
croissement  de  la production  (total  sur  197~-1977)  de  5,7 milliards 
de  Francs  constants  1963.  Les  creations  d'emploi  augmentent  fortement 
jusqu 1 au  troisieme trimestre  1976  ou  elles atteignent  18  800  postes. 
Puis  la croissance est plus  limitee puisque  le maximum  est  de  19  600 
pastes  au  deuxieme  trimestre  1977•  Enfin  il y  a  une  l~gere diminution, 
a  18  500  fin  1977•  Ici  aussi,  le fait  que  la productivite marginale 
apparente  du  travail rejoint  la productivite  moyenne  ne  suscite pas 
de  reductions  d'emplois  au-dela  d'un  simple  rajustement  a la valeur 
ajoutee,  rajustement  d'ailleurs fort  etale  dans  le temps,  a  1% au-
dessus  de  l'emploi  qui  aurait  ete obtenu  en  !'absence des  mesures. 
5.4.7.  ComEaraison  par  branche  des  effets sur  l'emploi 
de  l'accroissement  des  depenses  publiques 
Au  terme  de  cet  examen,  il convient  de  rapprocher  les prin-
cipaux resultats obtenus  sur  les  effectifs  employes  selon les branches 
du  modele,  selon qu'il s'agit  du  seul  accroissement  des  depenses  publi-
ques  ou  de  !'ensemble  des  mesures  de  politique  economique.  La  comparai-
son  portera tout  d'abord  sur  les  incidences  sur  la production.  Ensuite 
on  examinera celles sur  1 1emploi  et  on  distinguera  d'une  part  !'impor-
tance  des  effets et  d'autre part  leur  duree.  Les  principaux elements 
de  la comparaison  sont  figures  dans  les tableaux 5.2.  et  5.3.  page 
suivante. 
5.4.7.1.  Les  incidences  sur  la  productio~ 
A  - ~~~~~!~~~~~~~-~~~-~~E~~~~!-~~~!!g~!~ . 
En  ce  qui  concerne  les  incidences  sur  la production,  il 
est  evident  que  la branche  des batiments  et  travaux publics beneficie 
le plus  des  depenses  publiques.  Puis  viennent  les  services,  ensuite 
les commerces,  l'industrie et  enfin  l'energie.  Il  peut  paraitre sur-
prenant  de  trouver  l'industrie seulement  a  la quatrieme  position.  Mais 
ceci  s•explique par  los  phenomenes  de  fuite a  !'importation,  ampli-
fiees  par  le fait  que  l'accroissement  des  depenses  publiques  est 
intervenu apres  d'autres mesures  de  stimulation conjoncturelle et  done 
dans  une  situation  deja  tendue.  Si  la variante  d'accroissement  des  de-
penses  publiques avait  ete  calculee par  le modele  independamment  des 
mesures  precedentes,  c'est-a-dire sans tenir  compte  de  la chronologie 
des mesures,  la production  industrielle aurait  sans  doute  pu  repondre 
davantage  au  surcro!t  de  demande  en  produits  industrials  de  la branche 
des batiments  et  travaux publics.  Au  total,  sur  une  production  supple-
mentaire pour  l'economie toute entiere de  14  milliards  de  Francs 
constants  1963,  pres  de  60%  sont  assures  par  la branche BTP.  Les 
services representant  16  % de  la production  supplemcntaire,  les 
commerces  12  %,  l'industrie 9  %.  La  comparaison  de  ces  proportions 
aux  parts  de  ces  differentes branches  dans  la production totalc montre 
la forte  deformation  entrainee. -
5·5J• 
Tableau 5.2.  ____ ...., ... _____ _ 
Effets  de  l'accroissement  des  depenses  publiques 
(11  milliards  de  Francs  courants) 
sur  la production  et  l'emploi  par  branche d'apres 
METRIC 
Ecarts  du  compte  de  reference a  la variante  D 
Impulsion : Effets cu- Entploi  supplementaire 
Branche  initiale  mules  sur 
"'\ 
la prod.  a  fin  75  a  fin  76  a.  fin  77 
Batiment  et  travaux 
publics  5,5  8,4  12 
Industries manufac-
turieres  - 1,2  6 
Energie  - 0,7 
Services  - 2,2  4: 
Commerces  - 1,7  1 
Agriculture  et  agro-
aliment air  e  - -
TOTAL  5,5  14,2  25 
Montants  en  milliards  de  Francs  constants  1963 
Emploi  en  nombre 
Tableau 5.3. 
--~-------.. -
700  32  Boo 
800  36  4:00 
20  160 
4:00  14  600 
100  8  000 
- -
020  91  960 
Effets  des  mesures  de  politique  economique  de  1974-1975 
sur  la production  et  l'emploi  par  branche  d'apres 
METRIC 
Ecarts  du  compte  de  reference a la variante  E 
8  100 
26  800 
100 
2  000 
8  800 
-
45  800 
Effet  s  cumub~s  Emploi  supp  1 em ent air  e 
Branche  sur  la  a  production 
" 
Batiment  et  travaux 
publics  10,9  17 
Industries manufacturieres  3,5  16 
Energie  1,7 
Services  5,6  17 
Commerces  4,2  8 
Agriculture  et  agro-
alimentaire  -
TOTAL  25,9  60 
--- .  - -
Montants  en milliards  de  Francs  constants  1963 
Emploi  en  nombre 
fin  75  a  fin  76  a  fin 
200  41  JOO  14  300 
600  65  700  56  700 
140  450  420 
700  33  000  19  100 
900  19  500  18  600 
- - -
540  159  950  109  120 
77 s.st.:. 
B  - Ensemble  des  mesures 
En  regard  des  effets des  seules  depenses  publiques  sur  la 
production,  les  incidences  de  !'ensemble des  mesures  de  1974  sur  les 
branches  laisse une hierarchie  inchangee  :  la branche aTP  beneficie 
de  plus  de  40%  de  l'accroissement total  cumule  de  la production,  puis 
les  services,  le  commerce,  les  industries manufacturieres  et  la branche 
de  l'energie.  Ce  sont  les memes  elements  que  precedemment  qui  expliquent 
ce resultat.  Notons  toutefois  que  les effets sur  la production  des  me-
sures  autres  que  l'accroissement  des  depenses  publiques  sont  beaucoup 
moins  disperses  entre  les branches.  Dans  ce  cas,  ce  sont  les branches 
des  services  qui  arrivent  en  tete,  puis,  avec  des  montants tres  proches 
(de  l'ordre de  2,5  milliards  de  Francs  1963),  les  industries manufac-
turieres,  le BTP  et  les  commerces  ;  enfin,  la branche  de  l'energie.  Il 
est  vrai  que  ces  mesures  permett~ient  d'escompter  une  repartition assez 
equilibree entre  les branches beneficiaires.  En  outre,  intervenant  chro-
nologiquement  avant  l'accroissement  des  depenses  publiques  elles ont 
entraine  des  fuites  a  !'importation proportionnellement  moins  importantes 
pour  les branches  industrielles. 
5.4.7.2.  Les  incidences  sur  1 1 emploi 
En  ce  qui  concerne  les  creations  d'emploi,  il convient  de 
considerer  dans  un  premier  temps  les effets par  branche  aux  alentours 
de  l'impact  maximum,  c'est-a-dire a  fin  1976,  puis  de  considerer  les 
evolutions  dans  le temps,  singulierement  entre la fin  1975  et  la fin 
1977. 
A  - ~~~~!~-E~£-~~~~~~~-~-!!~_!2Z§ 
•  Accroissement  des  depenses  publiques 
A  fin  1976,  les creations  d'emploi  s'elevent a  92  000.  Pa-
radoxalement,  c'est  l'industrie qui  procede  aux  plus  fortes  augmentations 
d 1emploi.  En  effet,  si  l'on  admet  que  les  importantes  fuites  a  !'impor-
tation  sous-entendent  des  tensions  importantes,  sous l'effet  de  la re-
prise  "spontanee"  de  1 1economie  et  des  mesures  de  soutien conjoncturel, 
il est  normal  d'observer  aussi  une  forte reaction  en  matiere  d'emploi, 
les gains  de  productivite possibles  devenant  de  plus  en  plus reduits. 
c•est  ce  que  revele  une  assez  faible  productivite marginale  apparente~ 
Au  surplus,  il n'est  pas  anormal  que  le phenomene  ne  se  soit manifeste 
que  dans  l'industrie.  C•est  cette branche  qui  a  enregistre  les varia-
tions  conjoncturelles  les plus  fortes  au  cours  de  la periode  sous  re-
vue.  C'est  elle aussi  qui  a  le plus beneficie  des  mesures  de  soutien 
ala consommation eta l'investissement.  Finalement,  une  fois replace 
dans  son  contexte conjoncturel,  !'impact  de  l'accroissement  des  de-
penses  publiques  sur  la production  et  l'emploi  de  l'industrie n'appa-
rait pas  incoherent.  Il  est  vraisemblable  que  si  cet  accroissement  etait 
survenu  au  cours  de  la recession  proprement  dite  au  lieu d'intervenir 
au  cours  de  la reprise les resultats auraient  ete differents  :  l'effet 
multiplicateur  des  importations,  tout  comme  l'effet multiplicateur 
des  emplois  auraient  ete  differents.  Il  en  aurait  decoule  un  surcroit 
superieur  de  production,  mais  il n'est  pas  invraisemblable  que  les 
creations  d'emploi  auraient  pratiquement  ete  les  memes  que  dans  la 
variante etudiee,  les effets multiplicateurs  d 1 emploi  etant  moindres 
mais  appliques  a  une  production  superieure. Pour  la branche  du  BTP,  les  creations  d'emploi  sont  un  peu 
moindr~que celles  de  l'industrie  (36  ~00)  pour  un  besoin  de  production 
pres  de  sept  fois  plus  important.  Il  semble  que  cette branche ait  ete 
caracterisee  au  cours  de  cette periode  par  une  sous utilisation  de  ses 
effectifs  employes.  Le  surcroit  de  production aurait  done  ete assure 
en  priorite par  une  augmentation  de  l'activite des  effectifs deja  em-
ployes  dans  la branche.  Ensuite,  pour  le  surplus,  par  embauche  d'effec-
tifs supplementaires. 
Les  creations  d'emploi  dans  la branche  des  services  sont 
assez  conformes,  a  fin  1976,  au  surcroit  de  production  dont  cette branche 
beneficia.  Par  contre,  les creations  d'emploi  dans  les  commerces  sont 
plus  faibles  et  celles  dans  le secteur  de  l'energie  sont  insignifiantes  • 
•  Ensemble  des  mesures 
A  la fin  1976,  les creations  d'emploi  se montent  a  160  000. 
C'est  l'industrie qui,  comme  precedemment,  procede  aux  plus  fortes  embau-
ches,  suivie par  le BTP,  les  services,  les  commerces  et  enfin  l'energie 
(ou  elles ne  sont  guere  significatives).  L'impact  de  l'accroissement 
des  depenses  publiques  dans  !'ensemble  des  mesures  est  eleve  (57%)  ce 
qui  explique  que  la hierarchie  des resultats est tres proche  de  celle 
obrenue  en  ne  considerant  que  !'augmentation  des  depenses  publiques.  Il 
faut  done  examiner  les  effets attribuables  aux  autres mesures  de  poli-
tique  economique  pour  interpreter  les ecarts.  Il  apparatt  alors claire-
ment  que  si  les  industries manufacturieres  augmentent  toujours  leurs 
effectifs le plus  fortement,  cette augmentation  est  davantage  en  rapport 
avec  l'accroissement  de  la production.  Par  ailleurs,  les  augmentations 
d'effectifs  emplois  dans  la branche  des  BTP  sont  relativement  faibles 
en  regard  de  l'accroissement  de  la production.  Ces  deux observations vont 
bien  dans  le sens  du  renforcement  de  !'hypothese  de  !'existence d'un 
sous  emploi  a  resorber  dans  ces branches  en  1975,  important  pour  la 
branche  BTP,  assez  faible  pour  la branche  des  industries manufacturieres 
qui  implique  des  effects  non  proportionnels  de  la production  sur  les 
effectifs occupes  • 
•  Accroissement  des  depenses  publiques 
Pour  la branche  des  BTP,  les creations  d'emploi  s'elevent 
d 1abord progressivement,  pour  diminuer  ensuite  fortement,  une  fois 
acheve  l'accroissement  des  depenses  :  il y  a  d'abord creation  de  postes, 
puis  diminution  des  postes creesprecedemment,  le resultat  donnant  un 
impact  finalement  assez modeste,  fin  1977,  c'est-a-dire un  an  et  demi 
apres  les premieres  augmentations  de  depense.  Un  profil  analogue  est 
observe  pour  la branche  des  services.  Par  contre,  les  industries manu-
facturieres,  les  industries  energetiques  presentent  des  creations  d'em-
ploi  qui  augmentent  plus  lentement,  mais  diminuent  aussi  beaucoup  plus 
progressivement.  Ainsi,  !'impact  sur  l'emploi a-t-il ete plus  durable 
dans  les branches  ou  l'impact  sur  la production  a  ete  relativement  mo-
dere,  sinon tres faible,  mais  beaucoup  moins  concentre  sur  la periode 
au  cours  de  laquelle ont  eu  lieu les  accroissements  de  depenses  publi-
ques,  c'est-a-dire branche  des  BTP  et branche  des  services.  A  fin  1977, 
le nombre  total  des  emplois  crees  par  la mesure  concernee n'est  plus 
finalement  que  de  46  ooo,  mais  60%  d'entre  eux  etaient  le fait  de 
l'industrie et  19%  le fait  de  la branche  des  commerces,  ces  deux  pro-
portions  etant  superieures  i  !'importance  de  l'emploi  de  ces branches 5-56. 
dans  !'ensemble des  effectifs  employes.  Les  creations d'emplois  du  BTP 
ne  representent plus  que  18  % des  creations totales et  celles  de  la -
branche  des  services 4%  seulement.  Seules  les branches  de  l'energie et 
surtout  de  !'agriculture et  des  industries agro-alimentaires ne  sont  pas, 
ou  tres peu,  affectees par  la mesure  • 
•  Ensemble  des  mesures  de  politique  economique 
Pour  la branche  des  industries manufacturieres,  le plus vif 
accroissement  des  effectifs  embauches  a  la suite  de  ces  mesures  s'opere 
entre la fin  1975  et  la fin  1976.  Il  y  a  ensuite  une  diminution  de  ces 
effectifs supplementaires  (9  000)  entre la fin  1976  et  la fin  1977•  Le 
profit  est  finalement  assez  peu  different  de  celui  des  emplois  attribua-
bles  aux  seuls  accroissements  des  depenses  publiques.  Mais  si  l'on  ne 
retient  que  les effets  des  autres mesures  que  l'accroissement  des  de-
penses  publiques,  il n'y  a  pas,  au-dela  de  fin  1976  diminution  des  ef-
fectifs  supplementaires.  Au  contraire,  ceux-ci  se maintiennent  :  dans 
ce  cas  aussi  l'impact  de  ces mesures,  affectant  directement  le revenu 
des  menages  ou  des  entreprises,  est  plus  durable. 
Pour  la branche  du  bitiment  et  des  travaux publics,  !'evo-
lution  comporte  une  forte hausse  des  emplois  supplementaires  entre  fin 
1975  et fin  1976  suivie  d'une  baisse tout  aussi  sensible entre fin  1976 
et  fin  1977•  La  encore,  si  l'on considere  les effets attribuables  aux 
autres mesures  que  l'accroissement  des  depenses  publiques,  les  emplois 
supplementaires tendent  a  etre plus  stables,  la hausse  est  moins  forte 
et la baisse aussi.  Les  memes  remarques  valent  egalement  pour  les  ef-
fectifs  supplementaires  dans  la branche  des  services  et  de  l'energie. 
Pour  le  commerce,  les resultats  issus  de  !'ensemble  des  mesures,  de 
l'accroissement  des  depenses  publiques  et  des  autres mesures  sont  a 
peu  pres  equivalent  en  termes  de  profils,  si bien  que,  globalement, 
la baisse  des  effectifs supplementaires  employes  (c'est-a-dire la reduc-
tion  de  l'ecart  entre les effectifs  employes  du  compte  de  reference 
et  ceux  du  compte  de  la variante  E)  entre  fin  1976  et  fin  1977  doit etre 
attribuee a l'achevement  des  depenses  publiques  supplementaires  du 
plan  de  soutien  de  1975.  Les  autres mesures  de  politique economique, 
meme  apres  l'epuisement  des  credits qui  l·eur  etaient  associes,  conti-
nuent  quant  a  elles a exercer  leurs  effets  de  fa~on plus  durable, 
effets qui  ont  du  encore persister,  vraisemblablement,  au  cours  de 
1978,  quoique  de  maniere  moins  prononcee  qu'en  1977. 5.5.  L 1APPLICATION  DES  MODELES  ENTREES-SORTIES  ET  LA 
CONFRONTATION  AUX  RESULTATS  DE  METRIC 
-----~~~------~-----,---~~--~-~------
L'etude  des effets des politiques conjoncturelles sur 
l'emploi  sectorial par  le  modele  METRIC  doit  etre  completee  par  l'exa-
men  et  la  confrontation des r6sultats obtenus  par  des  m&thodes  plus 
classiques  de  determination des multiplicateurs.  Dans  ce  sens,  il a 
ete  elabore  par  le  CRESGE  un  modele  entrees-sorties de  petite dimension 
(dix branches)  dont  le  principe  de  construction et  les resultats chif-
fres  sont  donnes a  l'annexe  III  de  ce  chapitre. 
L'analyse  a  ete  menee  en  deux  temps.  Le  premier  point 
de  la  section est  consacre a  l'etude  des  principaux resultats obtenus 
par !'application du  modele  entrees-sorties aux  vecteurs d'accroissement 
de  demande  resultant  des  mesures  de  politique  economique  :  transferts 
aux  menages,  aide a·l'investissement,  depenses publiques,  etc  ••• Il se-
ra alors procede a une  comparaison  de  l'impact  de  ces mesures  sur  l'em-
ploi  des branches que  suggere  la  statique  comparativeo  Le  second  point 
de  l'expose  compare  plus precisement  1 1impact  d 1un  accroissement  des 
depenses publiqes en produits  du  batiment  et  des travaux publics  selon 
les resultats de  l'analyse entrees-sorties d'une  part et  de  METRIC 
(variantes  11D11  et  11E 11 )  d'autre part. 
5.5.1.  L'application du  modele  entrees-sorties 
Pour  etudier les resultats obtenus  par !'application du 
modele  entrees-sorties,  nous  preciserons tout  d 1abord  les vecteurs  de 
demande  finale utilises,  puis nous  dec1·irons  les effets sur  l'emploi  de 
ces vecteurs.  Enfin,  nous  comparerons  ces resultats et  nous  jugerons  de 
l'efficacite des  types  de  mesure. 
5.5.1.1.  Les  vecteurs  de  demande  finale 
Ceux-ci  sont  au  nombre  de  cinq,  qui  correspondent  a  cha-
que  demande  finale  stimulee  par  les mesures  de  soutien conjoncturel  de 
1975.  Leur  composition est  decrite a  l'annexe  Io  Mentionnons  simplernent 
les categories de  demande  finale  retenues  : 
A  - Consommation  des  menages  (effets des transferts) 
B- F.B.C.F.  des entreprises  (effets de  l'aide a  l'investissement) 
C  - F.B.C.F.  des  administrations publiques  ; 
D  - Consommation  des administrations  (depenses militaires) 
E  - F.B.C.F.  des  grandes entreprises nationalcs. 
Les vecteurs de  base  ont  ete transformes  pour  leur uti-
lisation dans  le  modile.  La  proc6durc  suivie  pour  cette transformation 
est  decrite a  l'annexe III  : 
- correction  de  TVA  pour  la  demanie  des  menages 
- correction  de  marges  commerciales 
- evaluation de  la  demande  interieure et  de  la  demande  d'importation. Les  coefficients de  correction utilises sont  ceux  de-
terminis  lors de  l'~laboration du  mod~lc  entr~es-sorties. Leur utili-
sation permet  d'obtenir  les vecteurs  de  demande  finale  aux  producteurs 
nationaux et  de  demande  finale  a  !'importation.  Ces  vecteurs  figurent 
dans  les tableaux  de  l'annexe· III  de  ce  chapitre. 
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5.5.1.2.  Contribution  des  mesures  de  politique 
economique  de  1975 a  l'emploi  interieur 
Compte  tenu  des propensions a  consommer,  la  demande  fina-
le  domestique  est  accrue  de  pres  de  5,8 milliards  de  Francs  1975o  La  bran-
che  des  services et  commerce  est  la principale beneficiaire  de  cet  accrois-
sement,  ce  qui  tend  singulierement  a  limiter lea effets directs  sur  !'im-
portation  (2~0 millions).  Les  effet~ indirects  sur  la  production depassent 
3  milliards  de  Francs,  ce  qui  donne  un  coefficient multiplicateur  de 
1,54  (1)o  Les  importations  des  branches  s'accroissent  de  600 millions.  Au 
total,  le  besoin  de  ressources est  augmente  de  9,8 milliards,  dont  8,5 % 
sont  des  fuites a  !'importation. 
Les effets sur  l'emploi  portent  sur  un  equivalent  de 
78  000  postes/annee  (2)  correspondant  a 0,4 % des effectifs employes 
dans  les branches marchandeso  Les  branches beneficiaires sont,  par ordre 
d'importance  :  les  services et  commerces,  avec  pres  de  la moitie  de  l'ef-
fet  total~  soit  0,7%  de  l'emploi  de  la branche,  puis  les industries de 
biens  de  consommation et  !'agriculture  (respectivement  7  et  9%  du  total, 
representant  un  impact  de  0,5 et  de  0,3%  sur  les effectifs employes)o  On 
remarquera  aussi  l'impact  relativement  eleve  sur  l'emploi  dans  les bran-
ches  financieres  (0,8  %)  bien que  les effectifs concernes  soient  faibles. 
L'emploi  dans  la branche  de  llenergie est,  par  contre,  assez  peu  modifie. 
B  - L'aide  a  l'investissement 
Les  depenses  d'investissement  concernent  surtout  les in-
dustries  d 1equipement,  mais elles entratnent  des effets dans pratique-
ment  toutes les autres branches.  L'accroissement  direct  de  la pro-
duction  interieure  approche  7,3  milliards  de  Francs  1975,  auxquels 
s'ajoutent  des  importations  de  2,2 milliards.  Les effets induits sur 
la production  s'elevent a  4,9  milliards,  ce  qui  donne  un  coefficient 
{1)  On  definit  ici  le  coefficient  multiplicateur par  le  rapport  entre 
l'accroissement  total  de  la production et  l'accroissement  de  la 
demande  finale  domestiqueo 
(2)  C'est-a-dire,  avec  une  productivite  inchangee,  le  nombre  de  postes 
necessaires pour  satisfaire  dans  l'annee  la  demande  interieure 
adressee  aux  branches.  Si  cette  demandc  devait  atre  satisfaite dans 
une  periode  autre  qu'une  annee  complete,  il faudrait  tenir  compte 
de  cette  contrainte et  exprimer  les resultats non  en  nombre  de  postes 
supplementaires mais  en  nombre  d'heures  de  travail,  compte-tenu 
d'une  productivite horaire  (et  non  d'une  productivite annueile) 
constante,  pour  satisfaire  cette  demandc.  C'est  la  procedure  adoptee 
pour  comparer  les r6sultats de  la  statique  comparative  a  ceux  du 
modele  dynamique  METRIC  (cf  infra 5.5.2.). 5-59· 
multiplicateur  de  1,67o  Les  importations  des  branches  s'accroissent  de 
1,2 milliards.  Au  total,  le  besoin  de  ressources  supplementaires est 
de  15,6 milliards,  dont  22% proviennent  de  !'importation. 
Les effets sur  l'emploi  portent  sur  un  equivalent  de 
91  000  postes/an et  correspondent  done  a  0,5%  de  l'emploi  dans  le 
secteur  marchand~  Comme  l'aide  ~ l'investissement  a  concerne  plus par-
ticulierement  les biens  d'equipement,  il n'est  pas  surprenant  de  cons-
tater que  les effets les plus  importants  se  sont  manifestes  dans  cette 
branche  :  57%  de  !'impact total  y  est  en effet  concentre  soit  un  equi-
valent  d'activite  de  52  000  postes/an,  soit  2,8 % de  l'activite de  la 
bracche.  Vienpent  ensuite  les industries des biens intermediaires qui 
beneficient  indirectement  de  la mesure,  avec  un  equivalent ·de  13  600 
postes  ou 'o,8%  de  l'emploi  de  la branche. 
Les  depenses  sont  concentrees  sur  les produits  de  la 
branche  des batiments et  travaux publics.  c•est  done  surtout  la pro-
duction  domestique  qui  beneficie  de  la demande  :  6,2 milliards  de 
Francs,  contre  seulement  180 millions pour  !'importation directe.  Les 
effets indirects  sur  la production atteignent  ~ milliards de  Francs, 
d'ou  un  effet total d'un  peu  plus  de  10  milliards  (coefficient  multi-
plicateur  de  1,65),  entrainant  des  importations d'un  peu  plus d'un 
milliard,  soit 2,1%  seulement  du  besoin total  de  ressources. 
L'impact  sur  l'emploi  correspond a  environ 86  000  postes/ 
an  dont  pres  de  51  000  (60  %)  concernent  la branche  du  Batiment  et  des 
Travaux Publics  (effets directs a  99  %).  Viennent  en  second  lieu  les 
industries des biens  intermediaires qui  beneficient  d'un  equivalent 
de  9  000  postes,  ou  0,5 % de  l'emploi  de  la branche,  puis les services 
et  commerces  ou  les effets  sont  eleves  e~ valeur  absolue  (11  000  postes/ 
an)  mais  faibles  en  ce  qui  concerne  !'impact relatif  (0,2 %).  Au  total, 
les effets touchent  !'equivalent  de  0,5 % de  l'activite du  secteur 
marchand. 
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Repartie  entre  biens d'equipement  et  produits de  la 
Branche  du  Batiment  et  Travaux  Publics,  la  demande  domestique  atteint 
1  250  millions  de  Francs,  s'accompagnant  d'un accroissement  d'importa-
tions  de  150  milli~ns. Elle  conduit  a  une  demande  supplementaire  domes-
tique  1de  800 millions  (coefficient  multiplicateur  :  1,65)  et  des  impor-
tations de  180 millions.  Les  fuites a  !'importation representent  done 
13,9% des  ressources mises  en  oeu~re  pour  repondre  au  surcroit  de  de-
mande. 
L'impact  de  la  mesure  atteint  1  pour mille  de  !'activit~ 
des  branches marchandes,  soit  un  6quivalent  de  16  800  hommes/annees. 
Premire beneficiaire,  la branche  des batiments et  travaux publics 
(4J%  de  l'ensemble)  re~oit,  presque  entierement  directement,  un  ajout 
d'activite representant  o,~ % de  scs effectifs.  La  seconde  branche 
beneficiaire est  celle  des  biens  d'equipements  (21%  de  !'ensemble,  soit 
0,2  % de  son  a~tivit6),  puis  stimul6e  de  mani~re indirecte,  il y  a  la 
branche  des biens  interm6diaires  (0,1  %)u  L'impact  sur  les autres bran-
ches  est tres faible,  puisque  compris  entre  0,1  et  0,6  pour mille. 5.60. 
E  - L'investissement  des  grandes entreprises  nationa~es  ---------1-----------------------------------------
Sur  un total  de  5,2 milliards,  16%  de  la  demande  s'orien-
te vers !'importation et  le reste,  soit  4,4 milliards  de  Francs  s'adres-
se  a  la production  domestique  :  biens d'cquipements et  produits  du 
b&timent  et  des travaux  publics.  Cellc-ci  engendre  un  effet multiplica-
,  I  ' 
teur de  1,66 tandis que  les importations  se  trouvent  ~onfl~es de  670 
millions.  Au  total done,  le  besoin  de  ressources attcint 8,8 milliards 
de  Francs,  dont  17%  sont  satisfaits par  !'importation. 
L'impact  sur  l'emploi  correspond  i  un  accroissement  rl'ac-
tivite  de  58  000  hommes/annees,  soit  3,3  pour  mille  des effectifs em-
ployes en  1975  dans  le  secteur marchand.  La  branche  des  industries des 
biens d'equipement  beneficie  du tiers de  ces effets,  la branche  du  b~­
timent  et  des travaux publics eq beneficie  pour  29  %,  celle  des  indus~ 
tries de  biens intermediaires pour  11 % et  celle des  services et  commer-
ces  pour  16  %o  Avec  un  equivalent  d 1activite de  19  500  pastes/an,  l'im-
pact  sur les industries  de  biens d'equipement  ressort  a  1  %,  suivi 
par  l'impact  sur  les industriei du  bltiment  (0,9  %),  celui  des biens 
intermediaires  (0,4 %),  tandis que  l'impact  sur  les autres branches 
n'excede  pas 0,2 % de  leurs effectifs employes. 
5.5.1o3.  Importance  relative et efficacite des 
effets des  mesures 
Au  total,  !'ensemble  des mesures  de  politique  economique 
examinees ici represente ~n besoin  de  ressources  de  48  milliards  de 
Francs,  dont  19  % est  satisfait par  des  importations accrues.  La  demande 
finale  domestique  approche  25  milliards de  Francs qui  engendre  une  de-
mande  des entreprises  de  16  milliards,  ce  qui  correspond a un  coeffi-
cient  multiplicateur  de  1,63. 
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branche 
Les principales branches  concernees directement  par  le 
surplus  de  demande  interieure  sont  les industries  de  biens d'equipement 
(aide·a  l'investissement,  investissement  des entreprises publiques), 
l'industrie  du  batiment  (investissement  des administrations et  depen-
ses militaires)  ainsi  que  les branches des  services et  commerces  (aide 
aux  menages).  Les autres branches beneficient  plut8t  indirectement  de 
cette  demande  et,  hormis  les industries des biens intermediaires qui 
alimentent  toutes les autres branches,  les effets sont  plut8t  marginaux. 
L'impact  sur  les trois branches principalement  b~neficiaires represen-
te approximativement  pour  chacune  de  ces branches  le  quart  de  !'impact 
total  sur  l'emploi  ;  le  reste  se  repartit  entre  lcs autres branches, 
avec  une  proportion encore  significative  pour  les biens intermediaircs 
(10 %). 
L'impact  sur  les industries  de  biens  d'eguipement  appro-
che  4,5 % de  l'activite de  la branche.  Pr~s des  deux tiers emanent  de 
l'aide  a  l'investissement et  le  quart  provient  de  la FBCF  des  grandes 
entreprises nationales.  Les effets sur l'industrie  du  batiment  et  des 
trav~ux publics est  de  4,)  %.  lei,  ce  sont  les investissements publics qui  pepresent  plus  de  60%  de  !'impact,  avec  ensuite  les investisse-
ments  des  grandes entreprises nationales  (20 %).  L'impact  sur  la bran-
che  des biens intermidiaires  repr~sente 2,1%  de  son  activiti et  sa 
ripartition est  mains  di·s~quilibree que  pour  les branches precidentes 
38%  pour  l'investissement  des entreprises privees,  27  %pour  la  con-
sommation  des  minages,  25%  pour  l'investissement  public,  20% pour 
l'investissement  des  entreprises publiques. 
En  ce  qui  concernant  les autres branches,  celle  des 
services et  commerces  beneficie  d 1une  impulsion  correspondant  a  1,34 % 
de  son  activite  dont  la  moitie est  le  fait  de  la  consommation  des  me-
nage~,  puis  la  branche  des transports et telecommunications  (1,28  %)  ou 
le tiers de  !'impact  provient  de  l'aide  aux  menages,  23  %des  investis-
sements  des  entreprises privies,  et  encore  23  % des  investissements  des 
entreprises publiques.  L'impact  sur la branche  energie atteint  1,1 %, 
bien reparti  entre  la  consommation  des  menages,  l'investissement  pu-
blic et  l'investissement  des entreprises privees  (environ  un  quart  de 
l'effet total pour  chacune  de  ces mesures).  C'est  la  consommation  des 
menages  qui  contribue  le  plus a !'augmentation  de  l'activite des  autres 
branches  :  services financiers  (~mpact  de  1,05 % dont  76  % provient 
de  l'aide  aux  menages),  branche  des biens  de  consommation  (respective-
ment  0,95% et  48  %),  agricultur~ (0,47  et  72  %),  industries agro-
alimentaire  (0,32  et  69  %). 
B  - Efficacite  des mesures 
11  s'agit,  a  present  que  nous  avons  examine  la  contribu~ 
tion des  differentes mesures  dans  les effets  globa~x,  de  preciser leur 
efficacite,  telle qu'elle est  revelee  par  le  model~ entrees-sorties. 
Il faut  etre attentif au  fait  que  l'impact  des  mesures est  gouverne 
par  !'interaction de  quatre  phenomenes  : 
- le  montant  des  mesures  ellcs-memes,  qui  dans  certains cas  correspon-
dent  a  ces accroissements directs de  depenses et  dans  d'autres cas a 
des accroissements  de  revenus  devant  stimuler un  accroissement  des 
depenses  ; 
- les montants  depenses  dans  ce  dernier  cas  (avec  intervention des  t~ux 
d'epargne,  du  montant  des taxes  ••• ) 
la  structure  des  depenses  (avec  intervention  des  fuites a  !'importa-
tion et  des multiplicateurs du  modele) 
les productivites apparentes  du  travail  (qui  engendrent  pour  un  meme 
ajout  de  production,  des ajouts d'activite differents). 
La  saisie  de  l'efficacite  des  mesures  demande  done  que 
l'on  ~limine au  moins  les effets dus  i  la divergence  dans  le  montant  des 
depenses.  Pour  une  analyse  sur  les effets de  structure et  de  producti-
vite,  il conviendra  d'elimincr aussi  les effets de  fuite  a  1 1importationo 
a.)  Efficacite globale 
L'efficacite globale  des  mesures est  donnee  au  premier 
tableau  de  la  page  suivante.  Les resultats qui  y  figurent  sont  les  im-
pacts  sur  l'activite des  branches  en  equivalent-effectifs d'une  depen-
se  de  1  mill~ard de  Francs  1975  provenant  des  diverses  origines  de  la 
demande  que  nous  etudions  icio  La  demande  des  menages  a  ete traitee a 
deux  niveaux.  D'une  part,  il s'agit  d'un  accroissement  de  1  milliard 5-62. 
Tableau 5.4. 
Impact  sur l'activit6  (en  bquivalent/emploi)  des  branches 
du  secteur marchand  d'une  demande  finale 
de  1  milliard  de  Francs  1975  selon  diverses structures de  demande 
f  Aide  aux  Aide  au:>~  Aide  a  Invest.  De pen-
Branche  rn(~nagc  s  menages  l'in- public  se  s  mi-
(rcvenu)  (depens,  vest.  litair. 
1  775  839  114  139  129 
2  138  149  25  27  29 
3  92  100  92  130  114 
4  523  566  1  11:31  1  414  1  257 
5  263  281.~:  5  443  900  2  629 
6  772  835  197  523  407 
7  61±6  699  66  7  939  5  207 
8  595  644  4011:  570  507 
9  4  117  LJ:  456  1  761  1  684  1  679 
10  53LJ:  578  51  88  71  -
TOTAL  8  450  9  150  9  584  ~3  414  12  029 
Source  CRESGE  "Modele  Entrees-Sortie~ en  dix  Branches" 
'E~~!~~~-2:.2:. 














du  secteur marchand  d 1une  demande  finale 
domestique  de  1  milliard  de  Francs  1975 
selon diverses  structures  de  demande 
Aide  aux  Aide  a  Invest is.  Depenses 
menages  1 'invest.  public  mili  taires 
1  241  149  143  144 
221  33  27  32 
146  120  133  128 
824  1  B73  1  454  1  407 
416  7  126  925  2  942 
1  229  258  538  456 
1  027  87  8  161  5  827 
950  529  586  568 
6  537  2  JOlt  1  730  1  878 
84:9  66  90  80 
1)  4:4:0  12  545  13  787  13  4:62 
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13  14:5 5.63. 
dans  les revenus.  D•autre  part, il s'agit  d'un accroissement  de 
1  milliard  dans  les depenses  (ce  qui  correspond a  un  accroissement 
des  re~enus de  1,08 milliards). 
Dans  le  premier  cas,  1 1 accroissem~nt  de  l'emploi  equi-
vaut  a  8  450  postes/annee.  Dans  le  second il est  9  150.  L'efficacite 
apparait  done  faible  au  regard  de  celle  observee  pour  un  accroissement 
de  1  ~illiard des  depenses  d'investissement  des  e~treprises privees 
(~ 580),  des  depenses  d'investi~sement des entreprises publiques 
(11  070),  des  depen~es militaire~  (12  030)  et  su~tout des  investisse-
ments  des administrations  (13  414). 
b~)  Eff~ts de  fuites a  !'importation 
De  telles divergences  proviennent  principalement  des 
effets de  fuite  a  !'importation.  Le  deuxieme  tableau  de  la  page  suivan-
te  donne  les  impacts  sur  l'activite des  branches  (equivalent-effectifs) 
d'une  demande  domestique  de  1  milliard  de  Francs  1975  provenant  des 
memes  mesureso  Dans  ce  cas,  c'est  l'investissement  des  entreprises 
privees qui  s'avere  le  moins  performant  en termes  d'empl~is  (12  540), 
suivi  de  l'investissement  des  grandes entreprises nationales  (13  150). 
Puis viennent  successivement  la  consommation  des  menages  (13  ~40),  les 
depen~es militaires  (13  462)  et  les investissements. pUblics. 
C'est  done  la  ou  la  demande  porte  sur  des branches  dont 
les produits ne  font  pas  ou  peu  !'objet d'importations  (batiment,  ser-
vices et  commerces  •••  )  que  les effets sur  l'emploi  d'une  demande 
donnee  sont  les plus eleves. 
c.)  Effet s  de  product  i vit  e 
Mais  ces branches comportent  en  general  une  productivite· 
apparertte  d~ travail un  peu  plus  faible  que  les  autr~s branches.  Aux 
effets de  structure  s'ajoutent  done  des effets de  productivite  dont 
l'impact  est toutefois neglioeable.  Avec  une  prod~ctivite apparente 
identique  pour  chaque  branche,  disons  la productivite  moyenne  du  secteur 
marchand,  les effets des  depenses  d'investissement  des entreprises pri-
vees et  publiques  se  trouveraient  rehausses,  ceu~ de  la  consommation 
des  menages et  des  depenses  publiques  se  trouveraient  abaissees,  mais 
les variations ne  depassent  pas  des proportions allant  de  2  a  7  %. 
d.)  Effets multiplicateurs 
Par  consequent,  ce  sont  surtout  les effets multiplica-
teurs qui  interviennent  dans  la  d~termination des risultats,  une  fois 
tenu  compte  des  11fuites 11  precedentes.  Par  ordre  croissant,  les  ~ulti­
plicateurs  sont  les  suivants 
- aide  aux  menages  :  1,54 
- investissement  public  1,65 
- depenses militaires  :  1,65 
- investissement  entreprises publiques  :  1,66 
investissement  entreprises privees  :  1,67o 5.64. 
e.)  Interaction des effets individuels 
Globalcment  cependant,  l'accroissement  des depenses 
publiques conserve  l'efficacitc. la plus grande  :  la  faiblesse  des  fui-
tes a  !'importation et  de  la productivite  des branches  conccrnees  com-
pense  largement  un  coefficient  multiplicateur qui  n'est  pas  le plus 
eleve.  Au  contraire,  les aides aux  menages  comportent  des  fuites  im-
portantes  (imp8ts,  epargne)  qui  limitent  la  demande  supplementaire,de 
biens et  services.  A  cela  s 1ajoutent  des  fuites a  !'importation,  une. 
composition par produits impliquant  des effets multiplicateurs assez 
faibles et  des  coefficients de  productivite tendant  a  limit~r l'activi-
te  supplementaire. 
5o5.2.  Confrontation  des  resultats du  mod~le entrees-
sorties et  de  METRIC 
Pour  comparer  1 1efficacite  respective  d'une  approche tra-
ditionnelle  (modele  entrees-sorties)  et  d 1une  approche  dynamique  (METRIC), 
il convient  de  proceder a  !'analyse  des  resultats selon  les  deux  termes 
de  !'alternative d'un  m~me choc  affectant  la  demande  finale~ 
La  comparaison portera d'une  part  sur  !'impact  selon  les 
deux  modeles,  de  !'ensemble  des  mesures prises en  1974-1975,  et  d'autre 
part  sur  celui  de  1 'accroissement  .. des  depenses  publiques. 
La  presentation des  resultats exige  des  amenagements  par-
ticuliers.  En  effet,  si  l'accroissement  d 1une
1 demande,finale  provoque 
un  surcroit  de  production  domestique,  ceci  se  traduit,  toutes  choses  ega-
les d'ailleurs quant  a  la  productivite,  par  un  accroisse~ent du  volume 
de  travail.  Mais  c'est  la repartition  dans~ temps  de  ce 'volume  de  tra-
vail  supplementaire  qui  determinera,  finalement,  !'augmentation des ef-
fectifs employes.  Un  accroissement  de  la  demande  de  travail  d'un million 
d'heure  exigera  des  effe~tifs plus  importants s'il est  concentre  sur 
quelques  mois  que  s 1il est  reparti  sur plusieurs annees.  Or,  !'analyse 
de  statique  comparative  (modele  entrees-sorties)  ne  peut  pas,  par nature, 
tenir  compte  della repartition dans  le ,temps  des effets sur  l'emploi, 
ce  que  realise  !'analyse  dynamique.  Force  est  done  de  proceder a  la 
comparaison  des resultats selon  les deux  approches  en  les exprimant  en 
nombre  d'heures  de  travail procures,  plutot  qu'en  nombre  d'emplois 
crees  (1). 
5.5.2.1.  Les  resultats des  deux  modeles 
A  - ~~~~~~~~-~~~-~~!~£~~-~~-~~!~!!~~-~~~~~~~~~~ 
\  I 
Les  deux  termes  de  la  comparaison  sont  constitues d'une 
part,  pour  METRIC,  par  les ecarts entre  le  compte  de  reference et  ceux 
de  la variante  E  et  d'autre part,  pour  la  statique  comparative  par  la 
(1)  Le  passage  des  emplois au  nombre  d'heures  a  ete effectue  en  tenant 
compte  des  durees  de  travail  hebdomadaires  par branche  (INSEE  1979  b) 
et  d'un  nombre  de  48  semaines  de  travail  dans  l'annee  (ce  qui  est 
superieur ala duree  reelle).  Remnrquons  que  l'on n'a pas tenu  compte 
dans  la comparaison  de  l'impact  d'un accroissement  de  la  demande 
sur  la  duree  du  travail dans  une  branche  donnee.  Cette  incidence 
existe  dans  METRIC,  mais elle est  si  faible qu'elle  depasse  les li-
mites  de  la precision  du  modele.  AllSSi  bien  la  comparaison a-t-elle ete 
effectuee  comme  si  la  duree  du  travail n'etait pas  sensible a  la 5.  65. 
somme  des  r~sultats de  !'application du  modile  entries-sorties aux  cinq 
vecteurs  de  demnnde  finnln  associ~s nux  mcsuros  de  politique  ~conomiquo 
~xpos~es dans  le  premier  point  de  cette  section.  Il n'a  pas  6t~ tenu 
compte  dans  ce  cas des mesures  de  freinage  de  1974.  Les  raisons  sont 
d'ordre  mithodologiques  :  les mesures  etaient  constituees par  un  alou~­
dissement  de  la fiscalite qui  a  ete  compense, ensuite  par des  rembourse-
ments  correspondants.  Il aurait  done  fallu  ajouter  aux  vecteurs  cor-
respondant  aux  mesures de  soutien  de  1975  un  vecteur nul  correspondant 
aux  mesures  derfreinage  de  1974,  ce  qui  etait tout  a  fait  superfluo 
Les effe\s totaux  des  mesures prises en  1974-1975  cor-
respondent  a un  besoin  de  travail  de  l'ordre  de  670  millions d'heures 
si  l'on considere  les resultats de  la  statique\comparative  et  je 
570  millions d'heures  si  l'on considere  les resultats de  METRIC.  La 
difference  ressort  a  100  millions d'heures etlne peut  done  etre tenue 
pour  negligeable.  Cet  ecart  est  sans  doute  pour  partie  surestime  dans 
la  mesure  ou  les bases d'evaluation ne  concordant  pas  (la version  de 
METRIC  est  celle  fondee  sur  les  comptes  en  base  1962,  le  modele  entrees-
sorties s'itablit  sur  les comptes  en base  1971).  Par ailleurs,  METRIC 
traite  de  fa~on exogene  la production et  l'emploi  des  branches agricoles 
et  agro-alimentaires  d'une  part,  et  celles des  organismes  financiers 
d'autre part.  Enfin,  l'effet net  exerce  par  les mesures  de  freinage 
de  1974  est  de  minorer,  pour  la periode  1975-1977,  les resultats de 
METRIC  par rapport  a  ceux  du  modele  entrees-sorties dans  lesquels  les 
effets des  mesures  de  freinage  doivent  etre  consideres  comme  neutres, 
dans  la mesure  ou  les prelevements  ont  ensuite  ete  rembourses. 
Inversement,  l'ecart  doit  aussi  etre  considere  comme 
minore.  En  effet,  le  modele  entrees-sorties ne  tient  pas  compte  des 
effets-revenu et  ne  calcule  done  pas  les emplois  induits par  la  deman-
de  supplementaire,  mais  seulement  les emplois directs et  indirects. 
METRIC  calcule,  pour  sa part,  l 1ensemble  des emplois,  directs,  indirects 
et  induits.  Toutes  chases  egales d'ailleurs,  les resultats du  modele 
entrees-sorties  sont  done  sous-estimes en  regard  de  ceux  d'un modele 
entrees-sorties qui  serai  t  11 ferme  11 ,  c 1 est-a-dire qui  t iendrai  t  compte 
des  emplois  induits. 
Les  resultats par branches  sont  dans  une  hierarchic  qui 
correspond  assez bien  d'un  modele  n l'autre  :  les emplois  pour  la bran-
che  de  l'industrie et  pour  la  branche  du  b&timent  et travaux publics 
sont  dans  la  meme  proportion  du  total  dans  l'un  ou  l'autre modele. 
L'impact  sur  l'emploi  des  branches  de  l'energie  apparait  cependant  eleve 
selon  le  mod~le statique et,  selon  le  meme  mod~le,  l'impact  sur  l'ern-
ploi  de  la branche  des  services et  des  commerces  apparait  faible 
(tableau 5.6.). 5.66. 
Tableau 5.6. 
Nombre  d'heures  de  travail  (millions)  procurees par 
les mesures  de  politique  economique  de  1974-1975 
~--
Modele  Entrees- M.E.'I'.R.I.C.  Rapport 
Branche  sorties  (1)  (2)  (2)/(1) 
Agriculture et  IAA  25,29  (•)  0 
Energie  6,21  1'  62  0,26 
Industrie  265,78  225,56  0,85 
Batiment  et Travaux 
publics  175,61  145,56  o,8J 
Services et  commerce::  187,37  198,33  1,06 
__ Org ani  sme s  financiers  12,30  ( *)  0 
TOTAL  672,56  571,07  0,85 
(*)  Branches  exogenes  dans  le  modele 
' 
Pour  assurer  la plus grande  homogeneite  possible  entre 
les termes  de  la  comparaison,  il a  ete  calcule,  par  le  modele  entrees-
sorties,  !'impact  sur  l'activite d'un vecteur  correspondant  a un  ac-
croissement  des  depenses  publiques  de  11  milliards  de  Francs  1975  por-
tant  uniquement  sur des achats en  produits  du  Batiment  et  des Travaux 
Publics,  puisque  telle est  !'hypothese  retenue  par  METRIC  (variante  11D11). 
Cet  amenagement  ne  signifie  pas une  preference  particuliere  pour  cette 
hypothese  mais  correspond  simplement  au  souci  de  mener  1 1 analyse, ·sur  des 
bases  comp~rables. 
Globalement,  les  11  milliards de  Francs  de  depenses  pu-
bliques  contenues  dans  cette  hypothese  suscitent  un  besoin  de  travail 
de  323  millions d'heurcs  si  l'on  consid~re les resultats du  modele 
entrees-sorties et  de  298  millions d'heures  si  l'on  considere. les re-
sultats de  METRIC.  La  difference  est  de  8  % et  pourrait  etre tenue  pour 
negligeable  si  l'on considere  les elements  de  divergence  evoques plus 
haut. 
Par  contre,  les resultats par branches  montrent  des  dif-
ferences  assez  considerables ainsi  que  le  montre  le  tableau 5.7.  METRIC 
indique  des  heures  de  travail  dans  l'industrie  deux  fois plus importantes 
que  ce  que  suggere  le  modele  entrees-sorties et  des  heures  deux  fois 
moindres  dans  la branche  BTP.  Ces  6carts  sont  suffisamment  importants 
pour  que  l'on tente  d'en discerner precisement  1 1origineo 5. 67. 
!~~~~~~-2.:!:. 
Nombre  d'heures· de  travail  (millioas)  procurees par 
une  depense  publique  d'investissement  de  11 milliards de  Francs  1975 
Branche  Modele  Entrees- MoE.T.R.I.C.(2)  Rapport  (1)/(2) 
sorties  ( 1) 
Agriculture et  IAA  4,00  ( *)  0 
Energie  2,80  0,47  0,17 
Industrie  48 'lJ:7  115,62  2,39 
Batiment  et travaux 
publics  215,33  110,08  0,51 
Services et  commerces  50,36  71' 85  1,43 
Organismes  financiers  1,96  (*)  0 
Total  322,92  298,02  0,92 
(*)  Branches exogenes  dans  le  modele 
5.5.2.2.  L'interpretation des resultats 
La  comparaison  des resultats sur  l'emploi  de  la politique 
ecunomique  selon  les  deux  types  de  mod~le,  l'un  statique,  l'autre  dyna-
mique,  fait  apparaitre  des  divergences  de  niveau mais aussi  de  structure 
ainsi qu'elles  sont  rev6lees dans  le tableau s.8.  : 
!~~~~!!~-2:.~.: 
Structure  des emplois  (en  heures  de  travail)  procures 
par  les mesures  de  politique  economique  selon  le  modele 
entrees-sorties et  le  mod.ele  METRIC 
Ensemble  des mesures  Depense  publique  de 




MES  ( 0)  METRIC  MES  ( 0)  METRIC 
Agriculture et  IAA  3,8  - 1,2  --
Energie  0,9  O,J  0,9  0,2 
Industrie  39,5  39,5  15,0  38,8 
Batiment  et  travaux 
publics  26,1  25,5  66,7  36,9 
Services et  Commerces  27,9  JLJ: '7  15,6  24,1 
Organismes  financier~  1,8  - o,G  -
Total  100,0  100 ,o  100,0  100,0 
(
0
)  Modele  Entrec~-sorties 5.68. 
Ainsi  que  nous  l'avions souligne  precedemment,  les struc-
tures  par  branche  des emplois procures par  !'ensemble  des mesures  de 
politique  economique  sont  assez  semblables  selon  l'un et  l'autre  mode-
le.  Par  contre,  elles sont  tres differentes en  ce  qui  concerne  l'impact 
d'une  depenses  publique  de  11  milliards  de  Francs  1975.  C'est  ce  point 
particulier qui  doit  etre eclaire. 
A  - Modele  ouvert  et  modele  fermc 
Une  partie  de  !'explication de  telles divergences pourrait 
se  trouver  dans  la  conception  meme  du  modele  entrees-sorties,  lequel 
ne  retient  que  les effets directs et  indirects d'une  demande  donnee  et 
que  nous  appelons ici  "modele  ouvert",  par  opposition  au  modele  qui 
tiendrait  compte  des effets induits,  en  plus des effets directs et  in-
directs et  que  nous  avons appele  "modele  ferme".  Les effets induits,  qui 
proviennent  de  la distribution de  rcvenus  supplementaires,  ont,  normale-
ment,  une  structure  sectorielle  bc~ucoup plus  proche  de  la  structure 
moyenne  de  l'economie.  Il s'ensuit  que  la  structure  des effets sur  l'em-
ploi  determinee  par  un  modele  11ouvert"  sera  susceptible  de  presenter  des 
differences appreciables avec  celles determinees par  un  modele  ferme. 
La  demande  resultant  de  !'ensemble  des  mesures  de  1974-
1975  etait assez bien repartie  entre  les branches  :  biens de  consomma-
tions et  services resultant  de  l'aide  aux  menages,  biens d'equipement 
resultant  de  l'aide a  l'investissement,  batiment  et  travaux publics 
resultant 
1des  depenses  publiques.  Aussi  le  fait  de  tenir compte  ou  non 
des effets induits n'est  pas  susceptible  de  donner,  a  priori,  des  struc-
tures d'emploi tres differentes.  Dans  ce  cas,  les  structures qui  res-
sortent  de  !'application d'un modele  ouvert  ou  d'un  modele  ferme  sont 
assez  comparables,  meme  si  les niveaux  obtenus  doivent  etre  sup~rieurs 
dans  le  second  cas  qua  dans  le  premier.  C'est  effectivement  ce  que 
l'on peut  observer  en  comparant  les r6sultats du  mod~le  entr~es-sorties 
Couvert)  a  ceux  de  METRIC  (qui  est  un  modele  ferme). 
Lorsqu'il  y  a  specialisation de  la  demande,  ainsi  la 
depense  publique  de  11  milliards de  Francs  portant  sur  les produits 
du  BTP,  la prise  en  compte  des effets induits tend a  diminuer  !'impor-
tance  de  la branche  directement  beneficiaire  en  augmentant  celle  des 
autres branches,  les effets induits n'etant  pas,  a  priori,  specialises 
dans  une  branche  ou  dans  une  auUe.  Il s'ensuit  que  les structures d'ern-
plois obtenues par !'utilisation d'un modele  ouvert  peuvent  etre ~nsi­
blement  differentes  de  celles que  l'on obtiendrait  en utilisant  un 
modele  ferme.  c•~st  ce  que  l'on observe  dans  le  cas  de  la mesure  de 
l'impact  de  la  demande  publique  concentrie  sur  le  BTP  :  un  rnod~le 
ferme  (METRIC)  donnera  une  structure  finale  d'emploi  moins  fortement 
d~sequilibree que  celle que  fournit  un  modele  ouvert. 
A  cote  de  cet  element  explicatif des  divergences  de  re-
sultats,  il convient  de  tenir compte  aussi  des  facteurs tenant a  la 
nature  intrinseque  des modeles  :  statique  dans  le  cas  du  mod~le entrees-
sorties,  dynamique  dans  celui  de  METRIC. 
B  - ~~!~~~-~-!~~~E~~~~~!~~ 
Une  autre  origine  des  ecart  s  pourrai  t  se  si  tuer  "en 
amont''  du  modele  METRIC.  Ce  modele  prend  en  compte  le  niveau  des  tensions 
sur  l'appareil productif et il en  resulte  des  fuites a  !'importation 5.  69. 
plus  ou  moins  ~lev~es selon  la  situation conjoncturelle  des branches. 
On  a  vu  que  ce  mecanisme  a  joue  de  fa~on tres significative pour  l'in-
dustrie.  Mais  ceci  ne  paratt  pas  constituer un  facteur explicatif  suf-
fisant  ni  meme  satisfaisant puisqu'il aurait  fallu  s•attendre  dans  ce 
cas  i  des r6sultats  sur  !'activit~  sup~rieurs A  ceux  que  r6v~le METRIC 
pour  la branche  du  Bitiment  et Travaux  Publics  o~ il n'y  a  pas  d'im-
portations directes et,  au  contraire,  inferieurs en  ce  qui  concerne  la 
branche  de  l'industrie  0~  las fuites i  !'importation ont  ete  considera-
bles  (cf  supra,  5o4.2.).  Or,  la  comparaison  METRIC/statique  comparative 
(modele  entrees-sorties)  r~vele un  phenomehe  inverse  :  l'impact  sur 
l 1emploi  industrie  selon  METRIC  est  plus eleve  que  celui  revele  par 
la  statique  comparative,  !'impact  sur  l'emploi  du  bitiment  et travaux 
publics est  plus faible.  A  la  limite) cet  element,  les fuites i  1' impor-
tation,  ne  devrait  done  pas etre retenu  comme  facteur explicatif.  En 
fait,  il ne  doit  pas etre  considere  comme  un  element  specifique d'ex-
plication des  distorsions constatees,  mais  une  resultante  des possibi-
lites de  la production  domestique,  qui  s'expriment  essentiellement  par 
les phenomenes  de  productivite. 
Le  modele  entrees-sorties  suppose  en effet  que  la produc-
tivit~ des  heures  de  travail en  provenance  de  l'accroissement  de  la 
production est  identique  a  la productivite  moyenne  des branches.  Le 
modele  ME·rRIC  fait  intervenir au  contraire  une  productivite apparente 
du  surcro!t  d'heures  de  travail differente  de  la productivite  moyenne 
ce  phenomene  est  mis  en  evidence  par  le  calcul  des productivites mar-
ginales qu'il ne  convient  pas,  au  sens strict,  d'attribuer aux  seuls 
nouveaux  emplois.  Il s'agit  de  deux  phenomenes distincts  :  d'une  part 
modification  de  la productivite  apparente  des effectifs deja  employes 
(reduction  du  sous-emploi),  cette reduction  ne  modifiant  pas  le  nombre 
d'heures  de  travail assures par  ces effectifs,  d'autre  part,  au  surplus, 
augmentation  des  heures  de  travail,  une  fois  le  sous-empioi  resorbe, 
augmentation qui  se  traduira par  de  nouveaux  emplois,  puisque  l'on a 
suppose  que  la  duree  moyenne  du  travail n'etait pas affectee par l'ac-
croissement  de  la  demande  (un  impact  existe  mais il est trop  faible  pour 
pouvoir etre pris en  compte).  Le  resultat  apparent  de  ces  deux  phenomenes 
s'observe  au travers  de  la productivite marginale  du travail. 
C'est  ceci  qui  explique  sans  doute  le  mieux  1 1ecart  qui 
existe  pour  la branche  du  batiment  et  des  travaux  publics  (110  millions 
d'heures  selon  METRIC,  contre  215  millions  selon  le  modele  entrees-
sorties).  Sur  l'ensemble  de  la production  supplementaire,  la moitie  au-
rait  ete  realisee  par  une  augmentation  des  cadences  de  production  de  la 
main-d'oeuvre  deja  occupee.  Ce  n'est que  1 1autre  moitie qui  aurait  exige 
une  embauche  supplementaire.  Il est vrai  que  les mesures  de  stimulation 
economiques prises anterieurement  a  la decision  de  depenses  publiques 
supplementaires avaient  eu  un  impact  tres limite  sur l'activite de  la 
branchec  Les tensions  sur  l'appareil productif demeuraient  done  faibles 
et  le  sous-emploi  des effectifs manifeste.  Il etait ainsi  logique  de 
s'attendre a  ce  que  l'accroissement  de  la production  soit  d'abord  rea-
lisee  par  reduction  du  sous-emploi  de  la  main-d'oeuvre  deja  occupee, 
d'ou  une  augmentationres effectifs obtenue  selon  le  modele  dynamique 
inferieure a  celle  sugg6r6e  par  le  modele  statiqueo 
Un  phenom~ne de  meme  nature  s'est exerce,  a  ce  qu'il 
semble,  dans  la branche  des  industries energetioues,  en  sous-emploi 5.70. 
manifeste  dans  certaines activit6s  (raffinage  p~trolier)  depuis  la crise 
petroliere  de  1973. 
Pour  l'industrie,  c'est  le  phenomene  inverse  qui  s'est 
produit.  Il y  a  eu  tres pcu  de  production  supplementaire  r~alis~e par 
les effectifs deja  employes  dans  la  branche.  L'accroissement  de  la 
production  se  traduit  presque  immediatement  (et  proportionnellement)  par 
des  accroissements  significntifs de  l'emploi  (1).  Il est clair que  les 
mesures  de  soutien  conjoncturel  priscs prcccdemment  et  surtout  la reprise 
de  l'activite elle-meme  ont  reduit  lc  sous-emploi  des effectifs occupes 
dans  la branche.  Toute  majoration  de  demande,  aussi  faible  etait-elle 
devait  done  etre  satisfaite par  une  augmentation  de  l'emploi. 
Les  differences  dans  les impacts  sur  l'emploi  selon  le 
modele  entre~s-sorties et  selon  METRIC  s'expliquent  done  aussi  par  les 
mecanismes  d'ajustement  de  l'emploi a  la production au  cours  du  temps. 
Ce  mecanisme  depend  beaucoup  des tensions qui  s 1exercent  sur  la produc-
tion elle-meme,  en particulier du  degre  de  sous-emploi  de  la main-
d'oeuvre  occupee. 
L'examen  du  profil  des  productivites marginales,  en  re-
lation avec  la productivitc  moyenne  du  travail  permet  de  mieux  saisir 
les mecanismes  d 1ajustement.  Dans  unc  premiere  phase,  la reaction 
de  la branche  a  un  accroissement  de  !]emande  est  une  reduction  du  sous-
emploio  La  productivite  marginale  du  travail est  done tres forte  puisque 
pour  un  accroissement  donne  de  la production,  il n'y  a  pas,  ou  guere, 
d'accroissement  des effectifs.  Dans  une  seconde  phase,  il y  a  creations 
d'e~ploi.  La  productivite  marginale  diminue  au  fur et  d  mesure  que  l'ac-
croissement  des  effectifu tend a  etre  proportionnel a  l'accroissement 
de  la production.  A  ce  moment,  la productivite marginale  rejoint  la 
productivite moyenne  apparente  du  travail.  Enfin,  dans  une  derniere 
phase,  alors que  l'activite  supplementaire  decline  (il peut  y  avoir 
meme  perte  demarche  dans  le  cas  de  1 1industrie),  l'emploi  ne  peut 
etre  reduit  dans  les memes  proportions que  l'activite,  d'ou  la  reapppa-
rition du  sous-emploi  des effectifs occupes.  Il s'ensuit alors un  ra-
lentissement  de  l'avance ~ la  productivit~ moyenne  du  travail qui  s'ex-
prime  par  une  productivite marginale  inferieure a  la  productivite  moyen-
ne  (elle  devient  meme  negative  dans  l'industrie dans  le  cas analyse). 
La  premiere  phase  a  predomine  dans  la branche  du  batiment  et travaux 
publics,  tandis que  la troisieme  phase  a  ete  peu  prononcee  (en partie 
parce  qu'il  semble  moins  malaise  de  reduire  les effectifs dans  cette 
branche  que  dans  les autres),  si  bien que  les creations d'emploi  se  sont 
averees plus  faibles  dans  le  modele  dynamique  que  dans  le  modele  stati-
que.  La  troisieme  phase  a  predomine  dans  la branche  de  l'industrie,  tan-
dis que  la premiere  phase  a  ~te peu  prononcee  (parce  que  le  sous-
emploi  avait  ete  precedemment  reduit  ou  que  sa  r~duction ne  pouvait 
etre attribuee  a  la  mesure  etudiee)'  si  bien que  les creations d'emploi 
se  sont  averees  plus fortes  dans  le  modele  dynamique  que  dans  le  modele 
statique.  En  effet  le  modale  entr6es-sorties ne  peut  rendre  compte  de 
t e 1 s  phenomenes. 
(1)  L'ajustement  de  l'emploi  a  la production  s'exprime  par  une  relation 
non  lineaire qui  parait  surestimer,  en  periode  do tension, 1 'augmenuation 
1e  l'emploi.  Ceci  n'infirme  pas  cependant  les conclusions  de  l'analyse. 11  faut  done  insister,  en  ce  qui  concerne  l'efficacit~ 
respective  des  modeles,  sur  la tres grande  souplesse  de  METRIC  et  sa 
prise  en  compte  des particularites que  la  statique  comparative  ne  peut 
exprimer.  L'impact  des  d~penses publiques  sur  le  volume  des  emplois 
est,  globalement,  tres voisin  selon  un  modele  ou  selon  l'autreo  La 
structure  des resultats par  branches est  au  contraire  fort  differente. 
Aussi  bien,  la valeur  d'une  evaluation  de  l'impact  d'une  politique 
economique  sur  l'emploi utilisant  un  modele  de  statique  comparative 
sera  limitee  aux  hypotheses tres restrictivcs du  modele.  Par  contre, 
un  modele  dynamique  sectoriel  de  court  terme,  done  les differentes 
versions  de  METRIC  constituent  encore  le  seul  exercice  sur  l'economie 
fran~aise,  sans  parvenir  i  reproduire  de  maniere  exacte  les mecanismes 
6conomiques,  permettra  de  s'en approchcr  suffisamment  pour  mettre  en 
evidence  les processus  en  oeuvre,  et  m~ttre en  relief les limites d'une 
analyse  qui  ne  s'appuierait  que  sur  les  seuls aspects  structurels de 
l'economie. 5·72. 
5.6.  CONCLUSION 
La  recherche  effectu6c  pnr  lc  CRESGE  visait  i  6clairer 
un  aspect  particulier  de  !'incidence des  d~penses publiques  sur  la  struc-
ture  de  l'emploi  :  celui  des effets de  court  terme.  L'6tude  portait  sur 
les mesures  de  stimulation  de  l'activit&  fconomique  adopt~es en  France 
au  cours  de  1975·  Elle  a  conduit  a  mettre  en  lumiere  les principaux 
aspects  d'une  analyse  des  modalitcs et  de  la  port~e de  l'action budge-
taire  sur  la  conjoncture. 
Les  apports  sont  pour  une  part  d'ordre  mcthodologique  et 
concernent  tant  les outils de  l'analyse  que  la  connaissance  des  mecnnis-
mes  en  oeuvre.  Ils consistent  ensuite  en  une  ~valuation detaillee  des 
effets des  plans  de  relance  ou  de  soutien  de  l'economie  fran~aise de 
1975,  du  point  de  vue  macro-economique  et  de  celui  des resultats secto-
riels sur  la  production et  l'emploi.  Ils permettent  aussi  de  degager  des 
enseignements  en  ce  qui  concerne  !'adequation  de  la politique  conjonc-
turelle  aux  objectifs poursuivis. 
5.6.1.  En  ce  qui  concerne  les outils d'analyse 
L'etude  a  mis  en  oeuvre  deux  instruments d'analyse.  Tout 
d'abord,  et  de  maniere  principale,  le  modele  de  conjoncturc  "METRICH  de 
1 1INSEE  qui,  par  ses aspects a  la  fois  dynamiques  et  sectoriels apparait 
constituer l'outil methodologique  le  mieux  approprie  pour  cerner  les 
consequences  de  court  terme  de  la politique  economique.  Ensuite,  et  sub-
sidiairement,  un  mod~le traditionnel  entr~es-sorti~s de  statique  com-
parativeo 
Une  prem1ere  difference  entre  ces  deux  outils reside  dans 
la  saisie  de  !'incidence  des variations  de  demande  sur  la  production et 
l'emploi.  Dans  les  deux  cas,  une  variation de  demande  entraine  une  va-
riation directe  de  la production et  de  l'emploi  qui  entraine,  par  le 
jeuffis  echanges  interindustriels,  une  variation indirecte  de  la produc-
tion et  de  l'emploi.  Cependant,  METRIC,  a  la difference  du  modele  "en-
trees-sorties" utilise est  un  modele  11ferine 11  dans  la  mesure  ou  les va-
riations directes et  indirectes dans  la  production et  dans  1 1emploi  in-
duisent  des  variations  de  revenu  qui  entrainent a  leur tour  des varia-
tions  de  depenses et,  partant,  des variations induites  de  la production 
et  de  1 1emploio 
Une  seconde  diff~ronce entre  ces  deux  instruments  se 
situe  dans  la  d6termination  des  relations entre  revenu  et  demandc, 
demande  et  production,  production  et  emploi  qui  permettent  de  mesurer 
!'influence  des variations  de  demande.  Lc  modele  de  statique  compara-
tive utilise des  coefficients fixes  pour  ctablir  le  passage  du  revenu 
a  la  demande,  de  la  demande  a  la production et  de  la production  au 
volume  necessaire  de  travail et  aux effcctifs employes.  Le  modele  dyna-
mique  fait  intervenir  des  mecanismes et  des variables  susceptibles 
d'agir dans  le  court  terme,  anticipations,  stocks,  tensions  sur  le 
marche  des produits et  celui  des  facteurs  de  production,  et  dont  ltim-
portance  peut  etre negligee  dans  une  analyse  de  long  terme  mais qui 
contribuent  a enrichir,  dans  une  recherche  de  type  conjoncturel,  la 
comprehension  des  phenomenes  observes. 5-73· 
5.6.2.  En  ce  qui  concerne  les mecanismes  en  oeuvre 
L'examen  des  consequences  macro~economiques et  sectoriel-
les des  mesures  de  politique  economique  fran9aise  de  197~-1975 a  permis 
de  mettre  en  evidence  les principaux mecanismes  d'ajustement  des effec-
tifs employes  a  une  variation de  demande  finale  :  determination  de  la 
structure  de  l'offre,  echanges  inter-industriels,  determination  de 
l'emploi  correspondant,  dynamique  d'ajustemettt. 
La  determination  de  la  structure  de  l'offre entre  pro-
duction  domestique  et  importations  :  celle-ci  s'opere  selon  les capa-
cites  de  production  disponible  et  la position relative  des  prix  fran-
~ais et  etrangers.  Ainsi,  les elasticites d'importations  deviennent-
elles rapidement  croissantes au  fur et  a  mesure  que  des tensions  se 
manifestent  dans  les capacites  de  production domestique,  si bien qu'a 
la  limite,  pour  une  branche  donnee,  un  accroissement  de  demande  finale 
pourrait  etre entierement  absorbe  par  !'importation,  la production 
domestique  n'ayant  pas  la  faculte  de  s'accroitre  davantage.  En  outre, 
les positions prises par  les importations tendent  a  rester acquises 
si  bien q u' au-de la  de  certains  seul  s  s' exercent  des  11e ffet s  de  cliquet" 
qui  peuvent  conduire  a  des resultats  11pervers"  lorsqu'une  fois exerces 
les effets d'un accroissement  de  demande,  la  situation qui  s 1installe 
est  moins  favorable  a  la  production et  a  l'emploi  national  que  celle 
qui  aurait  ete  obtenue  en  l'absence  de  cet  accroissement. 
Les  echanges  interindustriels  :  ceux-ci  determinent  les 
effets indirects  (et  aussi  induits)  d 1une  variati~n de  la  demande  fina-
le. Ils s'exercent  dans  les deux  sens  :  demande  d'une  branche  beneficiai-
re  en  produits  des  autres branches et  demande  de  ces branches en pro-
duits  de  la branche  beneficiaire  (ou  "effets de  retour").  En  outre, 01 
peut  distinguer,  au  sein des activites productives marchandes,  les 
branches  11entrainantes11  des  branches  11entrainees11  par  la  demande  des 
autres branches.  La  bra~che du  Batiment  et  des Travaux  Publics parait 
bien transmettre  aux  autres branches  les effets d'une  variation  de  de-
mande  mais  ne  beneficie  guere,  en  revanche,  d'effets de  retour.  Il 
parait  en aller de  meme  pour  !'agriculture et  les industries agro-
alimentaires.  Les  industries manufacturieres  figurent  comme  des  branches 
11entrainantes11 ,  tandis qu 'a  l'  inverse,  les branches  des  services,  de 
l'energie et  surtout  celle  des  commerces  sont  des  branches principale-
ment  "entrainees11 • 
La  determination  d~ l'emploi  s 1effectue  a  la  fois  en 
regard  de  la variation  de  la  production et  de  l'activitc des effectifs 
deja  employes  dans les branches.  A  une  augmentation  de  la  demande,  les 
entreprises repondent  d'abord  par  une  augmentation  des  cadences  de 
production des effectifs en  activite,  puis par  une  augmentation  de  leurs 
effectifs employes.  A  !'inverse  une  diminution  de  la  demande  implique 
d'abord  une  diminution  des  cadences  de  production,  puis une  diminution 
des effectifs qu'elles emploient.  Le  delai  necessaire  pour qu'a  une 
varl~tion de  demande  corresponde  une  variation  de  1 1emploi  depend  essen-
tiellement  de  la  situation conjoncturelle  dans  lesquelles  se  trouvent 
les branches  :  niveau  des variables  de  tension,  marges  de  cepacites 
disponibles.  Ainsi,  en  1975-1976,  les mesures  de  soutien  de  l'activite 
ont  eu  finalement  une  incidence  assez  faible  sur  les embauches  dans 
des branches  en  etat  de  sous-emploi  important  comme  le  batiment  et  les 
travaux  publics  ou  l'energie,  mais  finalement  tres forte  sur  les embau-
ches  de  l'industrie. La  dynamique  d 1ajustement  :  le  mecanisme  d 1adaptation  de 
l'emploi a  la production implique  que  les effectifs employes  s'ajuste-
ront  selon des  delais plus ou  mains  longs et  avec  une  amplitude  plus  ou 
mains  forte  aux  variations de  la  demande.  A  cote  de  ce  type  de  modula-
tion figurent  d'autres phenomenes  faisant  intervenir delais d'adaptation 
et  amortissement  des  fluctuations  economiques,  comme  ceux qui  concernant 
les relations entre  revenu  et  consommation,  delais d'adaptation et 
acceleration  comme  ceux  qui  concernent  l'investissement  et  le  mouvement 
des  stockso  Cette  dynamique  d'ajustement  implique  des  impacts  sur les 
branches et  sur  l'emploi  dont  l'ampleur et  la duree  dcpendront  natu-
rellement  de  !'importance et  de  l'intensite des  impulsions  donnees  mais 
aussi  des voies par  lesquellles ces impulsions atteindront  la produc-
tion et  de  la situation conjoncturelle  qui  prevaudra au  moment  ou  les 
actions  p~oduiront  leurs effets. 
5.6.3.  En  ce  qui  concerne  l'impact  des mesures  de  po-
litique  economique  de  197~-1975 
L'analysc  a  ete  menee  simultanement  sur  les plans macro-
economique  et  sectorial.  La  determination des montants engages par  les 
mesures  de  politique  economique  souligne  la difficulte qu'il y  a  de 
determiner  avec  precision les  sommes  mises en  oeuvre  par  la puissance 
publique  dans  le  but  de  procurer  un  soutien  de  1 1activite economique. 
Or,  cette  evaluation est  importante  dans  la mesure  ou  les effets que 
1 1 on  observera  dependront  directement  de  la  determination  de  la varia-
tion des  depenses  publiques,  achats  de  biens et  de  services  ou transferts. 
Tout  au  plus est-il possible  de  proposer  des  ordres  de  grandeurs et  des 
estimations  de  compromis. 
Compte  tenu  de  ces evaluations qui  peuvent  parfois  sembler 
optimistes,  il apparait  que,  sur  le  plan  ~acro-economique,  les actions 
conjoncturelles n'ont  eu  qu'un  impact  assez  limite  en  ce  qui  concerne 
le profil conjoncturel  de  l'economie  fran~aise au  cours  de  la periode. 
Ainsi,  en  l'absence  d'action publique  sur  la  conjoncture,  la recession 
de  1974-1975 aurait  ete a  peine  moins  accentuee  qu'elle  ne  l'a ete 
effectivement,  tandis que  le  mouvement  de  reprise aurait  ete  certes 
moins  prononce,  au  moins  dans  sa  premiere  phase,  et  peut-etre  allonge 
d'un trimestre,  mais  au  terme  du  mouvcment  de  reprise,  au  second  semes-
tre  de  1976,  les points  s'arrivee auraicnt  ete tres proches.  En  fait, 
les variations  de  stocks qui  ont  exerce  une  action  fondamentale  dans 
les fluctuations  conjoncturelles de  la periode n'ont  guere  ete affectees 
par  les mesures  de  politique  economique.  Ces  dernieres n'auraient  fait, 
en  pesant  sur  la conjoncture  de  197~ ct  en  la~soutenant en  1975,  qu'ac-
centuer  un  mouvement  fondamental  et  inevitable.  Certes,  en  ce  qui  con-
carne  le .niveau  de  l'activite,  l'impact  n'a pas ete nul.  Pour  la pro-
duction  interieure brute,  il atteignait  plus  de  2  %a  la  fin  de  1975 
et  au  debut  de  1976,mais etmt  ramene  en-de~a de  1  % a  la  fin  de  1976, 
pour disparaitre a  peu  pres totalement  en  1977·  Quoi  qu'il en  soit,  cet 
impact  a  represente  environ  le quart  du  taux  de  croissance  de  cette 
periode et,  sur  ce  plan,  comme  sur celui  du  nombre  d'emplois  supple-
mentaires  correspondants,  ne  peut  etre neglige. 
Sur  le  plan  sectoriel,  la  recherche  permet  d'approfondir 
les mecanismes  de  transmission  intersectorielle des  impulsions  fournies 
par  la politique  economique. On  nJ~cra en  particulier  : 
- l'impact  relativemcnt  restroint  des  mesures n'affcctant  pas  direc-
tumcnt  la  demandc  mais  ugissant  d'abord  sur  les revonus,  pui~  lu 
demande,  mais  cet  impact  se  revelc  durable,  et  assez bien  reparti 
entre  les branches  ; 
- l'impact  significatif des mesures affectant  directement  la demande, 
mais aussi,  dans  le  cas  de  la  bran~he  du  batiment  et  des travaux 
publics,  !'incidence  forte,  mais breve,  de  cette  demande,  les effets 
etant  pratiquement  limites a  la periode  au  cours  de  laquelle  les de-
penses  supplementaiES  sont  effectuees  ; 
- le  role  fondarnental  des variables de  tension  dans  les branches in-
dustrielles et  du  BTP  dans  la determination des  creations d'emploi 
et,  pour  l'industrie,  dnns  la repartition de  la  demande  entre  produc-
tion  domestique  et  importation. 
5.6.4.  En  ce  qui  concerne  la  structure et  le  niveau 
de  l'emploi 
Le  point  central  de  la recherche,  !'impact  de  la poli-
tique  economique  sur  la  structure et  lc  niveau  sectoriel  de  l'emploi 
est  bien eclaire a  la  fois  par  la  comparaison  des  evolutions constatees a 
celles qui  ressortent  des  calculs  de  variantes  a  l'aide  du  modele  dynami-
; 
que  de  conjoncture  METRIC  et  par  la  comparaison  de  ces resultats a  ceux 
obtenus par  des  methode~ plus  tradit~onnelles de  statique  comparative. 
Les  analyses montrent  qu'un  an  et  demi  apres que  les 
mesures  de  soutien  de  l'activite economique  aient  ete prises,  c'est-a-
dire  a  fin  1976,  182  000  emplois  etaient  imputables aux  effets de  ces 
mesures.  Comme  environ  12  000  emplois  supprimes  devaient  etre attribues 
aux  mesures  de  freinage  de  1974,  c'est  finalement  une  creation nette 
d'emploi  de  160  000  postcs  de  travail,  soit  un  peu  plus  de  1  % des 
effectifs employes a  cette  date,  qui  correspondaient  a  l'impact  de  la 
politique  econornique,  assez bien repartis,  finalement  dans toutes les 
branches,  proportionnellement  forts  dans  ~a branche  BTP,  (en  reference 
a  l'ernploi  dans  cette branche,  mais non  en  regard  de  !'impact  sur  la 
production),  plut6t  faibles  dans  la branche  de  l'energie. 
Un  an  plus tard,  fin  1977,  environ  50  000  de  ces emplois 
crees,  soit pres  du tiers,  avaient  disparu,  notamment  dans  la branche 
BTP,  rnais  aussi  dans  la branche  des  services.  Fortement  concentres  dans 
le  temps,  les effets sur  l'emploi  de  la  branche  BTP  s 1averaient  sans 
grand  lendernain.  Pour  les autres branches,  de  par  la diversite  des 
mesures prises,  affectant  la  consommation  privee,  l'investissement  prive 
et  public,  et  de  par  les cffets induits engcndres,  l'impact  final  est 
plus proche  de  leur  contribution a  l'emploi total et  surtout  plus  sta-
ble  dans  le  temps. 
De  nombreux  &lements  interviennent  dans  !'explication 
de  tels phenomenes.  Ils ont  deja  6te  rappeles  :  phenomenes  de  producti-
vite,  intervention d'effets induits,  fuites a  !'importation ou  dynamique 
d'ajusternent,  elements  sur  lesquels il ne  semble  plus necessaire  de  re-
venir. 5-76. 
5.6.5.  En  ce  qui  concerne  lu politique  conjoncturelle 
Les  principaux enseignements  de  !'analyse  pour  la politi-
que  ~conomique  semblent  Stre  de  deux  ordres  :  le  premier  concerne  les 
opportunites  des actions conjoncturelles,  le  second  le  choix  des moyens 
a mettre  en  oeuvre. 
Les  opportunit~s des actions conjoncturelles  se  ref~rent 
a  la  fois a  la  situation economique  de  depart,  aux  objectifs de  cor-
rection que  l'on  souhaite  apporter  dans  des  delais determines a !'evo-
lution  spontanee  et  enfin au  temps  de  realisation differencie  des  divers 
types  de  mesure  de  politique  economique  envisageables.  Les delais au 
bout  desquels  les resultats  <E  la politique  economique  se  produisent 
avec  le  maximum  d'intensite  sont  de  l'ordre  de  neuf mois a un  an,  plus 
brefs pour  des actions qui  visent  la  demande  publique  ou  la  consomma-
tion privee,  plus  longs  pour  celles qui  portent  sur  le  revenu  des 
entreprises  ou  leurs investissements.  Il s'agit alors,  pour  que  les 
mesures produisent  les effets souhaites,  de  freinage  ou  de  relance  de 
l'economie nationale,  d'anticiper avec  suffisamment  d'avance  les mou-
vements  conjoncturels pour  que  les actions entreprises exercent  leur 
impact  sur  l'economie  au  moment  ou  prccisement  celui-ci est necessaire 
pour  inflechir une  tendance  ou  susciter des  retournements.  Force est  de 
constater alors que  les actions conjoncturelles publiques  de  197~-1975 
ont  davantage  accompagne  les mouvements  qu'elles ne  les  ont  provoques, 
faute  d'avoir ete entreprises avec  suffisammentd'avance.  Aussi  bien 
pourront-elles appara!tre  moins utiles a  la reguiation conjoncturelle 
que  si elles avaient  pu  psychologiquement,  economiquement  ~t politique-
ment,  etre .mises  en  oeuvre  au  moment  propice,  precedant  avec  suffisam-
ment  d'avance  les mouvements qu'elles cherchaient  a  susciter.  Faute 
d'une  telle anticipation,  la necessite  de  !'action conjoncturelle  se 
rev~lera,  a  posteriori,  moins  evidente  et  sa  portee  sera plus re-
duite.  Dans  certains cas  meme,  elle pourra  comporter  des  consequences 
sur  la production et  l'emploi  qui  n'etaient  ni  souhaitees,  ni  recherchees, 
en  accentuant  un  mouvement  recessif inevitable  ou  en  faisant  reappa-
raitre,  de  fa~on prematurce,  au  cours d'un  mouvement  de  redressement 
tout  aussi  inevitable,  des tensions  sur  les differents marches. 
~e choix  des  moyens  a mettre  en  oeuvre  doit  etre gouver-
ne  a  la  fois par  l'etendue  sectorielle  des effets attendus et  par  la 
rapidite avec  laquelle  ces effets se  manifesteront. 
- les actions directes,  correspondant  a  des accroissements d'achats 
publics,  se  limitent  techniquement  a  certaines branches des industries 
de  biens d'equipement  et  aux  branches  du  batiment  et  des  travaux 
publics.  Leurs effets  se  produisent  selon  des  delais  les moins  longs 
et,  pendant  le  temps  ou  ces depenses  sont  effectuees,  ils s'exercent 
avec  une  grande  intensite a  l'interieur des  branches touchees direc-
tement  par  les depenses,  et  se  diffusent  vers  les autres branches, 
via  les echanges  interindustriels et  laR  depenses  des  revenus induits. 
Mais,  une  fois ces depenses achevees,  les effets exerces  sur  les 
branches directement  concernees tendent  a  disparaitre  rapidement. 
- les actions indirectes correspondent  aux  mesures  touchant  les revenus 
ou  aux  incitations a  la depense.  Leurs effets s'etendent  pratiquement 
a toutes les branches  mais  on  ne  peut  leur  donner,  a  priori,  une 
orientation precise.  Les  impacts  sur  la  production et  l'emploi  sont 
plus  longs a  sa  manifester et  leur amplitude  est  plus  limitee  car  les 5-77· 
"fuites"  (epargne,  importations  ••• )  sont  plus  importantes.  Mais 
les incicences  sur  l'activite s'averent  aussi  plus durables.  Ainsi, 
la notion  de  11relance"  de  l'activite s'avere  correspondre  davantage 
aux  premiers types d'action conjoncturelle,  tandis que  la notion 
de  "soutien"  trouve  sa  concretisation dans  lea  seconds. 5-78. 
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P.  ARIDS,  P.  1'-DRIN,  Ph.  NASSE  et H.  STERDYNIAK 
Les  enseignements  de  METRIC  sur !'analyse du  court terme. 
INSEE,  Economie  ~t Statistique, n°  101,  juin 1978,  pp  65-83 
Les  auteurs presentent d'une  fa~on sommaire  les principales caracteristiques 
de  METRIC  dans  une  premiere partie.  Ils etudient ensuite,  dans  une  seconde.partie, 
six politiques de  st~ulation de  l'activite a l'aide du  modele  :  (1)  hausse des 
depenses  publiques  financee  par la monnaie,  (2)  hausse des  depenses  publiques 
financee par emprunt  d'Etat,  (3)  augmentation du  taux de  salaire,  (4)  majoration 
des  prestations sociales,  (5)  baisse du  taux d'interet sur le marche  monetaire et 
(6)  devaluation du  franc  fran~ais de  10  ~. 
Les  deux  premieres variantes permettent d'analyser aussi bien les effets 
multiplicateurs des  depenses  publiques que  !'impact de  leur finru1cement.  En  outre, 
les quatre premieres mesures  envisagees  correspondent  toutes a une  injection ini-
tiale de  1 milliard de  FF  1971  par trimestre dans  le circuit economique.  Ceci 
permet  de  cornparer  l'efficacite des  modes  de  relance, c'est-a-dire la croissance 
induite de  l'activite et de  l'emploi  ;  la comparaison concerne aussi leurs effets 
sur la situation des  entreprises,  les prix et la balance commerciale.  Enfin,  la 
politique monetaire et la politique du  change  sont examinees  a la lumiere des  deux 
dernieres variantes. 
L.  DAHLBERG  ET  U.  JAKOBSSON 
On  the Effect of Different Patterns of Public Consumption  Expenditures. 
The  Review  of Income  and  Wealth,  series  21,  n~., december  1977,  pp.  385-395 
L'objet de  cet article est de  rnesurer,  pour l'economie  suedoise,  les effets 
multiplicateurs sur l'emploi,  les  importations et la consommation  privee,  de  diffe-
rents  types  de  depenses  publiques et d'en discuter leur implication pour  la politi-
que  economique.  L'outil de  base  est constitue par un  modele  a moyen  terme  developpe 
par les auteurs,  qui comporte  un  decoupage  de  la consommation  publique en  13  fonc-
tions.  Le  modele  associe les rnultiplicateurs  interindustriels de  !'analyse "input-
output" aux  multiplicateurs de  revenu de  !'analyse keynesienne.  Il comporte  23 
branches  industrielles et distingue les effets sur l'ernploi public des  effets sur 
l'emploi des  branches  de  l'industrie privee.  Les  auteurs supposent  les propensions 
moyennes  a importer et les productivites du  travail constantes,  ce qui  limite sin-
gulierement  la portee de  l'analyse de  variantes de  politique economique.  L'etude 
des  resultats du  modele  porte d'une part sur l'efficacite respective des  depenses 
publiques  selon leur fonction et, d'autre part,  sur !'arbitrage entre consommation 
publiquc  et consommation  privee. 0.  FORSELL 
Effects of Public Expenditure on  Production,  Incomes  and  Employment  in Finland. 
The  Review  of Income  and  Wealth,  series 21,  n°  1,  march  1975,  pp.  81-93. 
L'auteur examine,  a l'aide d'un modele  de  statique comparative,  l'~pact des 
depenses  publiques  sur les  activit~s productives de  l'econamie finlandaise,  en  par-
ticulier la production et l'emploi de  43  branches.  Le  modele  utilise est un  modele 
classique au  centre duquel  se  trouve  la matrice des  echanges  inter-industriels et 
ou  les relations sont supposees  lineaires.  L'impact  des  depenses  publiques  sur les 
revenus  public et prive et sur les  importations est aussi analyse,  ainsi que  son 
evolution au  cours du  temps  (1959-1965). 
H.  GUILLAUME 
Les  multiplicateurs de  politique economique  de  D.M.S.,  analyse menee  sur une 
maquette  simplifiee du  modele. 
Annales  de  l'INSEE,  n°  32,  octobre-decembre  1978,  pp.  57-108. 
A l'aide d'une maquette  simplifiee du  modele  Dynamique  Multisectoriel de 
l'INSEE,  !'auteur etudie les effets multiplicateurs de  trois variantes de  politi-
que  economique  :  augmentation  des  prestations sociales,  accroissement  de  l'inves-
tissement des  administrations,  reduction des  taux de  cotisations sociales.  Il 
mesure  !'influence des  parametres et de  la specification des  relations sur la 
valeur des  multiplicateurs.  En  faisant varier la date d'application des  trois me-
sures,  il analyse  ensuite la deformation dans  le temps  de  ces multiplicateurs. 
I.N.S.E.E. 
METRIC,  Modele  Economique  Trimestriel de  la Conjoncture. 
Annales  de  l'INSEE,  n°  26-27,  avril-se~tembre 1977. 
Ce  numero  est organise  en  trois parties.  La  premiere  est consacree a la 
presentation des  caracteristiques essentielles de  ce premier modele  trimestriel 
de  grande  dimension  elabore  en  France.  Sont  exposes  les points saillants de  sa 
logique,  son  architecture, notamment  !'organisation sectorielle et la maniere 
dent  l'offre est traitee dans  le modele. 
La  seconde  partie expose  les equations econometriques  traitant du  comporte-
ment  de  la demande,  de  l'ernploi des  facteurs de  production et des  tensions,  de  la 
determination des  prix et des  salaires,  de  la repartition des  revenus  et des 
transferts ainsi que  du  "bouclage"  financier  du  modele. 
La  troisieme partie analyse  le fonctionnement  du  modele  a travers une  etude 
de  ses multiplicateurs et des  premieres  simulations effectuees.  Puis,  l'auteur de 
cette partie (P.  ARTUS)  examine  les reactions de  METRIC  a une  hausse  des  depenses 
publiques de  500  millions de  FF  1963  par  tr~estre et ce dans  diverses hypotheses. 
Enfin,  une  breve evocation des  perspectives ter.mine  la publication. A  N  N  E  X  E  S A  N  N  E  X  E  I 
EVALUATION  DU  MONTANT  DES  MESURES  DE  SOUTIEN  DE  L'ACTIVITE  ECONOMIQUE 
EN  FRANCE  PRISES  AU  COURS  DE  1975 
L'evaluation  du  montant  des  mesures  de  soutien  de  l'acti-
vite  economique  en  France prises  au  cours  de  l'annee  1975  repose  sur 
!'analyse des  documents officials publie·s  lors de  l'annonce  de  ces  me-
sures ou  des  debats  parlementaires  (projets  de  Loi  de  Finance rectifi-
cative- ).  Cette evaluation doit  etre completee par  une  estimation  de  la 
repartition des  sommes  selon  les produits  en  c~use,  et  m~me par  une 
estimation  de  leur repartition  au  cours  du  temps,  de  maniere a obtenir 
des  vecteurs  de  demande  destines  i  ~tre utilis~• dans  le modele  de  sta-
tique  comparative  (cf.  annexe  III). 
Dans  cette annexa,  nous  presentona  auccessivement  !'evalua-
tion  des  depenses  et  leur repartition par produtts et  dans  le temps, 
selon qu'il  s'agit  de  transferts  aux  menages,  de  l'aide a l'investisse-
ment,  des  depenses  des  administrations  en  biens et  services,  et  des 
investissements  des  Grandes  Entreprises Publiqu••• 
A.5.1.1.  Transferts  aux  menages 
Il s'agit des  aides  aux  agriculteurs,  aux  personnes  agees, 
aux  handicapes  et  aux  families  nombreuses. 
Les  montants pris  en  consideration sont  les  suivants 
- premier  semestre  1975 
- deuxieme  semestre  1975 
- total 
5,0 milliards  de Francs courants 
~  milliards 
9,2 milliards 
L 1_evaluation  ne  tient pas  compte  du  resboursement  d' une 
partie de  la majoration  de  l'impot  sur  le revenu  de  197~  (majoration 
decidee  en  juin  197~),  meme  si  ce  remboursement  a  pu contribuer  au  sou-
tien  de  l'activite au  cours  de  1975  :  il ne  s'agit pas,  en  effet,  d'une 
decision nouvelle,  mais  de  la consequence  de  d'cisions anterieures a 
1975· 
Dans  !'elaboration d'un vecteur  de  demande  correspondant 
a  ces transferts,  et  compte  tenu  du  taux  d'epargne  des  categories vi-
sees,  il  a  ete  estime  que  8,5 milliards ont  ete depenses  effectivement, 
soit 7,7 milliards pour  la consommation  et  800  millions  pour  l'in-
vestissement  (logement).  La  ventilation annuelle  de  ees  depenses  a  ete 
supposee  la suivante  (1)  : 
- depenses  de  1975  6  milliards  (un~quement consommation)  ; 
- depenses  de  1976  2,5 milliards  (consommation  et  investissement). 
(1)  On  s'est inspire  des  hypotheses  de  l'OCDE  (1975  b),  note  de  la 




' Une  procedure tres  sommaire  a  ete  SU1V1e  pour  repartir les 
depenses  de  consommation  par  produits.  Elle  a  consiste a repartir la 
demande  des  menages  selon la structure moyenne  de  la consommation  obser-
vee  pour  1974-1976.  Cette repartition ne  tient pas  compte  des  propen-
sions marginales a consommer  des  menages  vises par  ces  depenses.  En  fait, 
!'hypothese implicite  a  ete  que  ces  menages  avaient  des  propensions 
marginales a  consommer  voisines  des  propensions moyennes  de  !'ensemble 
des  menages. 
A.5.1.2.  Aide a l'investissement  {detaxation  des  materiels) 
Le  montant  global  de  la detaxation  a  ete calcule a  9,5 
milliards  de  Francs  courants  {Direction  de  la Prevision  {1977)).  Une 
somme  de  1,5 milliards correspond a  l'exercice  1975  et  8  milliards cor-
respondent  a  1 1exercice  1976.  Ces  montants  ont  ete  conserves  sans  autre 
modi fica  t ion. 
La repartition par produits  a  ete etablie a l'aide de 
l'enquete  de  la Direction  de  la Prevision  (1977).  La  structure  de  1975 
et  celle de  1976  ont  ete  supposees  semblables,  faute  de  mieux,  bien  que 
la detaxation ait vise  des  produits tres particuliers avant  son  exten-
sion  en  septembre  1975· 
A.5.1.3.  Investissement  des  administrations  (hors  depenses 
militaires) 
La  liste des  operations  est  detaillee  (1),  mais  l'on pos-
sede  peu  d'indications  $Ur  la modulation  de  la demande  au  COUrS  du 
temps,  les produits  concernes  ni  le degre  de  realisation de  ces  depen-
ses.  Force a-t-il  done  ete  de  recourir a  des  hypotheses  d 1evaluation. 
Les  programmes  de  septembre  1975  peuvent  etre resumes  de 
la  fa~on suivante  : 
En  milliards  de  Francs  Credits.de 
courants  paiements 
- grands  projets  (hors.  ind.)  3,8 
- operations  d'equipement  public  ~ 
- total  5,9 
Autori sat  ions 




A  ces montants,  il convient  d'ajouter  des  autorisations  de 
programme  de  l 1ordre  de  900  millions  de  Francs contenues  dans  la Loi 
de  Finance Rectificative  de  juin 1975,  correspondant  a  des  credits  de 
paiement  d'environ J40  millions  de  Francs  et  concernant  le developpement 
regional  et  les  logements  sociaux.  Le  montant  global  est  compris  entre 
6,2 milliards  de  Francs,  si  l 1on  considere  les credits  de  paiement  et 
6,5 milliards  en  considerant  les autorisations  de  programme. 
Une  evaluation  complementaire  a  ete menee,  dans  le but  de 
ventiler  entre  1975  et  1976  les depenses  correspondantes a  ces  sommes. 
La  procedure  a  consiste a observer  la FBCF  des  administrations,  a prix 
(1)  Voir  en  particulier les  documents  du  Service  de  !'Information  du 
Ministere  de  l'Economie  et  des  Finances  (1975). constants,  sur une  longue periode,  afin  de  deceler  des  augmentations 
11anormales"  en  1975  et  en  1976. 
La  methode  ne  peut  conduire  a  des resultats surs,  mais, 
trad~its a prix courants,  les ecarts observes  sont  les suivants  : 
- annee  1975 
- annee  1976 
- total 
J,O  milliards  de  Francs 
J,~ milliards  de  Francs 
6,~ milliards  de  Francs 
L'ordre  de  grandeur  obtenu par  cette methode  apparait 
correct.  En  outre,  la procedure  permet  d'evaluer  la repartition  des 
depenses  par  produit.  Aussi  bien,  c'est  ce  montant  de  6,~ milliards, 
legerement  inferieur a  celui  des  autorisations  de  programme  et  su-
perieur  aux  credits  de  paiement  '  qui  a  finalement  ete retenu. 
A.5.1.~.  Depenses  militaires 
Les  depenses militaires sont  traitees usuellement  par  les 
comptables nationaux  comme  des  consommations  intermediaires  des  admi-
nistrations. 
Le  programme  de  developpement  de  l'economie  fran~aise de 
septembre  1975  comporte  un  accroissement  des  depenses militaires  de 
l,J milliards  de  Francs  si  1 1on  considere les  er~dits de  paiement 
et  de  1,5 milliards  en  considerant  les autorisations  de  programme 
(Service  de  !'Information  du  Ministere  de  l'Economie et  des Finances 
(1975)).  On  a  suppose  un  montant  de  1,4 milliards  de Francs  en  depen-
ses  supplementaires,  se repartissant  de  la maniere  suivante  : 
- renovation  et  construction  de  casernements 
- equipements militaires 
- autres  depenses militaires 
400  millions  de  Francs 
650  millions  de Francs 
350  millions  de  Francs 
Il  a  ete  suppose,  faute  d'autres  informations,  que  le 
tiers de  ces  depenses  a  ete  engage  en  1975  (c'est-a-dire au  cours  des 
quatre  derniers  mois)  et  le reste en  1976.  La  modulation  devient  done 
-.annee  1975 
- annee  1976 
~50 millions  de  Francs 
950  millions  de  Francs 
La  repartition selon  les produits  de  ces  depenses  a  ete 
r~alisee selon  les principes  suivants  : 
- produits  du  batiment  et  du  genie civil  : 
•  renovation  et  construction  des  casernements  ~00 millions de Francs 
o  equipements militaires  ~millions de  Francs 
•  total  800  millions  de  Francs 
- materiels  (produits  de  la construction navale,  aeronautique  et  de 
1 1 armement)  : 
•  equipements militaires 
•  autres  depenses militaires 
•  total 
250  millions  de  Francs 
JSO  millions  de  Francs 
600  millions  de  Francs A.s.4. 
En  outre,  le quart  seulement  des  depenses  en  batiment  et 
genie civil  a  ete  suppose  avoir  ete realise  en  1975.  Pour  les materiels, 
on  en  a  retenu 40  %. 
A.5.1.5.  Investissement  des  grandes  entreprises nationales 
Celui-ci  se repartit  essentiellement  en  deux  masses  :  ac-
celeration  du  programme  d'equipement  telephonique  (4,2 milliards)  et 
dotation  du  Fonds  de  Developpement  Economique  et  Social  aux Grandes 
Entreprises Nationales  de  1  milliard  de  Francs.  Ces  deux  mesures  figu-
rent  dans  la seconde  Loi  de  Finances rectificative. 
La repartition  de  ces  depenses  entre  1975  et  1976  a  ete 
realisee a !'aide de  deux  methodes  utilisees conjointement  : 
- examen  de  !'evolution,  a prix constants  de  la FBCF  des  Grandes 
Entreprises Nationales  ; 
-utilisation de  previsions faites  fin  1974  (par  le BIPE  (1974))  con-
cernant  les  investissements probables  (en  volume)  pour  l'annee  1975 
(ceci  pour  tenir compte  des  programmes  d'equipements  electriques 
d'EDF,  independants  des  mesures  de  soutien). 
Aucune  des  deux  methodes,  prises individuellement,  n'est 
reellement  satisfaisante,  mais  leur utilisation conjointe permet  d'en 
augmenter  la qualite.  La  repartition  du  surcroit  de  FBCF  de  la part 
des  Grandes  Entreprises Nationales s'etablirait  finalement  de  la ma-
niere  suivante 
- annee  1975 
- annee  1976 
- total 
2,~ milliards  de  Francs 
~  milliards  de  Francs 
5,2 milliards  de  Francs 
Il  est  clair que  d 1autres  procedures  etaient  concevables. 
Mais  elles n'apparaissaient pas praticables,  faute  d'information dis-
ponible  au  moment  de  ces  evaluations  et  de  temps  suffisant  pour  la 
reunir. 
La  ventilation par  produits  a  ete realisee a  deux  niveaux 
Postea  et  Telecommunications  d'une part  et  quelques  autres Grandes 
Entreprises Nationales d'autre part  (SNCF  et  EDF  principalement).  La 
encore,  des  indications directes  et  precises n'etaient  pas  disponibles. 
La  repartition suit  done  la structure  des  depenses  de  FBCF  par  produits 
de  1974  (BIPE  (1977)).  On  a  toutefois majore  la demande  en  produits 
de  la mecanique  et  de  la construction electrique et  minore  la demande 
en  produits  du  batiment  et  geni~ civil  et  la  demande  en  materiel  de 
transport.  Ces  corrections portent  sur  240  millions  de  Francs  en  1975 
et  190  millions  en  1976. 
La  repartition detaillee selon  le niveau  40  de  la Nomencla-
ture  de  l'INSEE  et  un  regroupement  en  10  branches  (cf  annexe  IV)  sont 
fournis  dans  le tableau  suivant.  Ces  donnees  ont  ete  ensuite  exprimees 
(pour  1976)  aux  prix de  1975  e~  transformees  pour  constituer  des  vec-
teurs  de  demande  destines a intervenir  dans  le modele  de  statique  com-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  N  N  E  X  E  II 
LE  MODELE  METRIC 
La  structure generale  du  modele  METRIC  est  d'inspiration 
neo-keynesienne.  Les  auteurs  du  modele  soulignent  que  ce  choix  11ne  doit 
pas  etre compris  comme  revelant  une  preference  theorique  absolue  mais 
comme  resultant  plut8t  d'un  empirisme  prudent"  (INSEE  1977,  P•  12)o  En 
effet  "une telle option permettait  de  faire beneficier cette premiere 
tentative franqaise  de  !'experience accumulee  ailleurs  en  retenant 
d'emblee  les solutions  internationalement  jprouvees  pour  faire  au 
contraire porter  tout !'effort sur  les points ou  les progres  importants 
restent a faire 11  (P.  ARTUS  et alii,  1978,  P•  65). 
Bien  que  sa structure soit  conventionnelle,  le modele  n 1est 
pas· organise  autour  d'un  comportement  central  predominant.  Il resulte 
d'une  imbrication  de  comportements  dont  les principaux sont  ceux  de 
1 'offre,  ceux  de  la demande  et  le r81e  des  tensions. 0  est  en  effet  dans 
ces trois  domaines  que  nait  et  se  developpe  le cycle conjoncturel.  On 
precisera ensuite  1 1ensemble  des  relations prix-salaires et transferts 
ainsi  que  le secteur  financier. 
A.5.2.1.  ~e comportement  de  l'offre 
Dans  la plupart  des  modeles  macro-economiques,  la production 
est  simplement  definie  comme  la difference  entre la  demande  et  les  im-
portations qui  jouent  le r8le d'une  demande  negative.  Or,  a tres court 
terme,  les producteurs  et  les  importateurs  doivent  fixer  le niveau  de 
leur offre non  pas  en  l'egalisant  avec  une  demande  qui  n 1est pas  encore 
connue  pour  sa majeure partie  au  moment  ou  les decisions  sont  prises, 
mais  en  fonction  de  leur anticipation  de  cette demande.  C•est  la raison 
pour  laquelle METRIC  fonctionne  de  la maniere  suivante  :  d 1abord  forma-
tion  d'un plan d'offre correspondant  a la  demande  anticipee,  puis par-
tage  de  ce  plan  entre  importations  et  production  domestique,  dont  les 
r8les  sont  strictement  symetriques,  enfin  confrontation  de  cette offre 
a la  demande  observee  (hors  stocks)  d 1ou  resulte,  par  difference,  la 
variation  des  stocks  assurant  1 1equilibre comptable  entre ressources 
et  emplois. 
Le  partage  du  plan  d 1offre entre production  domestique  et 
importations  est  determine  par  la position relative  des  prix franqais 
et  etrangers ainsi  que  par  les tensions  sur  les capacites  de  produc-
tion.  Ces  variables n'influencent  pas  explicitement  l'offre totale qui 
ne  subit  pas,  globalement,  de  limitation,  mais  les  importations  se 
substituent  librement a la production  domestique  des  que  celle-ci  est 
freinee,  soit  par  manque  de  competitivite,  soit par  manque  de  capacites. 
Un  tel  phenomene  apparait tres clairement' dans  l'etude  des  effets  des 
variantes  de  politique  economique  sur  les  industries manufacturieres 
(section"-t  du  chapitre 5). 
La  variation  des  stocks  joue  un  double role,  d 1abord actif 
pour  la determination  du  plan d'offre,  aux  cotes  de  la  demande  anticipee, 
puis passif pour  la realisation  de  l'equilibre comptable  final. A.S.2o2.  Les  comportements  de  la demande 
Les  principaux comportements  de  demande  concernant  la con-
sommation  des  menages  et  l'investissement  productif,  desagreges  dans 
la nomenclature  du  modele.  Signalons  que  l'investissement  du  secteur 
public  est  exogene. 
La  modelisation  de  la consommation  des  menages  distingue 
tout  d'abord  les  achats nets  de biens  durables  de  la  consommation  des 
autres biens,  y  compris  le service rendu  par !'utilisation des  biens 
durables  mesure  par  l'amortissement  de  leur  stock.  En  second lieu,  le 
modele retient  des  propensions a  consommer  {de  court  et  de  long  terme) 
distinctes  selon  qu'elles s'appliquent a des  revenus  salariaux ou a 
des  entrepreneurs  individuals.  Enfin,  les menages  reagissent a·la haus-
se  des  prix  en  reduisant  leur  consommation  de  maniere a reconstituer, 
en  partie,  leurs  encaisses reelles. 
La  modelisation  de  l'investissement releve  de  la theorie 
neoclassique  de  l'accelerateur flexible.  Le  comportement  d 1investis-
sement  vise a maximiser  le profit  des  entreprises  en  ajustant  le coef-
ficient  de  capital  au  niveau  des  conts relatifs du.capital  et  du  travail. 
Interviennent  dans  la determination  des  delais d'investissement  le de-
gre  d'utilisation  des  capacites  disponibles  ainsi  que  la situation  de 
tresorer  i e. 
A.5.2.3.  Le  jeu des variables  de tension 
Le  court  terme  se  caracterise par  des  desequilibres  sources 
de  tensions  et  de  fluctuations  conjoncturelles.  Leur  r8le est  important 
dans  METRIC  :  tensions  sur  les capacites productives,  tensions  sur  les 
tresoreries,  tensions  sur  l'emploi. 
Les  tensions  sur  les capacites productives ont  un  impact 
important  sur  le  commerce  exterieur  et  l'investissement.  Pour  l'inves-
tissement  elles modifient  les  delais  de realisation  de  l'investissement 
theorique necessaire.  Pour  le  commerce  exterieur,  elles moderent  les 
exportations  car  le marche  domestique  est  servi  en priorite tandis 
qu'elles stimulent  les importations  qui  se substituent a la production 
national e. 
Les  tensions  sur  les tresoreries  exercent  leurs principaux 
effets sur  le niveau  desire  des  stocks,  la possibilite  de  realiser 
l'investissement  prevu  et  l'offre d'emploi.  Elles resultant  de  la com-
paraison  des  ressources  des  entreprises et  de  !'ensemble  de  leurs  char-
ges. 
Les  tensions  sur  le marche  du  travail  font  intervenir  dcmandes 
et offres  d'emploi  non  satisfaites.  Les  demandes  sont  fonetion  de  la 
population potentiellement  active et  des  emplois occupes,  les offres, 
ecarts  entre  emplois  desires  par  les entreprises et  les effectifs occupes, 
font  intervenir  les tensions  sur  les tresoreries.  La  tension  sur  le marche 
du  travail  commande  !'adaptation  de  l'emploi  effectif a  l'emploi  desire 
et  influence  done  le cycle  de  productivite. A.5.2.4.  Prix,  salaires,  transferts 
Cette portion  du  modele  rend  compte  des  influences rec1pro-
ques  entre prix et  salaires et  introduit  des  causes  exterieures a 
!'inflation. Elle fait  done  intervenir  la modelisation  des  prix,  bran-
che  par  branche  et  distingue  formation  des  prix A la production. et 
formation  des  prix a !'utilisation. 
Prix a la production  :  dans  les branches  non  industrielles, 
les prix s'ajustent a un  prix desire,  fonction  des  cofits  et  d'un taux 
de  marge  constant.  Dans  le secteur industriel,  le delai  d'ajustement 
est variable  selon  l'etat  de  la concurrence  et  le taux  de  marge  s'adap-
te aux  taux  d'investissement  •.  Les  couts tiennent  compte  des  charges 
salariales,  sociales et  du prix  des  approvisionnements  (consommations 
intermediaires).  L'utilisation  du  tableau  d'echanges  inter-industriels 
permet  de traiter !'ensemble  des  prix  comme  un  systeme  d'equations 
simultanees. 
Prix a !'utilisation  :  la .caracteristique generale  de  cet 
ensemble  est  que  les prix a !'utilisation sont  plus rigides  que  les 
prix a la production,  les fluctuations  etant  attenuees.  Les  prix a 
!'exportation tiennent  compte  des  ajustements  de  marges  d'exportation, 
attenuant  les effets  des  fluctuations  des  taux  de  change  sur  la com-
petitivite. 
Salaires et transferts  :  les salaires "administres"  jouent 
un  large r8le  (SMIC  et  grandes  entreprises nationales),  ainsi  que  la 
variable  de  tension  sur  le marche  du  travail.  Pour  leur part,  les trans-
ferts  dependent  d'un  grand  nombre  de  variables  exogenes relevant  de 
l'Etat,  tels les tarifs,  baremes,  taux  de  taxe  etc  •••  Leur  role est 
mis  en  evidence  dans  de  multiples  etudes  de  variante  de  politique econo-
mique. 
A.5.2.5.  Le  secteur  financier 
La  secteur  financier  qui  figure  dans  la version  de  METRIC 
disponible  au  moment  des  calculs  a  pour  but  de  fermer  le modele  en 
endogeneisant  les grandeurs  financieres  ou  monetaires  utilisees  dans  le 
secteur reel.  Il  ne  s'agit  done  pas  d'une modelisation visant a une 
description  complete  du  fonctionnement  de  cet  aspect  de  l'economie  (1). 
Ce  secteur  analyse  les comportements  de  sept  agents  (mena-
ges,  entreprises,  banques,  Caisse  des  Depots  et  Consignations,  Banque 
de  France,  autres  agents  financiers  et  exterieur)  et  l'equilibre de 
trois marches  :  refinancement,  titres et  credit  (2). 
Les  variables  financieres  ou  monetaires  intervenant  dans 
METRIC  sont  de  trois types  :  taux d'interet,  liquidites detenues  par 
les  entreprises  et  les menages  et  encours  de  credit. 
(1)  Dans  sa-version actuelle  (base  1971)  le secteur financier  est beau-
coup  plus  largement  integre  au  modele.  Les  flux  financiers  avec 
l'exterieur  sont  endogenes  et  la totalite  du  compte  des  institutions 
financieres  est  modelisee. 
(2)  METRIC  base  1971  retient huit  agents  au  lieu  de  sept  en  distinguant 
les administrations.  Les  march~s sont  identiques  :  refinancement, 
titres et  credit. La  modelisation  du  comportement  des  institutions  de  credit 
confrontees  au  besoin  de  financement  de  l'economie  permet  de  determi-
ner  les taux d'interet.  Par  ailleurs,  le niveau  de  liquidites detenues 
s'ajuste principalement  aux  charges  auxquelles ont a faire  face  les 
entreprises ou  a l'etat  de  "richesse11  des  menages.  A  !'inverse,  les 
taux d'interet modulent  les  diverses  formes  d'investissement  tandis  que 
l'effet d'encaisse reelle chez  les menages  et  les tresoreries  des  entre-
prisateurs  engendrent  des  effets stabilisateurs. 
La  formalisation  de  la balance  des  paiements  permet  de  ren-
dre  endogene  le taux de  change  du  Franc  fran9ais.  Solde  commercial, 
mouvements  de  capitaux,  reserves  d 1or  et  de  devises  sont  a l'origine 
de  deux  grands  comportements  :  celui  des  mouvements  de  capitaux et  celui 
des  autorites centrales qui  fixent  le loyer  de  !'argent  et  decident 
eventuellement  du  montant  des  reserves  de  change. 
METRIC  constitue  done  un outil  de  travail  particulierement 
eclairant  pour  l'etude  du  court  terme  et  de  la politique conjoncturelle. 
D'ores  et  deja  de  nombreux  travaux  de  simulation ont  ete  effectues  a 
!'aide de  C€  modele.  Nous  presentons  quelques-uns  des  resultats obtenus 
dans  la bibliographie  commentee. A.5.10. 
A  N  N  E  X  E  III 
METHODOLOGIE  DU  MODELE  ENTREES-SORTIES  EN  DIX  BRANCHES 
UTILISE  PAR  LE  CRESGE 
L'analyse  de  statique comparative requiert  !'utilisation 
d'un  modele  "Entrees-Sorties"  elementaire  dont  le  decoupage  par  branches 
soit  semblable a  celui  retenu  dans  le modele  METRIC.  Cette  annexe  pre-
sente les procedures  suivies par  le CRESGE  pour  !'elaboration de  ce 
modele  11Entl'ees-Sorties". 
Un  premier  point  sera consacre a  l'expose  de  la methode 
d'adaptation  du  tableau entrees-sorties  de  la Comptabilite Nationale 
Fran~aise en  J6  branches  en  un  tableau plus  reduit  (10)  branches ainsi 
qu'a  la description  des  divers  amenagements  effectues.  Le  second point 
exposera les equations  du  modele,  en  particulier la determination  des 
effets  sur  l'emploi. 
A.5.3.1.  Les  etapes  de  !'elaboration du  modele  entrees-
sorties  en  dix branches 
L'elaboration  du  modele  entrees-sorties  en  dix branches 
sont  au  nombre  de  quatre.  La  premiere  consiste a reduire  le tableau  des 
entrees-sorties  de  la Comptabilite  Economique  Nationale presente  en 
36  branches.  Les  trois suivantes adaptent  progressivement  ce tableau 
pour  le modele  en  transformant  la matrice  des  echanges  de  produits 
entre branche  et  les vecteurs  de  demande  finale  exprimes  en  termes  de 
produits  en  matrice  et  vecteurs  de  demande  adressee  aux  branches  :  cor-
rection  de  TVA  (2eme  etape),  correcti~n de  marges  commerciales  (Jeme 
etape),  evaluation  dans  les  echanges  intermediaires  et  les  emplois 
finals  de  la  demande  domestique  et  de  la  demande  d 1importation  (4eme 
etape).  Chacune  de  ces  etapes  demande  la  ~ormulation d'hypotheses par-
ticulieres qui  sont  decrites ici. 
A.5.).1.1.  Premiere  etape 
sorties 
reduction  du  tableau entrees-
Le  point  de  depart  du  modele  est  le tableau  entrees··sorties 
de  la Comptabilite  Economique  Nationale publie hors  TVA  deductible 
(INSEE  (1978)).  Ce  tableau comprend  J6  branches.  Celles-ci ont  ete re-
groupees  pour  former  dix  grandes branches  : 
1.  Agriculture,  s y 1 vi  c u 1 t ur e ,  peche  ; 
2.  Industries agricoles  et  aliment aires 
J.  Energie  ; 
4.  Industries  des  biens  intermediaires  ; 
5·  Industries  des  biens  d'equipement 
6.  Industries  des  biens  de  consommation 
7.  Batiment,  Genie  Civil  et Agricole  ; 
8.  Transports  et  Telecommunications  ; 9·  Commerces  et  services marchands  non  financiers  ; 
lOo  Location,  credit-bail  immobilier,  assurances  et  organismes 
financiers. 
La  correspondance  de  ces branches  avec  les J6  branches  de 
la nomenclature  INSEE  (niveau  ~0)  et  les  ~4 branches  de  l'EUROSTAT 
(1978)  est  fournie  dans  l'annexe  suivante  (annexe  IV). 
Outre  la reduction  en  dix  branches  du  tableau  entrees-
sorties,  il faut  souligner trois modifications  importantes  par  rapport 
au  tableau  d'origine  : 
- les  consommations  intermediaires non  ventilees  (il s'agit  des  servi-
ces bancaires  imputes)  ont  ete  integrees  dans  la dixieme  branche 
(organismes  financiers)  ; 
- les services  non  marchands  ont  ete elimines  du  tableau  des  echanges 
intermediaires  : 
•  la consommation  intermediaire des  services non  marchands  a  ete re-
partie entre administrations privees  et  administrations publiques 
(au  prorata  de  leur  consommation  totale) 
•  cette consommation,  pour  sa partie marchande  est  ensuite sortie 
du  tableau  des  consommations  intermediaires pour  figurer  en  emploi 
final. 
- enfin,  les  consommations  finales  de  services non  marchands n'ont  pas 
ete prises  en  compte  dans  le tableau entrees-sorties  en  dix branches. 
A.5.3.1.2.  Deuxieme  etape 
ductible 
elimination  de  la TVA  non  de-
Celle-ci  est repartie  selon  les branches correspondantes 
dans  le tableau entrees-sorties d'origine.  La  procedure  d'elimination 
a  consiste a soustraire les montants  de  TVA  de  la consommation  des 
menages  correspondante,  afin d'obtenir  un  equilibre hors  taxes. 
A.5.J.1.J.  Troisieme  etape 
ciales 
correction  de  marges  commer-
Les  marges  commerciales  ont  ete  supposees  correspondre  au 
produit  de  la branche  commerce.  La  correction  de  marges  a  ete effectuee 
en  deux  temps 
•  dans  un  premier  temps,  les marges  commerciales ont  ete deduites  des 
depenses  par  produits  :  marges  commerciales  sur  consommation  finale, 
marges  sur  investissement,  marges  sur  consommations  intermediaires  et 
marges  sur  exportation  ; 
•  dans  un  second  temps,  ces marges  ont  ete  ajoutees a  la  demande  des 
agents  economiques,  entreprises,  menages,  administrations,  exportations 
en  produit  de  la branche  des  commerces.  Le  resultat  obtenu  permet  de 
mettre  en  evidence  dans  la  mat~ice des  echanges  interm~diaires et  dans 
chaque  vecteur  de  la  demande  finale,  la  demande  de  produits  en  termes 
de  "valeur  usine"  d'une part,  et  les  marges  commerciales  correspondant 
a cette  demande  d'autre part. A .5 .12. 
A.5.J.t.4.  Quatrieme  etape  :  determination  de  la demande 
a  la production  domestique 
La  procedure  consiste a repartir les  importations par  pro-
duits  selon  les categories  de  demande  (echanges  interm~diaires,  emplois 
finals)  puis a  soustraire ces resultats  du  tableau  entrees-sorties ob-
tenu  au  tcrme  des  trois etapes  precedentes. 
La  repartition  des  importations  par  produits  selon  les ca-
tegories  de  demandeurs  repose  sur  des hypotheses  assez  limitatives mais 
qui  resultent  d'une  adaptation  des  observations faites pour  l'Economie 
Fran~aise en  1970  a !'aide du  tableau  entrees-sorties publie par 
l'EUROSTAT  (1978).  Ces  hypotheses  sont  fournies  ci-dessous.  Les  importa-
t i011S  ont  et  e  cal  CU! ees  droit  S  et taxes  COmprises • 
PRODUIT 
1.  Agriculture,  peches,  forets 
2.  Industries agricoles  et 
aliment aires 
J.  Energie 
4.  Industries  intermediaires 
5·  Industries  d'equipement 
6.  Industries  de  consommation 
7.  Batiment,  Genie  Civil  et 
Agricole 
8.  Transports  et  Telecommu-
nications 
9.  Commerces  et  services 
marchands  non  financiers 
HYPOTHESE  GENERALE 
produit  complemen-
taire et  concurrent 
produit  complemen-




taire et  concurrent 
CALCUL  EFFECTUE 
repartition pro-
portionnelle  en-
tre chaque  deman-
de  (intermediaire 
et  finale hors 
exportations) 
consommation  in-
termediaire  de  la 
branche  "energie" 
repartition pro-
portionnelle entre 
chaque  demande 
id
0 
(pour  memoire,  pas  d 1importations) 
produit  complemen-
taire et  partielle-







re  de  la branche 
"transports",  la 
consommation  des 
menages  et  les 
exportations 
consommation  in-
termediaire  de 
la branche  "com-
merces  et  servi-
ces  marchands  non 
financiers" PRODUIT 
10.  Location,  credit-bail 
im~obilier,  assurances 
et  organismes  financiers 
HYPOTHESE  GENERALE 
produit  complemen-
taire 
CALCUL  EFFECTUE 
consommation  in-
termediaire  de  la 
branche  "location, 
credit  " 
Au  terme  de  cette quatrieme  etape,  lc tableau  entrees-
sorties se presente  done  de  la maniere  suivante  (la notation corres-
pond  a celle de  1 1EUROSTAT  (1976))  : 
- un  tableau  des  echanges  intermediaires repartis  en  valeur  provenant 
de  la production  domestique  (Xd)  et  valeurs provenant  de  !'importa-
tion  (X  )  ; 
m 
- un  tableau  des  emplois  finals  exprimes  en  "valeur usine" repartis 
en  valeurs provenant  de  la production  domestique  (Yd)  et  valeurs 
provenant  de  !'importation  (Y  )  (1)  ; 
m 
- un  tableau  des  entrees primaires  et  des  ressources  :  total  des  con-
sommations  intermediaires,  valeur  ajoutee  (Z),  production  effective 
(W),  importations  (y  compris  droits  et  taxes)  (M)  et  total  des  res-
sc;;urces  (R) • 
A.5.3.2.  Les  eguations  du  modele  entrees-sorties 
Les  equations  du  modele  entrees~~orties correspondent  pour 
l 1essentiel a celles presentees  dans  le fascicule methodologique  de 
l'EUROSTAT  (1976). 
Nous  precisons ici,  dans  un  premier point,  les relations 
du  naodele  11production-emploi 11 ,  puis,  dans  un  second point,  nous  verrons 
les effets de  11fuite a !'importation". 
A.5.3.2.1.  Le  modele  11Production-Emploi" 
Le  modele  "production-emploi" ·demande  tout  d 1abord  que 
1 1on  construise  une  matrice  des  coefficients Ad  telle que  : 
Ceci  permet  d'obtenir  la contribution  de  chaque  categorie 
d 1 emploi  final  a la production  effective par branche,  soit  : 
) - 1  (2)  (I  - Ad  Yd 
La  relation  (2)  donne  la valeur  de  la production effective 
des  branches necessaires  (directement  et  indirectement)  a  la satisfac-
tion  de  la  demande  constituee par  un  emploi  (usage)  final  donne  : 
(1)  Ce  tableau  comporte  en outre  les transferts  de  produits fatals,  de 
services  de  recherche  marchands  et  de  ventes residuelles.  On  aurait 
pu,  comme  le suggere  l'EUROSTAT  (1978),  compter  les transferts  de 
services  de  recherche  marchands  en  consommations  intermediaires 
de  services  et  accroitre d'autant  la production  effective. - la valeur  de  la production  des  branches necessaires  directement  a  la 
satisfaction  de  cette demande  est  constituee par  la demande  elle-
meme  ; 
- la valeur  de  la production  des branches necessaire  indirectement  a 
la satisfaction  de  cette  demande  s'obtient par  difference  entre  la 
contribution totale  (expression  (2))  et  la contribution directe. 
Le  passage  de  la production a  l'emploi  s'effectue simple-
ment  par  l'interm~diaire de  coefficients  de  productivite  apparente 
du travail.  Ces  coefficients  sont  le rapport  entre  la production  ef-
fective  et  le  nombr~ de  personnes  employees  dans  une  branche.  Chaque 
production  des  branches obtenue par  le modele  est  done  divisee par  le 
coefficient  de  productivite apparente  pour  obtenir,  toutes choses 
egales d'ailleurs,  l'emploi  de  la main-d'oeuvre resultant  directement 
et  indirectement  d'une  demande  finale  donnee. 
A.5.3.2.2.  Le  modele  d'imEortation 
Pour  chaque  flux  d'entree intermediaire ou  d'emploi  final, 
le flux  d'importation  a  ete  estime.  La matrice des  coefficients A  se  m. 
definit  de  la  fa~on suivante  : 
(3)  X  - A  W  m  m 
Les  besoins  directs et  indirects d'importation  p~ur une 
unite  de  demande  finale  de  produits  d'une branche  se  determinent  selon 
la relation 
( l.i:)  L 
m 
L'application des  coefficients directs et  indirects d'im-
portation  donnes  par  L  au  tableau Yd  des  emplois  finals  de  produits 
d'origine interieure  f~urnit le contenu  direct  et  indirect  d'importa-
tion  des  produits  de  chaque branche  dans  les differentes categories 
d'emploi  final.  Soit  · 
(5)  Lm  •  y d 
Ce  contenu  ne  doit  pas  etre confondu  avec  le montant  d'im-
portations  de  produits  n 1intervenant  pas  dans  les  echanges  interMe-
diaires  et utilises directement  pour  les  cmplois  finals  (Y  ). 
.  m 
Finalement,  l'effet total  doit  done  s'ecrire  : 
( 6)  Y  +  L  •  Yd  m  m 
En  outre !'expression  (5)  peut  etre decomposee  en  effets 
directs  et  effets indirects  : 
- pour  les effets directs,  ceux-ci  se  calculent  simplement  de  la  fa~on 
suivante 
- pour  les effets indirects,  ceux-ci  sont  obtenus  par  difference  entre 
les  expressions  (5)  et  (7). L'effet total s'ecrit done 
(8)  y  +  A  •  Y  +  (L  •  Y  - A  •  Yd) 
m  m  d  m  d  m 
On  trouvera  dans  les tableaux ci-apris les resultats obte-
nus  par  le modele  pour  un  certain nombre  de  vecteurs  de  demande  fina-
le correspondant  aux  mesures  de  politique  economique  prises  en  France 
en  1975· 
Les  notations utilisees dans  ces tableaux  sont  les  suivan-
tes  : 
- branche  (numerotee  de  1  i  10)  :  il  s 1agit  des  codes  de  branches  et 
de  produits  de  la nomenclature utilisee par  le CRESGE  ; 
-contribution ala production  interieure  (millions  de  Francs  1975) • 
•  effets directs  :  contribution directe  de  la demande  finale a  la 
production  interieu~des branches.  Il s'agit  du  vecteur  de  demande 
interieure  de  l'emploi  final  correspondant  (vecteur  Yd) 
•  effets indirects  :  contribution indirecte  de  la demande  finale a 
la production  interieure  des branches  ; 
•  effets totaux  :  contribution directe et  indirecte  de  la demande 
finale a  la production  interieu~e 1
des branches.  Il s'agit  du  re-
sultat  de  !'expression  (1  -Ad)  Yd).  Le  vecteur  des  effets  in-
directs  s 1obtient  en  soustrayant  les effets directs  des  effets 
tot  aux. 
- productivite  apparente  du  travail  dans  chaque branche  (milliers  de 
Francs  1975)  :  c'est le rapport  entre la production effective  de 
chaque  branche  et  les effectifs employes  de  la branche,  sala:.ies 
et  non  salaries.  Les  evaluations  de  la ventilation  de  l'emploi  inte-
rieur  ayant  ete  fortement  modifiees  entre la publication  du  Rapport 
sur  les Comptes  de  la Nation  1977  (INSEE  1978)  et  le Rapport  1979 
(INSEE  1979  b),  les series  d'emploi  uti~isees sont  celles de  la 
publication la plus recente  ; 
-contribution a  l'emploi  interieur  (effectifs  en milliers)  :  c'est 
le resultat  des  rapports  entre  la contribution a la production  inte-
rieure et  la productivite  apparente  du  travail.  Les  calculs distin-
guent  la contribution directe  et  la contribution indirecte.  Il s'agit 
de  creations  theoriques  d 1emplois reposant  sur  deux  hypotheses  :  une 
productivite  constante,  une  production repartie sur  une  annee  pleine 
{la productivite  est  annuelle).  On  parlera de  "postes/annee"  ou 
"d'emplois/annee"  • 
•  !'importance  de  la contribution a  l'emploi  interieur  dans  l'emploi 
des  branches  est  calculie  en  faisant  le rapport  entre  les  eff~ts 
totaux  sur  l'emploi  par  branche  et  les effectifs de  ces branches. 
Elle est  exprimee  en  pourcentage.  Les  resultats correspondent  aussi 
a  la part  de  la contribution a la production  interieure dans  la 
production totale effective des  branches  de  par  la maniere  dont  sont 
calcules les  impacts  sur  l'emploi  ; •  la repartition  en  pourcentage  des  effets par  branche  complete  les 
resultats concernant  la contribution a  l'emploi  interieur. 
- contenu  d'importation  dans  la demande  finale  (en millions  de  Francs 
1975) 
•  les effets directs  sont  les importations  directes  contenues  dans 
la demande  finale.  Il s'agit  du  vecteur  de  demande  d'importation 
de  l'emploi  final  correspondant  (Y  )  ;  m 
les effets indirects sont  etudies  sur  deux plans 
1  - les  importations  directes qui  sont  la consequence  de  la production 
interieure directe necessaire pour  satisfaire la demande  finale 
interieure  :  ce  sont  les  importations  auxquelles  procede  chaque 
branche  lorsque s'accro!t  la demande  finale qu'elle  re~oit  ; 
2  - les  importations  indirectes qui  sont  la consequence  de  la demande 
des  branches  aux  autres branches  • 
•  !'ensemble des  effets directs et  indirects.  Cette colonne  corres-
pond  au resultat  de  !'expression 
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6.1  Outline 
This chapter provides an analysis of public expenditure on  goods 
and  services and its effects upon  employment  in the United Kingdom  over 
the period 1954-74.  Parts of the  study cover more  recent experience but 
some  of the most detailed analysis is confined to the  second of these 
two  decades.  The  chapter ends with  a  summary  and  conclusions in section 
6.6.  which may  be  read without previous reference  to other sections or 
to other chapters of the report. 
Section 6.2 deals with government  consumption  by main  category 
of expenditure  (defence,  health,  other central government  and  local 
government)  and  by  commodity.  Changes  in the pattern of expenditure are 
described as a  prelude to later analysis of their impact upon  government 
employment itself and  upon  employment  in industries supplying government 
with goods  and  services on current account. 
Section 6.3  charts the post-war  fluctuations  in government  employment, 
relating it to the appropriate  levels of expenditure and to employment  in 
other areas of the  economy.  The  composition of government  employment  is 
studied in some  detail. 
Section 6.4  describes the  structure of social capital formation 
by government,  distinguishing the main  categories  (education,  health, 
roads,  dwellings  and other capital expenditure)  and  their asset and 
commodity  composition.  Changes  in related areas of capital formation 
by other bodies are also discussed. 
Section 6.5 presents our analysis of  the industrial employment 
effects of the above  areas of government expenditure.  Employment Effects 
Matrices  (see Chapter  2)  are compared over  the  1954-74 period.  Expenditure-
induced changes  in the ultimate levels of employment generated by current 
and capital spending  on goods  and  services are distinguished  from  those 
resulting from  changes  in the  structure of the Employment Effects Matrix. 
The  section then examines  the degree  to which  these estimates are altered 
by  taking into account marginal  as  opposed  to average  responses when 
•  considering changes in productivity and  import penetration.  Finally,  the 
results are compared  with those  from  a  full-scale multisectoral macroeconomic 
model  ana are discussed in the light of other estimates drawn  from 
aggregate,  quarterly models of  the  UK  ecodomy. 
Although  the concluding  section 6.6 may  be  read independently,  a  sub-
stantial part of the rest of the chapter does  require  some  appreciation of the 
technical matters covered in Chapter  2.  Further details relating to the 
application of the  approach described there to the particular case of the  UK 
are given in the statistical annex  to the present chapter which,  together 
with the bibliography,  followf  on  from  section 6.6. 6.2 
6.2 
.  ( 1)  Government  Consumpt1on 
By  way  of introduction,  Table  6.1 gives the main  categories of 
government  expenditure on  goods  and  services  for  1954-74..  It is worth 
noting that,  whilst social  ~apital formation  as  a  whole  trebled and 
government  consumption only  ~ncreased by about  a  third  betwe~ 1954 
and  1974,  the  former  programme  was still only  30 per cent of  the latter 
in 1974.  The pattern of government  consumption and  social capital 
formation  has obviously varied considerably amongst  the main  groups 
shown:  in the case of goverrunent  consumption this has  contributed a 
significant shift in the industrial structure of employment generated, 
in addition to the large overall increase.  In 1954,  defence  accounted 
for almost a  half of government  consumption:  by  1974 it absorbed barely 
a  quarter.  Expenditure on  the National Health Service  (NHS)  and  other 
central government  rose  by  3  per cent per  annum  during  that period, 
education by about  4~ per cent per  annum  and other local government by 
3~ per cent per  annum.  In  1974,  the  two  main  social services,  health 
and  education,  one  administered centrally,  the other  locally,  absorbed 
40 per cent of government  consumption.  Growth of total government 
consumption was  faster  in the  second of the  two  decades  and within each 
decade  faster  in the  second  sub-period. 
These  changes in the mix  of expenditure according  to the  functions 
of government performed would generate  changes  in the aggregate cost 
structure even if cost structures for  individual categories were  fairly 
stable.  In 1963,  for  example,  the earliest year  for  which disaggregated 
data are available  for  the separate main  categories of consumption,  the 
percentage of expenditure devoted to purchases of goods  and  services 
(jointly referred to as ~ommodities')from the industrial sector was  about 
55  per cent in defence,  the  NHS  and other central government but only 
about  35 per cent in local government.  The  consumption of commodity 
purchases also differed strikingly.  Almost  70 per cent of defence 
purchases are engineering products and  transport equipment and  10 per cent 
are  from  construction.  The  NHS  devotes almost  20 per cent of commodity 
expenditure on  chemicals,  over  40 per cent on  services n.e.s.  and only 
(1)  The  term government  (final)  consumption will be  used as  a  shorthand 
throughout this chapter for public authorities'  current expenditure 
on goods  and services but,  according to national accounts definitions, 
the  former  should also include non-trading capital consumption in 
addition to  the latter.  Non-trading capital consumption  amounts  to 
about  3  per cent of government final  consumption. b.3 
Table  6.1 
Goverrunent  Expenditure on Goods  and Services 1954-74 
£In  1963  Erices 
1954  1960  1963  1968  1974.  1954-74  ,. 
% p.a. 
Goverrunent  consumption 
Defence  2,282  1,759  1,851  1,802  1,505  -2.1 
National  Health Service  806  941  994  1,174  1,501  3.2 
Other central government  486  622  627  673  861  2.9 
Local goverrunent (1) 
1,171  1,543  1,859  2,037  2,563  4.0 
Total  4,745  4,867  5,331  5,686  6,430  1.5 
Social capital formation 
Health  27  49  74  134  142  8.7 
Education  83  135  177  259  254  5.8 
Roads  18  92  145  272  337  15.8 
Other  69  122  175  298  556  11.0 
Dwellings  419  275  380  723  624  2.0 
Total  616  673  951  1,686  1,913  5.8 
Grand  total  5,361  5,540  6,282  7,372  8,343  2.2 
Source:  National  Income  and Expenditure  (various years)J  MRG  estimates in £1963 
prices. 
Note:  (1}  Local  government comprises  'education'  and  'other local government'. 
Generally these are aggregated  together but in the following  section on 
goverrunent  employment  they are treated separately. 6.4 
10 per cent altogether on  engineering  and construction products.  As  with 
the NHS,  other central government expenditure is dominated by  the  amount 
allocated to services n.e.s.,  about  a  third of commodity  spending  in 1963, 
and addsto this  about  10 per cent on construction and  15 per cent on 
transport and communication.  Local government  spending is particularly 
high on construction and services n.e.s.  which absorb  about  20  and  25 
per cent1 respectively,  of commodity expenditure. 
The  composition of total government  consumption is given in 
Table 6.2:  the disaggregation into main categories is shown  in Table 6.5. 
All these data are in current prices.  The  aggregate  figures,  which cover 
the period 1954-73, (
2
)  bring together  two  main  sources: 
{i)  Armstrong  (1974)  who  uses  the classifications and methodology 
of the Cambridge  Growth Project; 
(ii)  UK  Central Statistical Office  (CSO,  several years)  which give 
estimates for  government  consumption  in conjunction with the 
main  input-output tables produced  for  the  UK. 
Some  additional unpublished information has  been made  available 
by  the CSO  and this is used to make  certain adjustments to the above 
data.  Armstrong•s  study c6vers  1954,  1960  and  1963  and  relies on  the 
official data but involves  several changes in accounting classification 
and method  which were  required to fit the  needs of  the overall social 
accounting  framework  underlying the Cambridge  Growth  Project's model.  The 
CSO  has published input-output tables for  1954  and  1963  but the  CSO  results 
used  in this  study are  those  for  1963  onwards. 
(i)  Commodity  expenditure  1954,  1960 and  1963 
The main  items of expenditure are engineering products,  aircraft, 
construction and  services n.e.s.  Together  these account for about 
50-60 per cent of  commodity  expenditure in all three years.  Chemicals, 
ships and  transport and  communication  account for  a  further  20 per cent 
or so.  Broadly  speaking,  the structure of expenditure has  remained 
quite stable over this period,  the most  significant changes being 
reductions in the proportions  spent on  ships,  motor vehicles and  aircraft 
(2)  1973was  the latest year  for  which  a  crnmnodity  breakdown  of 
government  expenditure  was  available at the  time  the analysis 
was  conducted.  Provisional figures  for  1974  have  since been 
released.  The  1973  figures  have  been  used  to obtain a  proxy  for  the 
structure of government consumption  in 1974,  applied to the 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































and  an increase in the proportion spent on  services n.e.s. 
These  features are common  to both current and constant price tabulations 
of the data. 
The rather large  pro~rtions devoted to ships and aircraft and 
the inclusion of certain othe~ items  in what is supposed to ~  current 
expenditure is due  to the convention by which buildings and equipment 
for  the armed  forces and the cost of tieveloping and proving'  civil 
aircraft are included in current expenditure. 
(ii)  Commodity expenditure  1963,  1968,  1970-73 
Ignoring,  for the moment,  differences in the classification etc. 
a  similar degree of stability is shown  (Table  6.2).  in the proportions 
spent on  the various commodities between  1968  and  1972  as is the case 
between  1954  and  1963.  The  same  commodities continue to dominate 
expenditure.  The most significant changes are now  in food processing 
and aircraft where  the proportions decline  and  in engineering products 
and  services where  they rise. 
Between  1963  and  1968  there are  some  very large changes,  however. 
(i)  There  seems  to be  a  classification change 
affecting agricultural products and  food  products. 
(ii)  There are reductions of about  4  percentage points 
for  engineering products and construction. 
(iii)  There is an  increase of  10 percentage points 
for  services n.e.s. 
In addition,  unpublished  CSO  data for  1973  show  a  striking 
increase in construction's share of consumption  which  returns to the 
level of  1963  and  a  sharp fall in the share attributed to services n.e.s  •• 
All other changes are in keeping with the broad  trends or minor 
fluctuations exhibited during 1953-63  and  1968-72. 
In the post-1963  period,  changes in relative prices seem  to be 
more  important as possible explanations for  changes  in the shares of 
expenditure in current prices on certain commodities,  at least if the 
possibilities for  substitution between  commodities  are assumed  to be 
relatively low.  Converting  to constant prices does  reduce  the significance 
of  some  large changes recorded in current prices. 
(iii)  Other components of expenditure 
At the bottom of Table  6.2  there is a  summary  of other components 
of current expenditure on  goods  and  services,  in addition to that part 
spent on domestically produced commodities.  The  latter comprised  50 per 6.7 
cent of total spending  in 1954  but this had  fallen to about  42  per cent in 
1960 and  1963.  Most  of this reduction was  taken up  by factor  incomes 
{mainly wages  and_salaries of government  employees)  which rose  from  47 
to  53  per cent of total government consumption.  Direct imports and 
commodity taxes account  for  ~mall but rising proportions of total 
consumption  during this  firs~ decade. 
The  e'Stimates given for  the  second decade,  based on the CSO 
input-output tables,  include an additional category covering  sales 
by  final buyers which amounts  to about minus  7  per cent.  This  item 
is discussed below.  Commodity  purchases continue  to fall relative to 
total consumption,  particularly between  1963  and  1970,  while factor 
incomes take an  increasing proportion.  Once  again,  however,  there are 
sharp changes  which are worth noting. 
(i)  The  exceptionally large percentage of expenditure 
on  imports in 1968,  because of payments to the 
USA  for military aircraft. 
(ii)  The  increase in net taxes between  1963  and  1968. 
This is due  to the introduction of the Selective 
Employment  Tax  in 1966. 
(iv)  Reconciliation of Armstrong's data with that of  the CSO 
Table  6.3  summarises  the  structure of expenditure as given  by 
Armstrong  and  the CSO.  Imports differ slightly,  apparently because 
Armstrong  (1974,  p.67)  adopts his own  estimates in preference to those 
obtain~d by the CSO  using  the  same  basic trade data.  T~is discrepancy 
is only 7  per cent of imports  and  less that 1  per cent of commodity 
consumption.  The  main difference,  though,  is due  to the  fact that 
Armstrong  subdivides sales by final buyers according  to commodity  and 
then adjusts final demands  and  intermediate absorptions accordingly. 
The  composition of sales by final buyers is given in Table  6.4  for 
1963-73.  About  50 per cent covers fees  and  charges paid by persons 
to public authorities including  the NHS.  Whilst the majority of  this 
is classified as  services n.e.s., part of it involves the purchases of 
goods  and  services classified to other  commodity groups:  this will 
particularly affect food  (1  and  5),  clothing,  transport and distribution. (3) 
Except  for  1963  the other main  item of sales by  final buyers is fees paid 
(3)  Apart  from  the  NHS  charges  there are,  for  example,  payments  to 
central government  for  H.M.S.O.  publications and payments  to local 
government relating to education fees,  school meals,  car parks, 
libraries,etc. 6.8 
Table  6.3 
Aggregate Comparison of Estimates 
by Armstrong  and  CSO  for  1963 
, 
Armstrong 
Commodities  2,186 
Imports  172 
Sales by final  buyers  n.a. 
Taxes less subsidies  90 
Income  from  employment  2,736 
Total  5,184 
Sources:  Armstrong  (1974)  and  CSO  (1970). 









Sales by Final Buyers  - Public Authorities 
1963  1968  1970  1971 
Fees  and  charges to  persons by: 
National Health Service  )  43  64  70 
Other central government)  174 
293  so  25 
Local authorities  )  248  276 
Sales of surplus goods to industry  121 
Sales of scrap to industry  63  65  85 
Exports of surplus goods  40 
Government  service credits  44  51  59 
Fees etc.  paid by industry to 
central government and local  18  177  178  240 
authorities 
Total  353  620  656  755 
Source:  Unpublished data  from  the CSO. 
Em 
1972  1973 
90  99 
37  41 
311  362 
85  lOS 
72  104 
263  272 
858  983 6.9 
by industry to public authorities  (particularly local authorities)  and 
counted primarily as services n.e.s  ••  In  1963  this amounted only to 
5  per cent but for  1968-73  had risen to about  29 per cent.  Thus, 
broadly speaking,  difference~ between Armstrong  and  the CSO  figures  for 
commodities 1,5,21 and  33-JS are most  likely to be  due  to the  treatment 
of the fees  element of sales.by public authorities.  In additlon,  there 
are significant differences for  engineering products and aircraft, 
explained by  the  sales of surplus goods  to industry and.exports of surplus 
goods, (4)  although neither sale is a  significant item in subsequent years. 
Other  commodity groups  such as chemicals, ships and motor vehicles record 
somewhat  smaller discrepancies and will be related particularly to these 
sales of  surplus goods. 
(v)  Government  consumption disaggregated by main  category and  commodity 
A comparison of the kind made  above  for total consumption during the 
period 1954-73  cannot be  repeated for  each of the main  functional  categories 
of expenditure:  defence,  NHS,  other central government  and  local government. 
Armstrong's  study dealt with the aggregate only for  1954  and  we  must  therefore 
begin with the data published by  the  CSO  for  1963  onwards.  These are 
summarised  for  1963,  1968  and  1973  in  T~ble 6.5. 
The  main differences in composition of expenditure  between  the four 
categories have  already been mentioned.  Broadly speaking,  these  apply 
throughout  the period.  Of  the main  changes alluded to earlier,  the 
reduction in proportionate spending  on  engineering products between  1963 
and  1968  occurred particularly in defence but also in the  NHS  and other 
central government.  Local  government modestly increased the proportion 
of its commodity purchases on engineering but was  largely responsible 
for  the proportionate reduction of  spending  on  construction with a  drop  from 
20  to 8  per cent of its commodity consumption(  featured less dramatically 
by the other three main categories).  The  recovery of relative  spending 
on  construction in 1973  was  almost wholly due  to a  reversal of this chaage 
at the local government level and construction reached  24  per cent of 
commodity  spending  in that year.  The volatility of current expenditure 
on construction is associated with that of social capital formation, 
discussed in section 6.4. 
The  rise in the aggregate proportion of  commodity  consumption 
(4)  For  example, purchases of central government  supplies by  the 
aircraft industries for  research and  development purposes and 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































devoted to services n.e.s.  between  1963  and  1968  took place  largely 
through other central government  and  local government,  each of which 
experienced increases of about 10 percentage points and,  to a  lesser 
extent,  in defence.  The  tre~d was  broken in 1973  largely because of 
a  halving of the proportion:of local government commodity  spending  on 
services n.e.s.  at the  same  Eime  as  commodity  spending  itsel~fell 
to only a  quarter of total expenditure for this category.  Other central 
government  continued to increase its proportionate  spending on services 
n.e.s.  and this reduced  the  impact of the local government  change at the 
aggregate level.  Even  so  35  per cent of aggregate  commodity  spending 
was  devoted to services in 1972  compared  with only  28  per cent in 1973. 
Looking at the other components of expenditure,  the rise in 
factor  incomes between  1963  and  1973, as  a  percentage of total expenditure, 
has  been relatively small  for  the  NHS  and greatest for other central 
government.  In local government  a  marked  change  took place during the 
decade  as  indicated by the drop  from  71  per cent in 1963  to 66  per cent in 
1968  and  a  subsequent increase to  78  per cent in 1973.  Imports of goods 
and  services are only significant for defence  and  other central government 
and,  as  noted in(iii)  above,  the most  important changes relate to 
payments  for military purposes.  Changes  in the  importance  of sales by 
final buyers have also already been discussed,  the most  striking of which 
is the  increase recorded in 1968.  This occurred mainly in other central 
government  where  sales by  final buyers rose  from  5  per cent of total 
expenditure in 1963  to  27  per cent in 1968,  butfell back  somewhat 
to  20 per cent in 1973.  Changes  in net taxes are dominated by the  imposition 
of SET  in 1966. 
(vi)  Adjustments  to government  consumption vectors required for  the 
employment  effects analysis 
Most of the detailed comments  in this section have  been  confined 
to the data as given directly by Armstrong  and  the cso.  Some  reference 
to the constant price figures derived by Armstrong  has  been made.  For 
the purposes of the  employment effects analysis,  covering  1963-73,  we 
have distributed the sales by final buyers amongst  the most appropriate 
commodities,  so that governmentcommodity  consumption is estimated net 
of those sales.  In addition the data have  been revalued at 1963  prices. 
Neither exercise is a  straightforward one  but,  given  the uses to which 
we  put the estimates obtained,  the errors associated with these adjustments 
should not be  very great.  Some  odd  changes do  occur  in relation to 
fluctuations in the .size of the final buyers  adjustments  and  these 6.12 
parti.cularly affect the results for  services n.e.s.  They are matters for 
further investigation but in fact reflect features of the basic data 
rather than the results of any arbitrariness in the adjustment procedure. 6.3  Government  Employment 
This  section deals with government  employment  in the United 
Kingdom  s!nce the early 1950s.  Section 6.3.1 discusses matters of 
definition and  changing classification and  examines  broad  trends in  . 
government  employment.  Sec'tion 6.3.2 deals with changes in the 
structure of government  employment  and  expenditure,  covering~different 
functional  areas and  the  employment of males  and  females,  full-timers 
and part-timers.  In section 6.3.3  a  more  detailed analysis of local 
government  is carried out using  a  different source of data.  A similar 
detailed analysis of central government  employment is contained in 
section 6.3.4.  Finall~ in section 6.3.5,  the  employment-expenditure 
relationship is examined econometrically,  taking into account the 
previous discussion of the composition of both. 
6.3.1  An  overview of trends in government  employment  in the  UK 
The  term  government  employment  could embrace various different 
areas including the Civil Service,  local authority departments,  non-
profit-making bodies  such as universities,  public corporations etc. 
and  employees of companies  notionally in the private sector but which 
are dependent upon  government  support  for  their survival  (e.g.  British 
Leyland) .  It is possible  to draw  the  ~oundary between  the public  and 
private sectors in various ways,  the value of each division depending 
upon the purpose at hand.  The  most useful division as  far  as  the 
present research is concerned is to define government  employment  as 
employment  financed by  the government at local or national level 
where  government·retains direct control over expenditure  and  employment. 
It therefore includes administration,  both at local and national  level, 
military defence  including H.M.  Forces,  and  the provision of various  services 
(again at both local and  national  levels)  such as health,  education, 
law and  order,  etc.  It does  not  include public corporations  such as 
the Post Office  and other nationalised industries which,  although subject 
to financial control by  the government,  operate predominately as part 
of the private sector.  Nor  does it include universities which  are again 
semi-autonomous  bodies  (although for  some  purposes it may  be  sensible to 
include this group as part of government  employment) .  All  these groups 
are excluded  from  our definition of government  employment but  some 
discussion of fluctuations in their employment is contained in the present 
section. 
There  are  two  published sources of statistics of relevance  to the 
above definition of government  employment.  The  first is the  series on 
employment in the public sector compiled by  the Central Statistical Office 6.14 
(CSO).  This is based mostly on records of the organisations involved 
although  some  use is also made  of Department of Employment estimates 
(see  the Annex) •  The  estimates in Table  6.6  have  been  compiled  com-
bining  various CSO  estimates,  making  adjustments  in order to obtain 
consistent time  series  (al~hough some  difficulties remain  in 
interpreting this data,  par~icularly the series for  public C?rporations, 
these are discussed below) • 
From  Figure 6.1 it is clear that very different-patterns of emp-
loyment  have  been observed in the various categories we  have distinguished. 
By  far  the most  rapid growth occurred in local authority employment 
(here defined to include education as well as all other local services) 
which  increased at an  average rate of 2.5 per cent per  annum  throughout 
this period,  employment rising by 1.5 million in·total.  The  dashed line 
in the figure provides  a  rough guide  to the  levels of employment that 
might have  been observed without the reorganisation of local authorities 
in 1974.  In contrast civilian employment in central government,  which 
includes military defence  and  the National Health Service as well as 
central administration,  has fluctuated more,  declining up  to 1960 
before rising at a  fairly rapid rate since  then  (2.7  per cent per annum). 
H.M.  Forces after peaking at almost  900  thousands in 1952 fell rapidly 
up  to 1962,  declining  at a  slower rate since  then  (6.6  and 1.9 per 
cent per  annum  respectively).  In total,  central government  including 
H.M.  Forces  shows  a  fall of  some  500  thousand  up  to  1963  before 
stablizing and  then rising by  540  thousand by  1977.  In both local 
authorities and central government  there was  a  definite slackening of 
the rate of growth in 1976  and particularly 1977.  Public corporations 
have  shown  much  greater fluctuations over this period,  but this is 
due  mainly to alternate nationalisation and denationalisation.  The 
CSO  estimate that nationalisation,  and denationalisation of Iron and 
Steel and  Road  Haulage  account for much  of the  'hump'  in the  1950s while 
the establishment of the British Steel Corporation in 1967  accou:tts  for  the 
hump  in 1968.  Without  these  changes it is clear that total employment 
in public corporations has  been  on  a  downward  trend as the National Coal 
Board,  British Rail  and  London  Transport  have  progressively contracted 
their employment.  The  rise in employment since  1973 is again primarily 
due  to changes in classification.  The  effect of the  reorganisation of 
local authorities is again given by the dashed  line:  some  30  thousand 
jobs were  also added after 1974  when  the Royal  Ordnance Factories,  the 
Royal  Mint  and  the Property Services Agency  became public corporations. 
Similarly the rise in 1977 is mainly due  to  the addition of  some  150 
thousand as  a  result of the establishment of British Aerospace  and ll.15 
Table 6.6  Public Sector  EmElo~ent in the United Kin2dom,  1949  - 1977. 
Thousands 
:Central  H.M.  Civilian  Local  Public 
Government  Forces  employment  Authorities  Corporations 
(.total) ·  in Central 
Government 
1949  2266  770  1496  1507  ;.  '2~56 
1950  2086  690  1.396  1545  2298 
1951  2218  827  1391  1541  2540 
1952  2280  872  1408  1558  2592 
1953  2250  865  1385  1574  2589 
1954  2213  839  1374  1594  2525 
1955  2135  803  1332  1626  2428 
1956  2090  761  1329  1667  2408 
1957  1986  702  1284  1707  2414 
1958  1892  614  1278  1736  2380 
1959  1853  569  1284  1781  2303 
1960  1818  518  1300  1821  2204 
1961  1773  474  1299  1870  2200 
1962  1768  442  1326  1940  2196 
1963  1770  427  1343  2008  2136 
1964  1771  424  1347  2088  2085 
1965  1793  423  1370  2154  2028 
1966  1819  417  1402  2259  1974 
1967  1872  417  1455  2364  1947 
1968  1885  400  1485  2444  2083 
1969  1864  380  1484  2505  2045 
1970  1905  372  1533  2559  2016 
1971  1940  368  1572.  2651  2009 
1972  1979  371  1608  2771  1929 
1973  1998  361  1637  2890  1890 
1974  2088  345  1743  2844  1981 
1975  2242  336  1906  2993  2033 
1976  2315  336  1979  3022  1980 
1977  2305  327  1978  2999  2089 
Source:  Economic  Trends, January 1979,and earlier issues. 
Notes:  For  adjustments  to source data,  see  the statistical annex. 6.16 
--·  2600. 
Figure 6.1 
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British Shipbuilders.  In view of the rapidly changing classification 
of certain industries between public and private sectors it seems best 
to regard  them  as part of industrial employment  and not as part of 
government  employment.  This we  have  done  in the  following  sections. 
The  second  source  p~oviding information on  government  employment 
is the  Department of Employment's continuous  series based upQn  the 
~ 
Census of Employment.  Employment estimates  from  this source are 
classified according  to .the  1968 Standard Industrial Classification. 
This distinguishes national  and  local government  services.  The  first includes 
central administration  and military defence  excluding H.M.  Forces. 
It does not include  the National Health Service.  The  second  includes 
all services provided by  local authorities other  than education.  Health 
anu  education are  included in medical  and dental-services and  education 
services.  However,  these categories include private health and education 
services and universities,  which  are not part of government  employment 
as we  have defined it.  It is not possible to exclude  these elements 
for  the whole  period although this is possible  from  1963  onwards using 
unpublished data  (see  section 6.3.2 below). 
Apart  from  differences in classification there are differences 
in the way  in which  they are collected compared with the CSO  figures 
discussed previously.  However,  broad  trends are  comparable  between 
the  two  sets of data. 
Table  6.7  and Figure 6.2  show  these overall trends for  the  four 
DE  categories.  It is immediately apparent that the main  growth has 
been in educational  services and medical  and dental  services,  particularly 
the latter.  In contrast,  national government  service  shows  a  slight 
fall  followed  by  a  similar rise.  Local.government services does  show 
a  steady rise but nowhere  near as fast as in health or education. 
Given  the relatively small proportion of privately provided services 
in these  areas,  it is therefore clear that the rapid growth observed 
earlier in local authority employment  and  in civilian central government 
employment  since  1960 has  been due  primarily  to increases in the public 
provision of education and health services,  respectively. 
The  effects of  the reorganisation of local  government are again 
apparent in the  sudden  drop in local government  services employment 
at the  end of the period.  For all four  categories there is a  clear 
slow-down  in employment  growth in the last two  or  three years as 
expenditure cuts begin  to bite.  A comparison of  the growth  for males 
and  females  separately  shows  a  similar pattern for  both  sexes except 
that the absolute  increase in female  employment  has  in each case been 



































Employees in Employment in Public Services 
Thousands 
Educational  Medical  &  National  Local  Total 
Services  Dental  Government  Government 
Servi.ces  Service  Service 
1'1/ 
;. 
609  555  689  644  2497 
616  564  686  659  2525 
672  622  637  680  2611 
687  637  620  681  2625 
721  646  625  669  2660 
737  655  612  668  2672 
770  671  611  674  2726 
793  687  581  668  2729 
821  710  sao  679  2789 
842  724  564  694  2825 
875  737  547  709  2868 
898  752  539  744  2933 
936  773  539  748  2996 
979  797  547  763  3086 
1024  831  556  782  3193 
1070  849  574  811  3304 
1124  883  557  799  3363 
1179  907  570  804  3460 
1244  953  585  837  3619 
1321  986  595  876  3778 
1374  994  616  869  3853 
1420  1020  598  867  3905 
1447  1034  589  890  3960 
1510  1063  596  914  4083 
1575  1lb5  609  943  4232 
1662  1135  614  969  4380 
1740  1167  610  986  4503 
1825  1255  650  1005  4735 
1886  1288  660  967  4800 
1871  1295  673  956  4795 
1878  1314  667  965  4824 
Department of Employment Gazettes and  MRG  esti~ates. 
For adjustments  see the statistical annex.  Educationa1,and medical 
and dental services include  some  private employment. I 
I  •  ·~"'"~_;  '' 
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Figure  6.2 
Employees  in  Employment  in 
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in female  employment  has been in part-time employment. 
Table  6.8.  Growth of Male  and ·Female  Employment  in Public Services 1948-1978 
~ 
Local Gov't  National Gov't  Medical  and  Education 
Service  Service  Dental  Services  Services 
'OOOs  %  •ooos  %  •ooos  %  •ooos  % 
Males  135.0  0.8  -70  -0.6  139.1  3.2  400.8  3.8 
Females  186.2  2.7  41  0.5  620.0  2.1  869.0  3.8 
Note:  The  table indicates the total changes  in employment  between  1948 
and  1978  and  the average annual percentage change  for  e~ch service. 
In Figure 6.3  a  rough indication of the growth in government 
employment  compared with that in the rest of the economy  is obtained by 
plotting employment in the  DE  categories as  a  proportion of total 
employment.  Employment  has  risen as  a  proportion of the total in all 
categories other than national government service.  In medical  and 
dental  services it has  almost doubled while  in educational services ithas 
more  than doubled.  Also  given in the  same  figure is the ratio of male 
employment  in all public  services taken together  to total employment. 
This  r·eaches  7  per cent in the  1970s.  However,  for  females  in 
public services,  the  share of total employment  in the  economy 
has  risen by  7  percentage points to reach 12  per cent in 1978. 
Similar patterns emerge if we  examine  the  share of  employment in the CSO 
categories discussed above:  employment in central government has 
remained  steady at about  9  per cent of total employment,  while that 
of  local authorities has risen by  5  per cent to over  12  per cent of the 
total. 
From  this examination of the various published sources it is clear 
that government  employment  has risen very rapidly compared with  the 
remainder of the  economy  over  the post-war period regardless of  how  it is 
precisely defined.  This growth has mainly been in the provision of 
services  such as health,  education etc.  rather than in administration or 
military defence.  The  major  impact has been on  female  rather than 
male  employment. 
6.3.2  Changes  in the structure of expenditure  and  employment  for  five 
major categories 
This  section provides an  examination of changes  in government 
employment  (as defined  in the previous section)  andexpenditure 6.21 
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Total Employment 6.22 
in five broad categories.  These  are other central government,military 
defence  (including H.M.  Forces),  the National Health Service  (which 
excludes private medical  care),  local education  (which includes 
polytechnics,  technical colleges,  colleges of education and  schools) 
and other local government  (which includes police,  ambulance  and fire  . 
services,  and many  other local services).  These categories are 
chosen for particular attentlon because we  have  been able  to~obtain 
consistent data for both employment  and expenditure  for  1963  onwards. 
This  same  data set provides the basis for estimating the models 
discussed in section 6.3.5  below.  The  way  in which  these categories 
are related to those discussed in the previous section is discussed in 
the statistical annex. 
Employment  in each of the five categories and  the corresponding 
current expenditure in constant 1970 prices are given in Tables  6.9  and 
6.10.  These data are plotted for each category in Figure 6.4 in the 
form  of index  numbers  based on  1970.  Employment  in total grew fairly 
steadily over this period althoughit ffiowect  signs of levelling off after 
1975  when  the series of restrictions on  the  growth of government 
expenditure began to bite.  Total expenditure  follows  a  similar pattern 
except for  a  pronounced  hump  in 1967-1968.  This  hump  is not common  to 
all the categories of expenditure.  Mi~itary defence  shows  a  sharp 
peak  in 1968  and  other local government  a  more  sustained peak  in 1967-68. 
Both these categories also exhibit peaks  in other periods in contrast to 
the much  smoother  growth of expenditure in other categories.  Expenditure 
on military defence has  fallen substantially over this period,  the major 
part of the decline occurring during  the period 1967-1970.  Other  local 
government expenditure also grows  less smoothly,  being affected by the 
restraint on  expenditure during  the period 1967-1969  and exhibiting a 
counter-cyclical movement  during  the 1971-1974 period. 
In the National Health Service,  other central government  and 
other local government categories,  employment  has not risen as fast as 
expenditure.  The  growth  in employment  in the last two  categories is not 
smooth,  with peaks in 1967/1968  and  1975.  For  local education, 
employment growth parallels expenditure growth,  while  for  defence,  employment 
follows  the decline in expenditure,  albeit less precipitously.  The 
overall trends in employment clearly parallel those  noted in the 
previous  section. 
Estimates of expenditure per man  are  shown  in Table  6.11  and  these 
indicate that there are  significant differences in the ratios for 
different categories.  Expenditure  on military defence  has  a  significantly 
higher  expenditu~e-employment ratio than the other categories;  local Table  6.  ~)  Total  Employment by Cate9:ory  1963-1978 
Thousands 
Military  National  Central  Local  Other Local  Total 
Defence  Health  Government  Education  Government 
Service 
(MD)  (NliS)  (CG)  (LE)  (OLG), 
1963  547  735  455  870  812  3419 
1964  541  748  442  925  798  3454 
1965  537  765  458  962  804  3526 
1966  532  797  471  1013  837  3650 
1967  536  829  476  1077  875  3793 
1968  514  862  502  1132  869  3879 
1969  490  878  489  1189  867  3913 
1970  477  891  484  1241  891  3984 
1971  473  916  491  1297  914  4091 
1972  475  952  504  1365  943  4239 
1973  463  978  512  1436  969  4358 
1974  446  1006  509  1500  986  4447 
1975  437  1081  549  1572  1005  4644 
1q7h  447  1 ll  ()  549  1624  967  4697 
1977  440  1116  560  1612  956  4684 
1978  430  1133  556  1618  965  4702 
Source:  MRG  estimates based  uprm  the Department of  Emp1oyment~s Census  of 
Employment. 
Table  6.10  Total Current Expenditure  by Catesory 1963-1978 
£u.l97o prices 
MD  NHS  CG  LE  OL  Total 
1963  2890  1322  913  1287  1487  7899 
1964  2858  1364  927  1343  1528  8020 
1965  2885  1424  936  1399  1593  8237 
1966  2858  1517  lOSS  1453  1606  8489 
1967  3000  1578  1134  1517  1744  8973 
1968  2848  1629  1193  1595  1739  9004 
1969  2563  1658  1249  1638  1728  8836 
1970  2417  1735  1299  1726  1787  8964 
1971  2415  1775  1377  1809  1852  9228 
1972  2424  1844  1435  1954  1954  9611 
1973  2395  1901  1485  2066  2119  9966 
1974  2379  2083  1538  2099  2078  10177 
1975  2417  2260  1622  2180  2232  10711 
1976  2427  2340  1680  2309  2293  11049 
19 77  24()8  2346  1620  2268  2221  10863  1978  2415  2416  1686  2266  2240  11023 
Source:  MRG  estimate~ based  on  issues of National  Income  and  Expenditure, 










Figure  6.4  Government  Employment  and  current expenditure,  by  category  1963-19i8 
(Index Numbers  1970  a  100) 
··~  --- -~, 
\ 
.\  ' .. 
----/  \ 
... _  E 
' 
X 
I  I 
63  65 
' 
~ 
67  69 
.. 
" 
/- ... .... 





73  75 
/ 
77 
/,  ,--"' 
I 
,.- ~- -'  E 
/' , ____ .... 
_,./ 





















~~National  Health Service 
I  I  I  I  I  I  I 








I'  I 
















11~0Lil  ,,,.,  ... 
95  _.__~~~----~~._--~ 







63  65 





63  65 
67  69 
,-..__, 
I 
Other  Local 
67  69  71 
E  120 
,~ ... ---
110 
120  100 
110  90 
100  1  8o 
Government  901 
~~~---~+r~----~~~~----~-----~~~~~~ 
73  75  77  63  65  67  69  71  73  75  77 
l~ey:  E  - Employtncnt.,  X - Expenditure  in 1970  prices, 
Source:  Tables  6.9 and  6.10. 6.25 
education has  the  lowest.  The  rates of growth of these ratios also 
differ,  as  shown  in Table  6.12.  Considerable growth is apparent for 
three of the categories but despite rising expenditure  and  employment 
in them,  the relatively stable ratios observed for military defence  . 
and local education,  together with the shift in expenditure  from  the 
former  with its high expenditure per man  to  the latter with lts low 
expenditure ratio,  serves to keep  aggregate expenditure per person 
employed at a  stable level. 
Table  6.13  shows  how  total employment is divided up into males 
and  females.  In all our categories the proportion of females  in 
employment  has risen,  although only slightly in military defence, 
local education and  the National Health Service.  In other central 
government  and  other local government  the increase is more  marked, 
particularly for  the latter.  The  sex  composition of employment is 
usually  connected with the pattern of hours  worked  by  the  labour  force: 
the proportion of part-time workers is a  convenient  summary  statistic. 
Tables 6.14  and  6.15  show  a  rising trend in this proportion for  both 
sexes.  The  much  higher  level of part-time working  by  females,combined 
with the  trends in the  sex proportions,  implies  a  very marked  increase 
in part-time working.  Clearly it is  i~portant to  take  this factor  into 
account since it will affect the relationship between  employment  and total 
expenditure,  particularly in categories  such  as  local education and  the 
National Health Service where  the  increase is very marked  for  both males 
and  females.  Again  these  trends reflect the  increase in female  employment 
that we  have  already noted.  In section 6.3.3.  we  show  that this trend 
is observed in almost all categories of employment at the  local  level. 
Turning  to the  composition of expenditure,  this has already been 
discussed in section 6.2,  but Table  6.16  shows  wages  and  salaries as  a 
percentage of total expenditure at current prices.  The  share of wages 
and salaries is least in military defence  and  most  in locnl education and 
other local government.  Between  1963  and 77  there  hus  been  a  tendency for 
this share to rj se in all categories except ot-h0r central  governm0nt but the rise 
has been somcwhu t-.  spasmodic.  To  t.he extent that  the changes in the share of  wages 
and  salaries reflect a  change in the mix  of expenditure  in real  terms,  hence 
implying  a  shift in the  'technology'  of government  services rather  than 
changes in relative prices alone,  this would  disturb the  relationship 
between  employment  and total expenditure.  Changes  in occupational 
structure,giving rise to changes in the wage  bill,  are  an  example  of 
such a  shift  even  though it is confined to a  reallocation of employment 
within a  given  labour  force.  This could well  change  the  wage  bill quite 6.26 
Table  6.11  Total Current ExEenditure 12er  Han  b;t:  C  a tegor;t  1963-1978, 
£000s  1970 prices 
MD  NHS  OCG  LE  OLG  TOTAL 
1963  5.28  1.79  2.00  1.47  1.83  2.31 
1964  5.28  1.82  2.09  1.45  1.91  2.32 
1965  5.36  1.86  2.04  1.45  1.98  2.33 
1966  5.37  1.90  2.24  1.43  1.91  2.32 
1967  5.59  1.90  2.38  1.40  1.99  2.36 
1968  5.54  1.88  2.37  1.44  2.00  2.33 
1969  5.23  1.88  2.55  1.37  1.99  2.25 
1970  5.07  1.94  2.68  1.39  2.00  2.25 
1971  5.10  1.93  2.80  1.39  2.02  2.25 
1972  5.09  1.93  2.84  1.43  2.07  2.26 
1973  5.17  1.94  2.89  1.43  2.18  2.28 
1974  5.33  2.07  3.02  1.39  2.10  2.28 
1975  5.53  2.09  2.95  1.38  2.22  2.30 
1976  5.43  2.10  3.05  1.42  2.37  2.35 
1977  5.47  2.10  2.89  1.40  2.32  2.31 
1978  5.61  2.13  3.03  1.40  2.32  2.34 
Source:  Tables  6.9  and  6.10. 
Table  6.12  Indices of Ex:eenditure  :eer  M.an  b;t Category 1963-1978. 
1970 =  100 
MD  NHS  oc~  LE  OLG  TOTAL 
1963  104.2  92.4  74.8  106.4  91.3  102.7 
1964  104.2  93.6  78.2  104.4  95.5  103.2 
1965  105.8  95.6  76.1  104.6  98.8  103.8 
1966  106.0  97.8  83.6  103.1  95.7  103.4 
1967  110.4  97.8  88.8  101.3  99.4  105.2 
1968  109.3  97.1  88.6  104.1  99.8  104.0 
1969  103.3  97.0  95.3  99.0  99.4  100.4 
1970  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
1971  100.7  99.5  104.6  100.3  101.0  100.3 
1972  100.5  99.5  106.3  102.9  103.3  100.8 
1973  102.1  99.8  108.1  103.4  109.0  101.6 
1974  105.2  106.4  112.7  100.6  105.1  101.7 
1975  109.1  107.4  110.2  99.7  110.8  102.5 
1976  107.1  108.3  114.1  102.2  118.3  104.6 
1977  107.9  108.0  107.9  101.1  115.8  103.1 
1978  110.8  109.5  113.1  100.7  115.7  104.2 
Source:  Table 6.11. 
'  ; 6.27 
Table  6.13  Females as  a  Percenta2e of Total  EmJ2lO~ent,  1963-1978 
MD  NHS  OCG  LE  OLG 
1963  7.5  73.9  38.2  67.7  27.0 
1964  7.3  74.0  39.7  67.8  25.6 
1965  7.2  74.1  40.0  68.4  25.8 
1966  7.1  74.7  41.0  68.2  26.9 
1967  7.4  75.2  43.1  68.5  27.0 
1968  7.4  75.4  42.5  67.6  27.6 
1969  7.3  75.7  42.2  69.2  28.8 
1970  7.3  75.2  42.3  69.4  30.0 
1971  7.6  75.3  43.0  69.4  30.9 
1972  7.6  75.4  42.7  69.6  31.9 
1973  7.6  75.7  43.5  69.4  32.8 
1974  7.6  76.2  45.8  69.8  35.1 
1975  7.8  76.4  46.7  70.3  35.1 
1976  7.8  76.5  46.7  68.2  33.8 
1977  9.4  76.9  46.8  68.5  34.7 
1978  9.7  77.2  47.6  68.4  35.1 
Sources:  MRG  estimates based upon  the  Department of Employment's 
CP.nsus  of Employment Results. 
Table  6.14  Percenta2e of Part-time Workers  in Total  EmEloyment 
Males:  1963-1976 
YEAR  MD  NHS  CG  LE 
1963  0.1  4.8  0.5  2.0 
1964  0. 2  5.5  0. 7  2.1 
1965  0.2  6.2  o. 7  2.3 
1966  o. 2  E.9  0.8  2.4 
1967  0. 2  7.5  1.0  5.9 
1968  0.3  8.2  1.1  9.3 
1969  0.3  8.9  1.2  12.8 
1970  0.4  9.5  1.4  16.2 
1971  0.4  10.2  1.6  19.7 
1972  0.5  10.4  1.7  19.0 
1973  0. 5  10.8  1.7  20.1 
1974  0.6  12.0  1.9  19.2 
1975  0. 7  11.8  2. 3  18.9 
1976  o. 7  11. 3  2. 3  18.5 
Sources  and  Notes: 
(1)  Part-time workers are defined as people regularly 
















(2)  Estimates are based  upon  the  Department of Employment 
results 1971/1976 and results from  the Census of 
Population 1961,  1966  and  1971. 
(3)  Intervening years are obtained  by linear interpolation. 
,. 
i 6.28 
Table  6.15  ,  Percentage of Part-time  Norkers  in Total Employment 
Females:  1963-1976 
YEAR  MD  NHS  CG  LE  OLG 
1963  12~5  22.3  7.1  26.6  27.5 
1964  13.2  23.4  7.2  27.5  28.7 
1965  14.1  24.4  7.3  28.5  29.9 
1966  15.3  25.5  7.3  29.5  31.0 
1967  16.0  27.4  7.5  34.1  32.5 
1968  17.7- 29  3  7.6  38.7  34.0 
1969  18.5.  31.2  7.8  43.4  35.5 
1970  19.4  33.1  8.0  48.0  ]7 .o 
1971  20.0  35.0  8.2  52.7  38.4 
1972  19.2  36.3  7.8  53.5  39.7 
1973  21.0  37.2  8.1  53.9  39.7 
1974  23.5  39.9  8.3  53.5  41.9 
1975  27.3  41.3  8.8  54.4  40.5 
1976  25.3  4(). 7.  8.3  68.4  38.C 
Sources  and notes:  See  Table  6.14 
Table  6.16  Wages  and Salaries as  a  Percentaqe of Total Current 
Expenditure  in Current Prices,  1963-1977 
MD  NHS  OCG  LE  OLG 
1963  42.1  53.0  67.6  78.8  77.2 
1964  42.8  52.6  71.2  78.0  78.4 
1965  44.0  52.9  65.0  77.7  78.8 
1966  45.5  53.3  62.8  76.5  76.3 
1967  42.9  52.3  60.1  69.8  75.8 
1968  44.1  51.9  59.6  75.4  76.2 
1969  47.5  51.6  59.6  75.1  76.9 
1970  51.3  51.0  60.3  74.8  77.9 
1971  53.2  52.5  59.1  76.5  83.0 
1972  53.1  54.9  59.3  78.3  85.5 
1973  52.1  53.4  57.9  78.3  85.0 
1974  51.9  57.0  60.5  77.9  84.9 
1975  50.2  57.5  61.8  81.2  84.5 
1976  48.4  57.6  61.9  79.5  82.8 
1977  45.6  56.5  63.7  80.9  80.7 
Sources:  National  Income  and  Expenditure  1976-77, 
Taole  9.6,  and earlier volumes. 6.29 
apart from  changes  due  to wages  generally rising faster  than prices 
and  to  the  labour input to government  services increasing at the 
expense  of other inputs. 
6.3.3  A detailed analysis of changes  in the  structure of employment at 
local  level 
In this section we  examine  in detail changes  in the  structure of 
employment  by  local authorities.  This analysis is based  upon data 
collected by  the  Department of Employment in co-operation with the 
local authorities.  The  figures relate  to Great Britain rather than  the 
United  Kingdom  as  was  the  case in the previous  sections.  The  original 
survey was  discontinued in 1974.  Since  then  a  quarterly series has  been 
collected.  Although broadly comparable,  there are  some  differences 
because returns  for  the new  survey are  not collected on  exactly the 
same  basis or for  the  same  purpose  as  the previous  survey.  A comparison 
of this data set with those used  elsewhere  in the work  is given in the 
statistical annex.  Subject to the qualifications noted  there,  this data 
appears  to be  comparable with the estimates for  local government used 
in section6.3.2. 
In Table  6.17  we  present data  showing  total employment  in local 
authorities together with the  numbers  employed  in different departments 
or services.  The  first two,  lecturers and  teachers  and other education 
staffs correspond to the category local  education in section 6.3.2  while 
the  remainder  provide  a  very detailed breakdown  corresponding  to the 
category other local government.  Building  and civil engineering,  transport 
and  haulage  services,  health services,  police forces  and other departments 
are distinguished.  Total  employment  in local authorities grew over  this 
period at 3.1 per cent per annum. (S)  Only  in  transpor~ services has 
employment actually declined  (4.9 per cent per annum).  Those  departments 
that have  grown  faster  than  the  average  are health services,  other 
education  staf~and lecturers and  teachers,  increasing their shares of 
employment  by 1.1,  1.7  and 0.5 per cent per  annum  respectively.  These 
trends clearly reflect the  longer  term  increases in employment  in health 
and  education services noted in the previous  sections.  Employment  of other 
education staff,  mainly clerical,  catering and  supervisory staff  ("dinner 
ladies")  has  grown  over  three  t)  .. rnes  as  fast as  employment of lecturers and 
teachers,  overtaking  the latter in absolute  terms  in 1975. 
(5)  All  growth rates in this section were  computed  by fitting an 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The  share of employment  in transport services falls at a  rate of 
8  per cent per  annum  over the period 1952-1978.  This decline reflects 
the running  down,  in  particula~of bus  services provided by  local 
authorities and  the fall in.manning levels on  remaining services.  A 
large part of the decrease ~etween 1969  and  1970 however is due  to 
a  transfer of various undert.akings  from  local authorities to..: Pa-ssenger 
Transport Authorities established under  the 1968 Transport Act.  A 
similar remark  applies to the change  between  1972  and  1973  on the setting 
up of a  Passenger Transport Executive  for Scotland.  The  share of 
employment also declined for police forces  and other departments but 
employroe·nt  in both these departments does  show  significant growth 
{about  2  per cent per  annum)  albeit slower than  for  those other 
departments  noted above. 
This data series also exhibits similar patterns to those  already 
observed in the relative trends  for male  and  femal~  full-time and part-
time workers.  Employment has risen in all of these categories but by 
far the fastest growth has been  for part-time  females  at 6.2 per cent 
per annum.  In contrast male  full-time  employment  has  increased by 
only 1.7 per cent per annum.  That this pattern is repeated in most 
departments is indicated in Table 6.18 which  shows  the  average  annual 
percentage  rate of  change of the proportion of  employment  in each 
category for  each service or department.  The  total percentage changes 
in each department are also given  from  which  the  growth rates for  any 
particular category can be  approximately obtained by  adding  the rate 
of change  in its share of employment  in each department. 
Table 6.18  Changes  in the Structure of Local  Government  Employment 
1952-78 
Proportions of Employment 
Males 
Full- Part-
time  time 
Lecturers  and Teachers  0.2 
Other Education Staff  -1.9 
Health Services  -1.4 
Transport Services  0.1 
Police Forces 
Building etc. 































Source:  Department of Employment  Gazette. 











The  strong rise in part-time working  is clearly evident in 
all cases.  The  relatively slow rise in the  share of part-time females 
in other education staff must be  seen in the  light of  the  fact  that 
even at the start of the period this category accounted  for  over 
50 per cent of employment.  Conversely the very high rates of growth of 
part-time working in transport services reflect growth  from  a  very 
low base.  There is a  negligible  number  of part-time workers  in the 
police force  but there has  been  a  marked growth of females  working 
full time. 
6.3.4  Changes  in the  structure of central government  employment 
There is no  survey of  employment  in central government  which 
corresponds to that described in the previous  section.  However, 
the Civil Service Department  has  published  some  information on  the 
distribution of employment  between different departments. 
Before  1968 staff were classified as  industrial or non-
industrjal.  Only  the  former  were  allocated to departments.  The  non-
industrial staff who  comprise over  two  thirds of the  total were 
aggregated  together across all departments  including  the Ministry 
of Defence.  This  information is therefore of limited value  in 
assessing changes in the composition of  employment.  Since  1968  an 
analysis by  ministeri~l responsibility has  been made  available.  This 
data differs in two major  respects.  First,  all part-time workers  have  been 
converted to full-time equivalents by  assuming  they are  equivalent 
to half a  full-time worker.  The  actual  number  of part-time workers  is 
not published.  Second,  the  numbers  employed  in the Ministry of Defence 
do  not include H.M.  Forces  and  so  this category is not equivalent to 
military defence as described in section 6.3.2. 
Nevertheless,  this data does  provide  some  information on  the 
structure of employment in central government.  Table  6.19 provides  a 
summary  of this data.  As  noted earlier in section 6.3.2.  central 
government  including defence  has  shown  the  slowest rise in employment. 
This is reflected in the growth of total employment  in Table  6.19. 
Civil departments other  than defence  have  grown quite rapidly  (1.8 per 
cent per annum)  but not as fast as  in other areas of government  employment. 
The  Chancellor of the Exchequer's departments  and  the Departments of 
Employment  and Social Services  have  shown  the most  rapid growth 
(2.5,  6.1  and  3.5 per cent per  annum, respectively). 
Most  other departments  have  shown  little growth  or have  declined. 
The  fastest fall has been  in the  Department of  the Environment  (losing 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rate as noted  for  health and education services in previous sections and 
none  has  had  anything  like the same  impact in terms of creating  new  jobs. 
The  three rapidly growing  departments noted above  add only 81  thousand 
jobs over  the period 1968-1978  (24  thousand in the Department of 
Employment,  28  thousand  in the Chancellor's Departments  and  29  thousand 
in Social Services).  This~compares with  270  thousand extra jobs in the 
National Health Service and·486  thousand in local  education~ver the 
same  period. 
6.3.5  Explaining  trends  in government  employment:  some  simple models 
The  conventional approach to explaining  employment in the 
industrial sector is to specify some  technical relationship,  the 
production function,  by which  the  firm is constrained and  to derive 
from  this a  desired level of employment  in each period.  By  assuming 
some  form of partial adjustment mechanism  to account  for  the costs 
of adjusting actual employment  towards this desired level an  employment 
function is derived.  Typical is the Ball  and St.  Cyr  function based 
upon  the Cobb-Douglas production function. 







Apt  A  =a--+- a  a 
is employment at time  t 
is output at time  t 
is a  time trend proxying increases  in the capital 
stock and changes  in technology 
represents the rate of growth of technical progress 
is the elasticity of output with respect to labour 
in the production function 
is the partial adjustment parameter 
represents a  natural  logarithm 
In applying  such  a  model  to service sector employment  we  run into the 
major difficulty that measures of output and  input are  no  longer 
independent.  In fact in many  cases total output is simply measured 
by input.  Government  is a  prime  example  of this:  there is no  real 
measure  of output  for  the  sector.  1Jence  we  have  simply attempted  to 
establish firm  statistical rcl ationships  between  cmployt11ent  and other 
key  variables. 6.35 
In section 6.3.2  we  noted various important changes in the 
composition of both government  employment  and expenditure.  These 
changes may  have  important implications for  the  employment-expenditure 
relationship.  Employment  c~mposition effects may  mean  that total 
employment is not a  satisfa~tory indicator of the  labour input.  For 
example,  changes  in the proportions of males  and  females  andtor 
full-time  and part-time workers may  imply  a  very different level of 
labour input despite similar numbers  being employed.  In practice the 
data available on  hours  worked  for  this area of employment is so poor 
that there is very  little that can be  done  other  than making  a  fairly 
crude adjustment for  the proportion of part-time workers.  If we  make 
the heroic assumption  that on  average  a  part-time worker  works half as 
many  hours as  a  full-time worker  then we  can adjust our series on 
employment to take  account of this phenomenon,  using  the  expression 
= 
where  Pt is the proportion of workers  who  work  part time  and Et is 
a  measure of employment adjusted for  changes in  .. this proportion. 
As  regards  the composition of government expenditure,  if the 
proportion of expenditure devoted to wages  and  salaries changes  over  time, 
movements  in total expenditure may  be  very poorly related to changes  in 
employment.  For this reason it might  be preferable to relate Et or Et 
not to total expenditure  (Xt}  but to expenditurP  on  wages  and  salaries 
(Wt)  • 
In  fact neither modification using Et or Wt  produced  any gain 
in explanatory power or coefficient significance.  The  results discussed 
here are therefore confined to the basic models  analagous  to the Ball and 
St.  Cyr  equation given earlier and  the  simple  linear equivalent.  In 
fact they  show  that over  the  range of observations covered there were 
no gains  to be  had  from  choosing  a  log-linear as opposed to linear 
specification.  Table  6.20  shows  the  linear and  log-linear forms 
excluding  the  time  trend and Table  6.21 gives  the results of  including it. 
It is clear that these  simple models  have  high explanatory power 
with coefficients which are generally significant and  have  the expected 
signs.  Nonetheless  the relationship between  current expenditure and 
government  employment is not a straightforward one,  except perhaps  for 
education where  not only is the correlation between  the  two  series 
very high but the elasticity of  employment  with respect to expenditure 
is not significantly different from  unity.  In other areas,  especially 
other central government  and other local  government,  there has been  a 
marked fall in the ratio of  employment  to expenditure in constant prices. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































coincidence between  fluctuations in  employment  and expenditure is poor 
though this might be partly attributable to problems with the data. 
In both cases the expenditure elasticities are relatively low,  being 
0.3  and 0.5 respectively.  For health and defence,  closer relationships 
between  employment  and  exp~nditure are observed,with expenditure 
elasticities of 0.7  and 0.8 respectively.  In both cases  th~explanatory 
power of the relationship is improved by allowing for  a  lag in the 
adjustment of employment  to changes in expenditure,  with the  response 
being  somewhat  slower  for defence.  The  long-run elasticities are then 
slightly higher,  at 0.8 and 0.9 respectively,  than  those given  above 
but considerably greater than  the  short-run values of 0.4  and 0.3.  When 
a  similar device is introduced for  education the  long-run elasticity 
is still close to unity but the response  time  is·very slow indeed and  the 
short-run elasticity is insignificant. 
The  last result indicates that not all is well  and  the tables 
show  a  problem of autocorrelation in all the  above  cases.  If we  were 
dealing with industrial employment  functions  we  should undoubtedly have 
included  a  time  trend at the start of the estimation.  In the tradition 
of  the  short-term employment  function this would  allow for  labour-
saving technical progress  and  the general  increase in capital inputs.  Some 
such measure must  always  be  taken when· output rises and  employment  falls 
during  the  sample period,  as is often the case  for British manufacturing 
industries,  in order to preserve at least a  positive output elasticity 
and  the  semblance of a  meaningful  economic  relationship.  The  disadvantage 
of introducing  the  time  trend is that it is often highly correlated with 
output and mulitcollinearity becomes  a  problem.  Thus  when  output and 
employment rise or fall together for  substantial parts of the period,  this 
disadvantage of including the  time  trend is present without the  obvious 
advantage mentioned  above.  On  the other  hand its inclusion in the case 
of government  employment  does  tend  to reduce autocorrelation.  As  one might 
expect,  the greatest improvement  takes place  for  those areas  (defence 
and health)  where  there are significant fluctuations  in expenditure  and 
employment  which  coincide quite well  during  the  sample period but there 
is also a  significant trend in the  employment-expenditure ratio.  This 
means  that the expenditure elasticity is required to encompass  two  rather 
different but strong  links between  employment  and  expenditure:  one 
dealing with the cyclical response  and  the other with  the  secular change 
in the equilibrium employment-expenditure ratio.  The  inclusion of  the 
time  trend allows  the output elasticity to represent primarily the 
cyclical relationship. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































from  including the time  trenq,  those  for  health are more  equivocal 
and in the case of education the disadvantages dominate as 
multicollinearity destroys the credibility of the equation entirely, 
producing  a  negative  expend~ture coefficient. 
Figure 6.5 shows  he" the log-linear equation fits the data for 
the period 1963-1976.  Employment is expressed as an  index with  1970 
equal  to 100.  The  good fit of the equations in all categories with 
the exception of other central government is clearly illustrated. 
However,  the figure also indicates the lack of variability around the 
trend in the other four  are~s of  employmen~  This in turn is a 
reflection of  the  steady growth of  government  expenditure over  this 
period,  for most eategories,  as illustrated in Figure 6.4.  While  the 
collinearity between  the expenditure variable  and  time  in the  estimated 
equation is not necessarily a  serious problem  for  forecasting,  it may 
cause difficulties if these  equations were  to be  used  for  forecasting 
in a  period when  this collinearity is not maintained. 6.40 
Figure 6.5  Actual  and  Estimated  Employment  by Category,  1963-1978 
~stimated values obtained using equations of the  form 
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Social Capital Formation 
6.4.1  Post-war  chan9es 
Social capital  formation is divided into five  groups:  educ~tion, 
heal~h~  roads;  other  (which!comprises  sewerage  and  miscellaneo~s puplic 
servi~es such  a~ police,  pri~ons, fire service  and public  b~ldings); 
and  ~ublic sector dwellings. 
Historical estimqtes for  these groups  have  been·derived from 
various issues of National  Income  and Expenditure  and  converted onto 
a  common  1963 price base.  These estimates are given in Table  6.22 
and are  sh9wn  graphically in Fig.  6.6. 
Over  the period 1954-77 capital expenditure on roads  (which 
includes street lighting and car parks but excludes minor  improvements) 
has been the fastest growing  programme  with an  annual  average rate of 
growth in excess of 11  per cent.  Capital expenditure on  education 
(which  excludes expenditure by universities but includes  a  small  amount 
of grant-nided private expenditure  as  well  as expenditure on  remand 
homes,  approved  schools  and children's homes)  increased by an average 
of  3~ per cent per annum.  Health service expenditure  and capital 
expenditure on other services grew at more  than  twice  that rate. 
Health service expenditure  includes expenditure on  equipment  by  doctors 
and dentists and  expenditure by  local welfare  services.  The  latter 
element is very small  however. 
The  slowest growing  item of social capital formation  has  been 
expenditure  on public dwellings which has  only increased by  an  average 
of  1~ per cent per  annum.  These  estimates include expenditure by 
local authorities acting as housing authorities as well as providing 
accommodation  for  certain staff such as police.  Also  included are 
expenditure  on  dwellings by  New  Town  Corporations  and certain other 
public corporations,  central government expenditure on  new  married 
•  quarters for  the  armed  forcesandexpenditure  by  the central government 
on dwellings built for  civilian employees,  for  example,  prison staff. 
Expenditure on dwellings has been  far more  cyclical than the other items 
of expenditure.  In general,  these other categories grew quite rapidly 
until the early 1970s when  they peaked  and since  then  the  trend has been 
downwards,  or at best flat. 
The  most  remarkable  change  in growth  ra~es between  the first half 
of the period  (1954-66)  and  the  second half  (1966-77)  has been in the 
case of roads where  an  annual  growth rate of nearly  22  per cent has  been 
converted into a  growth of only 1.4 per cent.  Since  the peak  in total 6.42 
Table 6.22  Social Capital Formation 1954-77 
Education 
1954  83 
1955  95 
1956  118 
1957  137 
1958  144 
1959  141 
1960  135 
1961  160 
1962  187 
1963  177 
19.64  195 
1965  179 
1966  188 
1967  236 
1968  259 
1969  251 
1970  257 
1971  286 
1972  296 
1973  360 
1974  254 
1975  223 
1976  217 
1977  194 





















































































































































Sources:  Nationalincome  and  Expenditure  (various):  MRG  estimates. 6.43 
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expenditure on social capital formation  in 1973,  expenditure  has declined 
at an average rate of over  6  per  cent per  annum  up  to 1977. 
We  can contrast some  of the growth rates experienced in social 
capital formation  with crude indicators of demand  for  the .services 
derived  from  the  expenditu~e.  For  example,  capital expenditure on 
education grew  by 3.8 per  c~nt per annum  between  1954-77  co~ared with 
a  growth of 1.6 per cent in the number  of pupils in public sector schools and 
and  an increase of 2.7 per cent in full-time  teaching staff. 
The  increase in expenditure on roads only increased the  length 
of public roads by  an  average of  ~ per cent per annum  over  the whole 
period despite the rapid increase in expenditure up  to 1970.  Most of the 
increase in expenditure appears to have  been  aimed at widening  existing 
roads as well as repairing and maintaining  them  in the  face of an  annual 
increase of 5~ per cent in the  number  of motor vehicles. 
The  rise in dwellings  expenditure by  4~ per cent per annum 
between  1961  and  1977  increased the total stock of local authority 
dwellings by  2~ per cent per annum.  The  comparable  increase in the 
owner-occupied  stock of housing  was  a  little faster at 2.8 per cent 
per annum. 
6.4.2  Changes  in related areas of capital formation  by other bodies 
Table  6.23 gives growth rates in related areas of public or 
private investment which are carried out by other bodies.  One  main 
group concerns  the activities of public corporations and  another,  the 
activities of private non-profit-making bodies covering expenditure 
by universities and dwellings investment in the private sector. 
We  can further divide  the first group into two  parts:  the 
public utilities comprising coal,  gas,  electricity and water,  and 
transport and  communication  industries. 
Capital  formation  by  the public utilities group has grown 
much  slower  than  have  the  components of social capital formation. 
There  was  rapid growth in expenditure on gas and electricity until 
1966/67  which  has  since been more  than reversed.  Capital expenditure 
on  coal mining  has behaved  in a  less than straightforward fashion.  It 
grew rapidly to 1959,  then fell to 1962  before rising sharply in 1963. 
Between  1963  and  1973 it declined by  no  less than  75  per cent before 
picking up  substantially again in the  remaining years to  1977.  In the 
second group,  transport and  communication,  expenditure on  c~rnmunication 
has been  the fastest growing  element.  The  most  rapid increase in 
communication expenditure was  in the first half of the period as 
expenditure has fallen in the last four  years. Table  6.23 










Growth  in Related Areas of Capital Formati,en 
by Other  Bod.ies 
Per cent per  annum 
195.4-7.7  1954-66  1966-77 
-0.67  -2.50  1.38 
-0.16  7.47  -7.87 
-0.49  7.26  -8.31 
0.56  1.90  -0.89 
4.67  7.42  1.74 
0.09  1.17  -1.08 
4.36  4.82  3.87 
5.84  19.70  -7.47 
3.54  7.62  -0.72 
Source:  National  Income  and Expenqiture  (various);  MRG  estimates 
in Em.  1963 pr. 
,. 
,I 6.46 
Capital expenditure by universities can  be directly contrasted 
with  capital formation  on education.  Universities'  expenditure grew 
very rapidly in the first half of the period as the higher education 
system  exp~nded but has declined  substantially since  then  so that the 
level of expenditure in  19~7 was at the  same  level as  in 1962.  In 
education the level of expenditure  in 1977  was  comparable to.the 1964  level. 
~ 
Again private dwellings expenditure  can be directly compared 
with public dwellings expenditure.  The  former  has  grown more  than twice 
as fast as  the latter, particularly in the period up to 1966,  when 
private sector expenditure grew  by over  7~ per cent per  annum.  Private 
sector dwellings  investment grew very rapidly in the early 1970s but then 
declined in the  face  of economic  recession in the middle  1970s  and  in 
1977  fell by  13  per cent in that one  year  alone. 
6.4.3  Changes  in the structure of social  capital  formation 
Table  6.24 gives the asset structure of social capital formation 
for  the years  selected for  the expenditure analysis.  The  overwhelming 
part of social capital  formation  can be  seen to be  on buildings with 
only a  small proportion on plant and machinery  and  a  negligible amount 
on vehicles.  The  structure of social capital  formation  in terms of 
assets has  remained very steady except for  health where  the proportion 
of buildings expenditure has  increased at the  expense of plant and 
vehicles.  The  major part of this change  occurred between  1963  and  1968. 
Table  6.25 gives the  structure of social capital formation  by  commodity 
group.  This is constructed from  two  separate elements.  First,  we  have 
the  structure of social capital formation  by asset as given in Table  6.24. 
Second,  there is the  structure of investment assets by  commodity  groups 
from  the official input-output tables  (CSO:  1970,  1976) •  From  the latter 
we  derive  a  coefficient vector for  domestic output for  each asset for 
1968  and  1972  (the latter is used for  the  1974  expenditure analysis) • 
In order to form  the vector,  taxes on expenditure  and  sales by final 
buyers are spread over  the  commodity groups  and  the vectors are adjusted 
for relative price changes  to bring  them onto a  1963  price basis. 
There  is no  comparable  information  for earlier years  and  so data given in 
Armstrong  (1974)  is used.  This gives the  commodity composition of 
total investment for  the years  1954,  1960 and  1~63 at 1963  prices. 
This is converted into asset vectors by making  suitable assumptions 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of social capital formation is then derived by  assuming  that social 
capital formation  has the  same  commodity  composition for  each invest-
ment asset as does other  investment expenditure. 
Given  the dominance.of buildings in the asset structure of 
social capital formation it is not surprising to find that construction 
accounts  for  the majority of expenditure  - about 80 to 85  pe~ cent 
during  the  two  decades.  A further  5  to  7~ per cent is spent on 
engineering products  and vehicles and  7~ to 10 per cent on 
(market}  services.  Given  the method of estimation,  variations between 
different areas of social capital  formation  relate entirely to 
differences in asset structure  - note particularly the relatively low 
proportion of commodity  demand  falling on construction from health in 
1954,  1960 and  1963. 6.50 
6.5  Industrial Employment  Effects 
Using  the model  developed  in Chapter  2  we  can analyse the  employment 
effects of government consumption  and  social capital formation in terms of 
changes in the following  components: 
(i)  the overall  ~evel of government expenditure and its 
distribution amongst  the main categories, 
(ii)  the commodity structure of expenditure in each main 
category, 
(iii)  the  technology matrix, 
(iv)  industrial labour-output ratios and  ratios of 
employment  to expenditure in government activities,  and 
(v)  import shares  and  the propensity for  government  to 
absorb  imports directly. 
The  full industrial employment effects matrix for  each category of govern-
ment  spending  (k)  is given by: 
A 
Y*  =  g 
k  [ 
J\  "' -1] -1  I-A +  s (I-s) 
and  the institutional employment effects are given by: 
d 
y* = h(p  +w) 
A 
•  •  •  (1) 
•  •  •  •  •  •  ( 2) 
where  g  is a  (diagonal)  matrix of industrial labour-output ratios;  A is 
a  'pure'  technology matrix unaffected  by changes in import penetration 
1\ 
in domestic markets for  competitive products;  s  is a  (diagonaU matrix of 
import  shares;  C is a  coefficient matrix for  the  commodity  structure of 
government expenditure translated into industry demand via the make 
matrix;  pd  and  w are vectors of  government  commodity  expenditure  and  labour 
costs,  respectively,  by  main  category and  h  is a  vec.tor  of  employment-
expenditure ratios. 
The  levels of government  expenditure and their commodity  structure 
over  the period 1954-74 werediscussed in sections 6.2  and  6.4  and  the 
institutional employment effects were analysed  in section 6.3.  In this 
section we  begin by describing  the remaining  elements,  namely,  A,  g  and 
s.  We  then move  on  to describe the  structure and  changes in the  indus-
trial  emplol~ent effects coefficient matrix,  for  the years 1954,  1960, 
1963,  1968  and  1974.  This is defined as: 
E  = ~ [I-A +  ~(I-~) -l] -l  (3) 
The  changes in E  between  sub-periods and  over  the whole period are 
decomposed  into those due  to changes  in technology  (changes  in A),  those 
due to changes in labour productivity  (g)  and  those due  to changes in 6.51 
import shares  (s). 
The  full  industrial  emplo~nent effects matrices for  each category 
of government  spending  are then described  and  changes  in the matrices are 
allocated to changes  in the industrial coefficient matrix,  the  commodity 
composition of government  ~penditure and  the level of expenditure. 
Modifications to the  employment effects model  which  a~e required  .. 
to estimate responses at the margin are then discussed  and finally we 
assess the  importance of these as well  as the  induced or multiplier 
effects resulting  from  closing the model  and  allowing  the  impact of 
changes  in the level of  employment  on  incomes  to feed  back  into final 
demands.  In order  to make  this comparison,  we  have  used  a  multisectoral 
model  of the  UK  economy,  together  with results reported for other,  more 
aggregate,  models. 
6.5.1  Description of  the coefficient matrices 
Some  of the coefficient matrices and vectors of final demand 
underlying  the full  industrial  employment effects model  have  been described 
earlier.  Here  we  describe the construction of,  and  changes  in,A,  g  and s. 
(i)  The  technology matrix  (A) 
The  mai~ source of the data used to construct the  technology matrix 
is obtained  from  Armstrong  (1974).  Armstrong gives estimates of the inter-
industry flows  (the absorption matrix)  for  the years 1954,  1960 and  1963 
and  we  subsequently obtained an  equivalent matrix  for  1968  from  the 
Cambridge  Growth Project.  The  absorption flows  were  adjusted  for  freight 
and  insurance as described  in the Annex.  The  dimensions of the Armstrong 
data are  35  industries by  45  commodities but since three commodities  were 
not produced domestically,  we  have  redefined the absorption matrix  to be 
35  by  42.  In order to construct the technology matrix required for  the 
employment effects analysis,  we  use the  industry technology assumption in 
combining  estimates of the make  matrix  with  the absorption matrix. 
Industry technology implies that an  industry uses  the  same  inp~t propor-
tions to make  each of the commodities  that it produces.  The alternative 
assumption  ,  that of  commodity  technology,  is that a  commodity is produced 
from  the  same  proportions of  inputs irrespective of the  industry that 
makes it.  Obviously,  neither  ~sswnption is universally valid and 
Armstrong  (1975)  outlines the advantages  and disadvantages of these 
approaches  together  with a  third possibility - the  hybrid assumption  where 
elements of  the make  matrix are assumed  to be determined either by 
commodity  technology or  by  industry technology.  An  algebraic account of 6.52 
the construction of the technology matrix under  the  industry technology 
assumption is given in the Annex. 
The  impact of changes in technology coefficients upon  employment 
are discussed in section 6.5.2.  An  analysis of the official input-out-
put tables for  1954,  1960 ~d  1963  (which are closely related to the 
tables used  in our analysis). is given by Barker  (1975).  For;l974  we 
used the input-output coefficient matrix  which is embedded  in the 
dynamic  model  of the UK  economy used  by the MRG.  This matrix is measured 
at 1970 prices and is in terms of 40 industries.  In order to make it 
compatible with earlier years,  we  converted the matrix  to a  1963  base and 
aggregated to obtain the appropriate classification.  Since building  mat-
erials,and pottery and glass are not  separated in the  40-industry classi-
fication  ,  the aggregation process leaves us with  34  industries for  1974 
compared  with  35  industries for  earlier years. 
It is worth repeating at this point that the absorption flows 
relate to absorptions of domestically produced  and  imported goods  and do 
not discriminate between  the origins of intermediate demands. 
(ii}  Labour-output coefficients  (g) 
The gross output data given in Armstrong  (1974)  extends only to 
1968  and  the vector of gross outputs for  1974  has  been obtained by 
aggregation and re-basing of  the output series in 1970 prices prepared  by 
the Manpower  Research Group.  Once  again industries  22  and  23  (building 
materials;  pottery and glass)  are aggregated  for  1974.  The  data on gross 
output is given  in the Annex  along with the vector of labour  input. 
Details of the construction of the labour  input,  together with alternative 
measures are also given in the Annex.  The measure  that we  have  used  in 
the analysis of the  employment  effects matrices  (L3  in the Annex)  is one 
of the most  sophisticated that we  are able to construct in the light of 
available information.  It includes  a  measure of  self-employment,  an 
adjustment for  female part-time workers  and  an adjustment for  a  standard-
ised 40 hour  week.  The  labour-output vectors derived  from  the estimates 
of labour  input and gross output are  shown  in Table 6.26  .  The unit of 
measurement for  this vector is man-years per  Em  (1963  pr.)  of gross output. 
In general,  technical  improvements  have resulted in a  steady 
decline  in these  labour-output ratios between  1954  and  1974.  There are 
exceptions for certain industries  (for  example,  metal  goods  and motor 
vehicles)  for certain pairs of years  shown  but all industries show  a 
decline  in labour  input relative to gross output over  the  two  decades as 6.53 
":":ible  6.26  Labour-Output Ratios  1954-74 
1.  Agriculture 
2.  coal mining 
3.  Mining  & quarrying  n.e.s. 
4.  Cereal  processing 
5.  Food  processing  n.e.s. 
6.  Drink 
7.  Tobacco 
8.  Coke  ovens etc. 
9.  Mineral  oil refining 
10.  Chemicals  n.e.s. 
11.  Iron  and  steel 
12.  Non-ferrous metals 
11.  Engineering 
14.  Shipbuilding etc. 
15.  Motor  vehicles 
16.  Aircraft 
17.  Vehicles  n.e.s. 
18.  Metal  goods  n.e.s. 
1~.  Textile  fibres 
20.  Textiles  n.e.s. 
21.  Leather,  clothing and  footwear 
22.  Building materials 
23.  Pottery and glass 
24.  Timber,  furniture etc. 
25.  Paper  and  board 
26.  Paper n.e.s., printing and publishing 
27.  Rubber 
28.  Mdnufacturing  n.e.s. 
29.  Construction 
30.  Gas 
31.  Electricity 
32.  Water 
33.  Transport  and  communication 
34.  Distribution 
35.  Services  n.e.s. 
All  industries 
























































































































































































318.3 a  whole.  Differences between growth rates for  successive pairs of years 
reflect,  in part, differences of timing  in relation to the economic 
cycle.  The  years 1954,  1960 1963  and  1968  belong  to the recovery periods 
of their respective cycles,  albeit the early stages in the case of 1963. 
The  years 1973-75  stand out for many  reasons but here it is only necessary 
to record  the fact that 1974  belonged  to a  downturn  following  the 
deflationary effects of domestic policy,  designed  to restrain the growth 
of demand,  as well  as  the early effects of the international economic 
crisis. 
In aggregate,  labour productivity accelerated between  1963  and  1968 
to an annual growth rate of over  4  per cent per  annum  compared  with under 
2~ per cent between 1954  and  1963.  Productivity growth then  slackened 
marginally between  1968  and  1974.  Within  the total change  in productivity, 
labour-output ratios for  agriculture,  mining n.e.s.,  chemicals n.e.s., 
textile fibres and electricity have declined more  than twice  as fast as 
the average whilst the ratios for  coke ovens  and  water  have  shown  signifi-
cantly  slowe~ decline.  There are  some  interesting features regarding the 
differences between productivity growth rates for different time periods 
but  we  postpone discussion of these effects until we  analyse the relative 
contributions of changes  in technology,  productivity and  import  shares to 
changes in employment generation over the period. 
(iii)  Import  shares  (s) 
Import  shares are  shown  in Table  6.27  based upon data  from 
Armstrong  (1974)  plus  MRG  estimates.  As  indicated in Chapter  2,  imports 
are classified according to the producing  industry and  not the using 
industry.  There is one basic adjustment made  to the data on  imports for 
the years 1954,  1960,  1963  and  1968.  This is to re-allocate elements of 
freight and  insurance on  imports  from  rows of the absorption matrix other 
than transport and  insurance to these  two  rows.  This  then eliminates the 
problem of a  negative  import  share for  the transport industry.  The 
details of this adjustment are set out in the Annex.  As  a  result of the 
adjustments made,  final and  intermediate demands  are reduced  for  indus-
tries ot~er than transport and  insurance,  as are the levels of imports, 
whilst the opposite is true for  transport and  insurance.  Gross output  . 
levels are unaffected by this adjustment  •. 
At  the aggregate level,  the share of  imports  in total  supply  (i.e. 
gross output plus imports)  rises from  8  per cent in 1954  to nearly 14  per 
cent in 1974.  About half of this growth occurs between 1968  and  1974 
when  the  import  share  increases by over  3  percentage points.  Not all 6.55 






























Coal  mining 
Mining  & quarrying  n.e.s. 
Cereal processing 
Food  processing  n.e.s. 
Drink 
Tobacco 
Coke  Ovens  etc. 
Mineral  oil refining 
Chemicals  n.e.s. 






Vehicles  n.e.s. 
Metal  goods  n.e.s. 
Textile fibres 
Textiles  n.e.s. 
Leather,  clothing and  footwedr 
Building materials 
Pottery and  glass 
Timber,  furniture etc. 
Paper  and  board 
Paper n.e.s.,  printing and publishing 
Rubber 
Manufacturing  n.e.s. 









Transport  and  communication 
Di stribulion 
Services  n.e.s. 
All  industr  ics 
Imports as  a  proportion of total  supply 



































































































































































industries have  shown  this general  increase in import  shares however. 
For  example,  there has  been a  steady decline in the  import  share for 
agriculture and  textile fibres.  The most marked  increases in import 
penetration occur  in iron and  steel,  engineering,  shipbuilding,  motor 
vehicles,  vehicles n.e.s.,  bextiles n.e.s.,  leather and  clothing,  rubber  . 
and manufacturing n.e.s.  ~arge parts of these increases occur  between 
1968  and  1974.  The  import  shares for  engineering and  shipbuilding 
almost double whilst the  share for motor vehicles trebles with an  increase 
from  under  4  per cent to  12~ per cent.  A discussion of the relative 
influences of prices,  demand  and capacity on  imports  and  employment at 
a  similar level of industrial detail is given by Whitley et al.  (1980). 
6.5.2  Employment effects matrices 1954-74 
The  employment  effects matrices in full  for  the years 1954,  1960, 
1963,  1968  and  1974  are  shown  in the Annex.  Each column of the matrix 
shows  the  employment effects  (numbers of 40 hour  per  week  jobs)  on 
different industries from  a  Elm  increase in final  demand  (1963  prices)  on 
each industry.  The diagonal  element  {E .. )  gives the direct employment 
JJ 
effect from meeting  an  expansion of final demand  by  £1  million for  the 
th  .  .  d  .  .  h  . th  d  .  j  product: through 1ncreas1ng  omest1c output  1n  t  e  J  pro uct1on 
industry.  The  effect includes the  irnp~ct of additional demands  placed 
upon the initiating sector itself in order to supply other activities 
expanding  to meet its input requirements.  The  off-diagonal elements 
in the  jth column of  E  are indirect effects or the changes in labour 
demands  in the rest of the production activities which result from meet-
ing  the  input requirements of activity  j  given  a  unit increase in final 
demand  in industry j. 
We  summarise  some  of  the results from  applying  the  employment 
effects analysis in Tables 6.28  - 6.38.  Table 6.28  gives the total of 
direct and  indirect effects for  each industry for  each year.  It should 
be  noted that the final  demand  vector is a  unit vector  so that the table 
does not  show  what occurred  in each year given the final demand  in that 
year.  Furthermore,  the total effects for  each year represent a  snap-
shot view of the  economy given actual labour-output ratios,  import  shares 
and  the level of technology.  Later in this  sub-section we  discuss why 
the  to tal cmploymt'nt  effect.s  f.avc  changed  over  time. 
From  Table  6.28  it can  be  seen that the  total  employment  effects 
per unit of final demand  have  been declining fairly consistently over  the 
period.  The magnitude of decline differs,  however,  between  industries. 




































Table  6.28  Total  Employment  Effects per  Unit of Final  Demand 
.!.;~iC 1 lltur~· 
c.:-.11  minin·J 
~ininq  & qu~rryinq  n.e.s. 
F~cd  proc£3Si~]  n.e.s. 
Drink 
Tobacco 
Cokt:>  Ovens  etc. 
~lneral oil refining 
Ch€~ic~ls  n.e.s. 
Iron and  steel 
Non-ferrous  ~etals 
Engineering 
Shipbuilding  etc. 
Motor  vehicles 
.1\ircraft 
Vehicles  n.e.s. 
Metal  goods  n.e.s. 
Textile  fibres 
Textiles  n.e.s. 
Leather,  clothing and  footwear 
Building materials 
Pottery and  glass 
Timber,  furniture etc. 
Paper  and  board 
Paper n.e.s., printing and  publishing 
Rubber 
Manufacturing  n.e.s. 




Transport  and  corr~unication 
Distribution 












































































































































































































Arjt i~11l ture 
Co'\l  mining 
Mining  & qu~rrying  n.e.s. 
Cer~~l processing 
Food  procP-ssing  n.e.s. 
Drink 
Tobacco 
Coke  Ovens  etc. 
Mineral  oil refining 
Chemicals  n.e.s. 




Motor  vehicles 
Aircraft 
Vehicles  n.e.s. 
Metal  goods  n.e.s. 
Textile fibres 
Textiles  n.e.s. 
21.  Leather,  clothing and  footwear 
22.  Building materials 
23.  Pottery and  glass 
24.  Timber,  furniture etc. 
25.  Pa?er  and  board 
26.  Paper n.e.s.,  prir.ting and  publishing 
27.  Rubber 
28.  M~nufacturing n.e.s. 










Tr1n~port and  cor.~unication 
D i s t r i l::•J t ion 























































































































































60.9  68.5* 
59.7  ~  65.1 
75. 3* 
69.0  72.8 
54.8  53.7 
65.5  71.1* 
53,3  63.0* 
53.8  62.4* 













Note:  *  and  ** denote differences of  5-9 and  10 or more  percentage points, 
respectively, from  the previous year's figure. 6.59 
factor of approximately  5  whilst that of water declines by only a  quarter. 
Table  6.29  shows  the relative importance of activity within the 
industry  (the direct effect)  as against activity stimulated in other 
industries.  Over  00 per cent of the total employment effect for 
distribution and  services n1e.s.  is generated within these industries for 
most of the  two  decades  whereas  less than  30 per cent of the .total  .  ,. 
employment effects for  coke  ovens  and mineral oil refining are generated 
within  those industries. 
Table  6.30  Direct to Total Employment Effects:  Frequency 
Distribution 
Number  of industries falling within a 
Direct to total effects  (%)  specified range 
1954  1960  1963  1968  1974 
0-19  1  2  2  1  1 
20-29  1  2  1 
30-39  3  3  3  1  2 
40-49  8  9  7  8  7 
S0-59  7  5  5  7  5 
60-69  10  11  11  9  7 
70-79  3  3  4  3  8 
80-89  2  2  3  4  3 
Table  6.30  shows  the distribution of industries according to the ratio 
of direct to total employment  requirements.  Two-thirds of the industries 
fall in the range  40-69 per cent and  the distribution is skewed  towards 
the upper  end of  the range.  There  appears  to be  no  very marked  change 
in the  shape of this range distribution over  time but there are  some 
noticeable changes  for particular industries.  For  example,  the proportion 
for vehicles n.e.s.  has  increased  from  58  per cent in  1954  to  73  per cent 
in 1974  whereas  the  share in engineering  has declined  sharply between 
1968  and  1974  from  68~ per cent to  45  per cent.  From  the definitions of 
the labour-output ratio and direct and total employment  requirements 
given earlier,  one might  expect  the direct employment effect to exceed 
the labour-output ratio.  Tables 6.29  and  6.31,  where  both employment 
coefficients are divided by  the total effect,  show  that this is not 
always  the case. 
In the main,gi  [1  - Aii  +  si/(1-sj)J 
imation to  the direct employment effect Eii" 
-1  is a  reasonable approx-
So  the  labour-output ratio 6.60 
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-; 4. 
,s. 
Co,'\1  mining 
~ining & qu~rryi~g  n.e.s. 
Cere~l processing 
Food  processing  n.e.s. 
Drink 
Tobacco 
Coke  Ovens etc. 
Mineral oil refining 
Chemicals  n.e.s. 




Motor  vehicles 
Aircraft 
Vehicles  n.e.s. 
Metal  goods  n.e.s. 
Textile  fibres 
Textiles  n.e.s. 
Leather,  clothing and  footwear 
Building materials 
Pottery and  glass 
Timber,  furniture  etc. 
Paper  and  board 
Par:-er  n.e.s., printing and  publishing 
Rubber 
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g. will exceed E ..  if s./(1-si) >A ..•  This occurs for  16  of the  34 
l.  l.l.  l.  l.  l. 
industries identified for  1974.  Expressing gi as a  proportion of Eii in 
1974  we  obtain figures of  3~ for mining  and quarrying n.e.s., 
2  for paper  and  board,  1\  fo~ shipbuilding and  1~ each for  tobacco and 
textile fibres.  Whether  or~not this also leads to the  labour-output 
ratio exceeding  the  total employment effect depends  on  the  labour-output 
ratios of other industries,  and  the  sizes of other technical coefficients 
Aji  and their corresponding  import shares sj.  Note  that the sj  are 
import shares for  competitive  (domestically produced)  products only.  In 
addition,  some  industries require inputs of complementary imports.  Where 
these constitute a  substantial proportion of total costs this will tend 
to mean  that the A ..  (as well  as,  possibly,  A .. )  will  take relatively low 
Jl.  l.l. 
values  and  so increase the likelihood that the indirect employment effect 
will be  too  small to offset the relatively low direct effect and  the  labour-
output ratio will exceed the total effect as well  as the direct effect. 
The  latter phenomenon  occurs  for agriculture in 1954,  for mining n.e.s. 
throughout,  textile fibres  in 1954,  1960  and  1963  and  for  shipbuilding and 
paper  and  board  in  1974.  The  importance  of  complementary imports affects 
agriculture,  mining n.e.s.  and textile fibres  in particular:  the last two 
of these also record very  low values of A ..  as well as highs  ..  Table  6.32 
l.l.  l. 
provides  a  selection of cases where  the  labour-output ratio exceeds  the 
direct employment effect,  showing  the relative contributions of A ..  and 
l.l. 
s./(1-s.)  to the final outcome.  When  the domestic coefficient matrix is 
l.  l. 
used in place of the  intermediate  technology matrix  to derive employment 
effects of changes  in final demand  (as  summarised  in Chapter  3  for  France 
and Belgium) ,  the  labour-output ratio must  be  less than the direct effect. 
But then  the  employment effect is calculated with respect to final demands 
placed upon domestic  producers whereas  the unit change  in  final  demand 
associated with the E  matrix  calculated here is the  final demand  for  types 
of products which may  be pr.oduced domestically,  i.e.  competd:ti  ve products: 
some  of that demand  will be  satisfied by  competitive imports.  An 
approximate  adjustment  can be made  for this when  seeking to compar·a 
statistics drawn  from  the different models,  but  for  the kind of analysis 
over  time presented below it is necessary to separate out the  impact of 
changes  in intermediate  technology  from  that of changes  in trade performance. 
The  E matrix provides  a  useful  framework  for  that,  as explained in Chapter  2. 6.62 




[1-Aii+si/(1-si>]-1  ~  -
E ..  1-s. 
~~  ~ 
~  gi~Eii 
1.  Agriculture  0.966  0.226  o. 245  l.Ol9(l) 
3.  Mining  and quarrying n.e.s.  3.567  0.046  2.626  3.580 
5.  Food processing n.e.s.  1.279  0.150  0.440  1.290 
7.  Tobacco  1.396  0.011  0.405  1.394 
14.  Shipbuilding etc.  1.782  0.223  1.005  1.782 
19.  Textile fibres  1.452  0.008  0.465  1.457 
Note:  (1)  The  approximation is not as  good  for agriculture because of the 
second order effects of reciprocal  intermediate transactions 
between agriculture  and cereal processing.  Only in  5  of the  34 
industries do  the errors reach  2  per cent or more  - agriculture 
records  the  largest error of almost  6  per cent. 
The  rows  of the  employment effects matrices are  themselves  not 
without interest.  Each  shows  the  employment generated in a  particular 
industry from  a  unit increase of final  ~emand in every other industry. 
Table 6.33  shows  the  diagonal  elements oftheemployment effects matrix 
expressed as proportions of the  row  totals of the matrix  for  1954  and 
1974.  Several industries in both years have  a  direct employment  effect 
which is less than  one  half of the  row total.  These  industries are 
chemicals,  iron and  steel,  metal  goods,  transport and  communication, 
distribution  and  services n.e.s.  A  low ratio of the direct employment 
effect to the  row  total implies that the  labour generated in that 
industry is dependent on  increases in final  demand  for  other industries' 
products.  In other words  the industry is particularly important as  an 
input into other sectors rather than in producing  final output itself 
(but  see note to table) • 
Decomposition of changes in the employment effects matrix 
Having described the broad features  of the  employment effects 
matrices  we  now  move  on  to analyse  the  changes  in the matrices over 6.63 
Table 6. 33  Direct Effects as  Percentages of  Row  Totals 
of  the  Employment  Effects Matrix 
1954 
l.  r\JricllllcJle  47.8 
2.  ("".:•  ~ 1  r  iII i nrJ  31.2 
'3.  ~i  11 i ll'J  .\  q•:-11 I Y  i IIIJ  n.l".5.  63.1 
4.  Ct~rt .1l  l ·  r o•:·~·;!; i ng  77.2 
5.  Food  proc•~ssing  n.e.s.  68.8 
6.  Drink  97.3 
7.  Tobacco  100.0 
8.  Coke  Ovens etc.  77.9 
9.  Mineral oil refining  .76.2 
10.  Chemicals  n.e.s.  48.5 
11.  Iron and  steel  40.5 
12.  Non-ferrous metals  62.8 
1.  Engineering  39.3 
l4.  Shipbuilding etc.  91.9 
15.  Motor  vehicles  82.6 
16.  Aircraft  97.7 
17.  Vehicles  n.e.s.  90.0 
18.  Metal  goods  n.e.s.  48.5 
Textile  fibres  73.0 
19. 
Textiles  n.e.s.  47.3 
20. 
Leather,  clothing  and  footwear  93.6 
21. 
Building materials  77.9 
22. 
Pottery and glass  89.0 
23. 
24.  Timber,  furniture  etc.  64.9 
25.  Paper  and  board  68.8 
26.  Paper n.e.s., printing  and publishing  61.5 
27.  RubbP.r  78.5 
28.  M-:nufacluri ng  n.e.s.  87.3 
29.  Cc;nslruction  69.4 
30.  G~S  69.9 
31.  El<"clricity  67.6 
12.  Water  94.6 
13.  Tr~n~pnrt and  conunun i l:o"t t i on  2'3.9 
14.  Di  c:;t  r il>11t ion  '15. 5 
35.  Servi  Cf!S  n.e.s.  28.3 
Per cent 
1974 


































Note:  The  row  total reflects a  case  in which final  demand  in every industry 
increases by  the  same  absolute amount,  Elm  (1963  pr.).  The  propor-
tionate  expansion this implies differs considerably between  industries, 
and  patterns of marginal  changes in industrial gross outputs experienced 
in practice differ very widely  - each producing  a  different scheme  of 
weights  to be  applied  to  the row elements  (which ilre,  in effect,  weighted 
equally in the table). 6.64 
time  and to decompose  changes in total employment requirements for  each 
industry into those due to changes in the  structure of the technology 
(input-output)  matrix,  changes in labour-output ratios and  changes in 
import shares. 
The  standard employment effects matrices  shown  in the Annex  are 
of the form:  ;. 
-1 
Taking certain pairs of years  (t and  t  +9)  we  can analyse the contributions 
of the changes in different coefficients to the total change in the first 
round industrial employment effects.  For  example: 
E2 
II.  [ 
1\ 
1\  -1 J  -1 
=  gt+e  I  - A  +  st  {I  - s  )  t  t+e  t 
"  [I -
1\  1\  ) -1] -1 
Et+e  =  gt+8  At+e  +  st+e  (I  - st+e 
(a)  changes in intermediate  A  .  ,  (El  - E  )  technology  L\TE  =  ~  where  .  t  t 
the unit row vector 
(b)  changes in productivity L\TEg  = i'  (E2  El  ) 
t  t 
(c)  changes  in import penetration L\TEs  =  i'  (E  e  - E2  )  t+  t 
i' is 
(d)  total change  in first round  industrial effects per  £1m  of final demand 
L\TE  i' [ Et+S  - Et]  =  £\TEA  +  L\TEg  +  L\TEs 
The  ordering of these calculations is arbitary but it is important to 
maintain consistency.  In practice these  steps  amount  to calculating 
the  change  in the column totals by substituting alternative technology 
mat.rices  (A),  labour-output ratios  (g)  and  import  shares  (s)  into 
the  standard  framework.  For  example,  in order  to decompose  the total 
employment  requirements  change  for  1954-74  into its components  we  take 
the  1954  employment effects matrix  and  substitute into it the  technology 
matrix  for  1974.  The difference between this employment  effects matrix 
and  the  standard  1954 matrix gives  the  influence of technology over  the 
period.  Further substituting the labour-output vector for  1974 gives 
the combined effect of  technology and  labour productivity,  and  so on  for 
import penetration.  There  are  some  major qualifications to be made  to 
the analysis presented here.  First,  we  are not analysing  the effect of 
changes in final demand  over  the period,  only the matrices standardised 6.65 
for  £1m  of final demand  in each  industry.  The  analysis which allows 
for  changes  in final demand  is described in the  following  sub-section. 
Second,  we  make  no  attempt to model  changes  in the main parameters A, 
g  and  s.  They are  treated as  exogenous  for  the purposes of what is 
best described as an  accounting exercise since it assumes that the 
relative contributions of the various factors  are  independent:  This 
is not the case:  for  example,  there are clear indications of  how 
productivity growth may  affect UK  competitiveness and  hence  import 
penetration  (see Whitley et al.,  1980). 
Table 6.34  shows  the relative contributions of  technology, 
productivity and  import penetration to changes  in total employment 
requirements  between  1954  and  1974.  The  first impression obtained 
from  these results is of the  large fall in total employment  requirements 
per unit of final  demand  between  1954  and  1974.  In aggregate thisdecline 
(weighted)  is just under  50 per cent.In  25  out of the  35  industries the 
decline in total requirements is greater than  50  per cent of the  1954 
level and  in 13  cases it is greater than 65  per cent:  for  shipbuilding 
it reaches  80 per cent. 
The  overwhelming  factor in accounting  for  the decline in total 
employment  requirements over  the whole period has been  the growth in 
labour productivity  (i.e.  the decline in labour-output ratios). 
Productivity changes account  for  three-quarters of the aggregate  loss 
of  employment.  Note  that reductions in employment effects are  shown 
as positive elements  in the  tables.  Only  in coke  ovens  is productivity 
growth  not the dominant cause of decline in total employment  requirments: 
developments  in intermediate  technology have  been more  important. 
Unlike  the effects of productivity,  changes  in intermediate 
technology and  in import  shares  have  not had  a  uniform  impact  on 
total labour requirements:  in  some  cases  they  have  tended to increase 
the  employment effect per unit of final  demand  (such increases are  shown 
as negative  numbers  in the  tables ) • 
Only  two  industries  {cereal processing and  food  processing n.e.s.) 
have  had  technology  and  import penetration effects which  have  benefited· 
employment.  Two  industries  (agriculture and  textile fibres)  have  had 
favourable  import effects but unfavourable  technology effects whilst 
another nine  industries have  experienced  the  reverse.  In  no  case  have 
these effects been of sufficient magnitude  to reverse the productivity 
influence on total labour  requirements.  This  leaves  22  industries 
where  changes in technology and  import penetration have reinforced 
productivity changes. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 6.  "10 
mining n.e.s.,  engineering,and transport amd  communication,  in each 
case amounting  to over  80 per cent of the total  e~ployment effect. 
The  influence of changes in intermediate technology  have  been greatest 
for  coke  ovens,  building materials etc.,  engineering  and  services n.e.s.: 
in the last two  of these  th~ impact was  favourable  to employment. 
The  cumulative effects of  chq,nges  in import penetration  (i.e  •  ..;taking 
into account both direct imports to final  demand  and  indirect imports 
via intermediate demand) ,  whilst tending to be  smaller  industry by 
industry than  those of changes in intermediate  technology,  are 
particularly notable in the case of engineerjng,  shipbuilding and textile 
fibres,  being  favourable  to employment  in the last of  these. 
Engineering is of particular note.  Changes  in productivity 
and  import penetration would  have  r€duced total employment requirements 
to zero if it had not been  for  the substantial offsetting influence of 
changes in industrial cost structures.  In consequence the decline in 
total labour requirements was  only  37  per cent.  In sharp contrast is 
the  example of  shipbuilding where all the  components  reinforce each other 
to result in an  80 per cent decline in employment  requirements. 
We  shall not  comment  in detail about the  changes  for  individual 
industries and  how  they are distributed through  time.  Tables6.35- 6.37  show 
estimates for  1954-63,  1954-68  and  1968.-74.  The  changes  in total  employment 
effects per unit of final  demand  are,  according  to the weighted averages 
of  the individual industry results,  quite evenly distributed amongst  the 
main  sub-periods adjusting  for differences in length(Table 6.38).  About 
40 per cent of the  change  over  the  two  decades  takes place by  1963  and 
75'  per cent by  1968.  The  contributions attributed to  the  growth  in 
productivity are similarly distributed but reach 60 per cent by 1968. 
The  effects of import penetration are  slow  to materialise especially 
in the first decade,  during  which only  a  quarter of  the ultimate effect 
is felt,  and  about half of  the  impact  comes  in the period 1968-74. 
The distribution of the net impact of changes  in intermediate  technology 
shows  a  small  amount of  job-generating structural change  in the first 
decade,  the  effect of  which  was  nullified  during  1963-68.  In each 
period though there were  large shifts for particular industries.  During 
1968-74  the  job-generating changes  in intermediate  technology for  engineering 
and  services n.c.s.  were  sufficient  to  produce  a  moderate  net gain once  more. 6.71 













Per  cent or thousands 
1954-63  1954.-68  1968-74  1954-74  ;. 
45  70  30  100 
205  362  125  487 
42  74  26  100 
-19  -59  -124 
15  48  100 
210  334  154  553 
38  60  28  100 
15  28  32  58 
26.  48  55  100 
Tables  6.34  - 6.37 
llt denotes  the percentages of  time  falling  in each sub-period. 
llTE  is the total change  in first round  industrial employment 
effects.  The  contributions made  towards  this  change  by  changes 
in intermediate  technoloqy,  productivity and  import shares are 
dono lc'd  lJy  Uw  supcr.scr  ipts  A,  g  aud  s.  Expressed as percentages 
of  i1'l'E  for  any  given  snb-period,  t.hese will  sum  to  100 but in 
the  table  the  sub-period contributions are expressed as 
percentages of the corresponding full-period contribution 
(i.e.  along  the  rows,  not  down  the  columns). 
The  components  for  1954-68  and  1968-74 do  not  add  up 
to those  for 1954-74  even  though  they are all based on 
weighted averages using  the  same  1954  final  demand  weights. 
This is mainly because  the basic model  is non-linear in 
the three sets of parameters:  the discrepancy is large 
only for  6TEA. 6.72 
6.5.3  Public  expenditure  induced changes  in employment effects 
The  employment effects matrix Et has been defined in sub-
section 6.5.1.  The  full industrial employment effects matrix for  a 
particular category of  fina~·demand is obtained by post-multiplying 
Et by a  diagonal matrix of final demands  disaggregated by 
;. 
industry of output consumed.  This vector is obtained in turn from 
a  vector  showing  the commodity structure of the final  demand,  pre-
multiplied by a  matrix which allocates  co~nodity outputs to industries 
producing those outputs i.e.  the  make  matrix  in which  domestic  and 
foreign  suppliers of commodities  are taken together.  The  vector  showing 
the  commodity structure of final demand  consists of a  set of average 
coefficients derived  from  the  observed structure of expenditure in the 
years concerned.  The  results given below deal with  1963,  1968  and  1974 
for  government  consumption  and  1954,  1960,  1963,  1968  and  1974  for 
social capital formation.  There  are four categories of government 
consumption  and  five of social capital formation.  If we  apply the 
model  of Chapter  2,  equation  (12),  modifying it to distinguish between 
the  commodity output structure and industrial output structure of final 
demand,  we  obtain the  following  expressions for  the full industrial 




"d  p  diagonal  matrix of final  demand~ by main  categories 
of expenditure,for products which may  be  produced 
domestically although part of the demand  will be 
satisfied by competitive  imports 
CC  matrix converting final demand  p~ into its commodity 
components 
CM  matrix  operation converting  commodity structure of final demand 
into industrial structure  (involving  summation  and diagonal-
isation) • 
Changes  in  Y~  may  be  decomposed  into those due  to changes in 
each of these matrices in a  manner  similar to that adopted for  E  itself 
and described above.  In the estimates which  follow  we  have  combined 
the contributions due  to CM  and  CC  and therefore  show  the effects of 
changes in E,  the employment effects  (coefficient)  matrix,  changes in 
the commodity/industry structure of expenditure for  each category and 
chan~es in the levels of expenditure on different main categories 6.73 
(e.g.  government  consumption  on behalf of education or social capital 
formation  in dwellings). 
*  yk(t+S)  k 
and,  whilst the ordering of these calculations is arbitary, it is once 
again necessary to maintain consistency when  comparing  results.  The 
results are discussed mainly in terms of changes  in the column  sums 
of these matrices which give the  employment generated through the final 
demand  stimulus on  each industry by  the kth category of expenditure. 
These  column  sums  are denoted by  the  suffix C:  changes  in the  column 
sums  which are recorded in  subsequent tables are as follows. 
Impact of changes in: 
T  technical coefficients of the E  matrices  6YCk 
commodity/industry structure of  expenditure k 
level of total expenditure and its distribution amongst main 
p  =  *  2  categories  6YCk  YCk  (t + S)  - YCkt 
Reference will also be made  to the  row  sums  of these matrices 
which indicate the industrial structure of  employment generated after 
the indirect employment effects have been redistributed from  industries 
of  'origin'  (i.e.  those in receipt of  the initial final demand  stimulus) 
to those of tlestination'.  We  have  chosen to conduct the main analysis 
in terms of column  sums  in order to simplify links with the discussion of 
the  employment effects matrix,  for  which  the column  sum  provides the most 
appropriate  summary  statistic. 
(i)  Government consumption 
Referring to  the aggregate results of Table 6.39,  the industrial 
employment effect of government  consumption  (summing  over all four 
categories),  estimated using  an open static input-output model,  was 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































government  service itself and  2  million employed  in public corporations. 
By  1974  the industrial employment  effect had  fallen to barely  1~ million, 
government  service covered 4.6 million and  employment  in public 
corporations remained at about 4  million.  However,  the  employment 
estimates derived  from  the  employment effects model  are adjusted for 
reductions in full-time  hours of·work  and  the growth of  part-tim~ work-
ing.  A rough adjustment for this can be made  for  government  employment 
and  this would  reduce  the figures of 3.4 and  4.6 million given above 
to 3.2 and  3.8 million respectively. 
So  during this decade,  despite the  rapid  expansion of  government 
consumption  expenditure,  industrial employment generated by it fell by 
about  25  per cent.  According  to our estimates this decline of about 
490  thousand resulted  from  changes  in the  employment  effects matrix 
which  would  have given rise to the loss of 650  thousand  jobs,  in the 
absence of changes in the level of consumption  expenditure,  and the 
offsetting effects of a  rise in expenditure amounting  to about  180 
thousand  jobs.  The  impact of shifts in the  commodity composition of 
expenditure was  minor. 
Although the aggregate  net impact of shifts in the  commodity 
structure of expenditure was  small  this reflects the offsetting 
effects of modest but noteworthy  employment effects at the disaggregate 
level:  favourable  effects  (shown  as negative  numbers)  for  the engineering 
industries and  shipbuilding and unfavourable effects foragriculture,coalmining, 
construction,  transport etc.  and  services n.e.s.  The  greater significance 
of the  impact of changes in the  level of government  expenditure  and its 
distribution among  the main  categories can be attributed mainly to 
demand  generated for  services n.e.s.  (over half the  total net effect) 
and construction inputs to government  consumption.  If anything  the  impact 
upon production industries is greater in the case of changes in commodity 
structure than it is for  changes  in the expenditure levels etc.  Unexpectedly, 
the net effect of these is a  small but favourable  one  but this is swamped  by 
the  impact of productivity growth working  through  the  employment effects matrix. 
Selected esttmates derived  from  the full  industrial  employment 
effects matrices for  the four  expenditure categories are  shown  in Table 6.40. 
These  are the  column  sums  of the matrices for  the four  categories,  brought 
together to  form  a  4  x  35 matrix for  each year.  Between  1963  and  1974,  the 
employment generated by defence almost halves,  that by local government 
falls by a  third,  whilst that by  NHS  and  other central government remains 
about the  same.  About  80 per cent of the total fall occurs by 1968  - the 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































productivity and  import penetration in the industrial sector upon  employ-
ment generated there through government consumption.  The  largest 
reductions for  1963-68 occur  in engineering,  construction and  aerospace 
but the first two-recover  somewhat after 1968,  adding  to the gains made 
through  services n.e.s.  However,  whereas  the  growth of  . 
non-defence expenditure was sufficient to raise the demand  for  engineer-
ing products despite the decllne in defence  spending,  this  is~not 
sufficient to prevent the employment effect operating through engineering 
from  falling over  the  two  decades to 1974.  Shipbuilding and aerospace 
are both particularly affected by defence  spending but,  whereas  in the 
former  case there is no  other significant expenditure area which generates 
demand,  the latter has gained a  small mitigating effect through rising 
other central government expenditure which accounted  for about a  quarter 
of the aerospace  employment created in 1974  whereas  in 1963 it amounted  to 
less than a  tenth. 
Once  the unit vector of final  demands  is replaced  by  a  vector 
reflecting a  particular final demand  structure in the derivation of 
employment effects matrices,  the  row  sums  of these matrices are of more 
interest.  The main  ones are  shown  in Table  6.4,1  alongside  the 
corresponding  column  sums.  Had  government  consumption demand  been 
concentrated on  one  industry only  then,~n the case of each industry 
shown  being  the  one  in question,the row  sum  expressed as  a  percentage of the 
column  sum  would  be  equal  to the  direct effect as  a  percentage of the 
total effect, and  the resulting figures in Table 6.41  would be equal 
to  those  given earlier in Table  6.29 when  analysing  the  employment 
effects  coefficient matrix. 
Alternatively,  had  government  consumption  been distributed evenly 
across all industries  (1/35 going  to each sector},  then the row  sums 
as percentages of column  sums  shown  in Table  6.41  would  equal  those 
for  the  employment  effects matrices. 
In practice we  have  already seen that government  consumption 
conforms  to neither of these cases.  The  industrial distributions of 
'total employment  effects'  and of employment ultimately created  (reflected 
in the  column  and  row  sums  respectively of the full industrial employment 
effects matrices)differ mainly through  the interaction of the  commodity 
structure of government-consumption  and  the backward  and  forward  linkages 
in inter-industry transactions.  One  of the most  important industries in 
this process is construction.  In the first place this is because it 
receives an  important part of the final  demand  stimulus tending to generate 
a  high total employment  effect.  For most of the period the direct effect 6.78 
Table  6.41 
!(ow  and  Column  Swns  of the Full  Industrial EmEloyment 
Effects Matrices for  Government Consumption  1954  and  1974 
Man-::iears  (thousands) 
1963  1974 
Column  Row  Column  Row 
1  Agriculture  63  49  0  8 
10  Chemicals  82  56  49  40 
13  Engineering  249  234  235  127 
14  Shipbuilding  125  85  46  39 
16  Aircraft  251  173  ·123  96 
26  Paper n.e.s.  53  62  35  78 
29  Construction  296  201  194  159 
33  Transport  92  135  46  99 
34  Distribution  61  92  60  107 
35  Services n.e.s.  378  410  438  338 
All  industries  1882  1882  1393  1393 6. 79 
as  a  percentage of the  total effect has  not been exceptionally low,  being 
roughly the  same  as engineering  (60-70 per cent:  see Table 6.29.  However, 
the bacKward  linkages to construction  from  final  demands  placed upon 
other industries are much  weaker  than those  experienced by engineering 
and  there is little to offset the  loss of the indirect employment 
effect.  Indeed,  the ratio of  the  row  sum  to column  sum  is close to 
the ratio of the direct effect to total effect.  In contrast,  e~gineering 
receives a  sufficiently strong intermediate demand  through the  impact of 
non-engineering  consumption to make  the  row  sum  over  90 per cent of the 
column  sum  in 1963,  although this is reduced markedly by  1974,  because of 
its much  weaker direct effect and  forward  linkages to other industries. 
Just as construction loses enough  from  the above  process to bring 
the row  sum  well  below the  column  sum,  other industries gain enough  to 
achieve  row  sums  substantially higher  than  column  sums.  This occurs 
particularly for  transport,  distribution and  services n.e.s.,  all of which 
start off with high rates of direct to total effects from  their own 
final demands  and  accumulate gains through satisfying intermediate demands. 
(ii)  Social caeital formation 
Over  the period  1954-74  we  find that the industrial employment 
generated through social capital formation  has  almost doubled  from  about 
600  thousand in 1954.  This net change  comes  about as  shown  in Table  6.42 
through the contribution of  a  higher  level of expenditure amounting  to 
the equivalent of  about  870 thousand  jobs less the  impact of changes in 
productivity and  employment  linkages between  industries leading  to a 
loss of  220  thousand  jobs.  The  contributions of changes in the 
distribution of expenditure  amongst different functional  areas  and assets 
are relatively small. 
The  most  significant industrial sectors through which  social 
capital formation generates employment are  engineering,  shipbuilding, 
motor  vehicles n.e.s.,  building materials etc.,  construction and  services  n.e.s. 
Inengineering,  construction and  services n.e.s.  the contribution of changes 
in the E  matrix  has  been  to reduce  the  employment effect but the increase 
in the level of  social capital formation  dominates this component.  For 
engineering and  services n.e. s.,  changes  in commodity  composition contribute 
small favourable employment effects to reinforc~ the impact of generally higher 
expenditure. 
The  growth of capital formation  on  roads  and  in support of 
miscellaneous public services has  recorded exceptional  increases compared 
with dwellings  which  was  two  thirds of capital expenditure in 1954  and only 
one  third in 1974.  But  the asset structure of these has  changed little 
from  that in 1954  when  both were  'aminated by buildings etc.  Most  of the 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































by  a  fall of about 100 thousand  between  1968  and  1974. 
Table 6.43  gives estimates drawn  from  the full industrial 
employment effects matrices for social capital formation.  Investment in 
dwellings  was  responsible for  two  thirds of the  employment  created in 
1954,  amounting  to almost half a  million  jobs.  With  the doubling of 
the  employment  impact  betwee~n· 1954  and  1974  the  numbers  attr~buted to 
dwellings barely changes  and  comprised only a  third of  jobs generated by 
1974.  'Other social capital'  accounted for  over a  quarter compared 
.with little more  than  a  tenth in 1954.  However,  the relative importance 
of this and capital expenditure  on  education,  health and  roads has 
fluctuated during the period as indicated in the  table. 
The direct industrial employment effects of social capital 
formation  are concentrated upon  construction with·some  additional 
impact upon  engineering and  services n.e.s.  Construction generates 
a  substantial indirect effect upon  other industries which  in 1974 
amounted  to a  third of  the direct effect felt by construction.  Indeed, 
this indirect effect is greater than the total effects resulting  from 
the final demands  placed upon  engineering  and  services n.e.s.  plus the 
other industries.  The  engineering  sector receives almost as  large  a 
stimulus  from  the intermediate demands  placed upon it by construction as it 
does  from  the additional final demand  for its products. 
Social capital formation  thus provides  a  further  example  of the 
case mentioned  above  in connection with current expenditure and the 
comparison of row  and  column  sums  of the full industrial employment 
effects matrices.  This may  be  seen  from Table  6.44  which  shows  that 
construction finally takes only  53  per cent of the  jobs in 1954  and 
60 per cent in 1974,  whereas  the percentages of  jobs generated through 
the final demand  for  construction output are  86  and  80 per cent respectively 
in those  years.  Building materials etc.  and  transport gain particularly 
through  supplying  intermediate goods  to construction.  This is also true 
of engineering and services  n.e.s.  in 1954  but by  1974  changes  in the 
E  matrix  have  led to an  intermediate demand  structure which produces 
a  net reduction in employment  created in these industries when  compared 
with the  employment effects classified according to industry receiving 
the final demand  stimulus. 
Finally it is worth noting that between  1963  and  1974  the 
industrial employment effect of social capital  formation  rose by about 
400  thousand  just failing to offset the fall in the industrial employment 
effect of government  consumption of  500  thousand.  Together  these  items 
of expenditure generated about  2~ million  jobs in 1974,  split roughly 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Row  and  Column  Sums  of the Full Industrial Emplol!ent 
Effects Matrices for Social Capital Formation 1954  and  1974 
Man-xears  (thousands) 
1954  1974 
Column  Row  Column  Row 
Engineering  25  35  67  56 
Building materials 
J 
2  42  2  59 
Pottery & glass 
Construction  555  342  1026  768 
Transport  29  48 
Services n.e.s.  46  76  182  128 
All  industries  643  643  1290  1290 6.84 
was  largely at the expense of agriculture,  engineering,  shipbuilding, 
aircraft and transport. 
6.5.4  Further estimates of  employment effects 
The results summarisetl  above  are based on  the use of the  employment 
effects model,  the  limitations of which  we  have  already discu&sed.  These 
limitations are potentially very important when  attempting  to use 
the model  in assessing  the proabable  employment effects of marginal  changes 
in expenditure.  Although much  remains  to be  done  in this field of empirical 
analysis and  some  major methodological issues have  been  put to one  side 
for  the purposes of this particular study,  this sub-section examines  the 
consequences of progressively improving  the model,  dealing first with 
responses at the  margin  and  secondly with closing the model  to take into 
account multiplier effects. 
(i)  Responses at the margin 
In these  simulations we  have  chosen marginal values of parameters 
from  those obtained in  simulations  using  the MRG's  full multisectoral 
model  (the static version,  as described in the  Annex)  in  which public 
expenditure was  increased.  This gives  a  set of coefficients which are 
reasonably relevant to the present study although it is in the nature of 
these exercises that there will remain  one  or  two  anomalous  values which 
can only be  fully explained by discussion of other aspects of  the full 
model  simulation  (e.g.  capacity effects and  lagged responses).  The  average  and 
marginal  labour-output ratios and  import  shares are  shown  in Table  6.45  • 
These clearly bear out the discussion of Chapter  2,  showing  that the potential 
for marginal responses  which differ from  average responses is considerable 
just for  these  two  elements of the model.  We  are,  of course,  ignoring the 
fact that changes  in capacity usage  could alter the  commodity  structure of 
intermediate demands  in  the short-run and  changes  in the level of final 
demand  in a  particular expenditure category  (e.g.  defence)  may  introduce 
a  marginal  cost structure which differs markedly  from  the  average in that 
category. 
Inspection of Table  6.45 reveals that most  of the marginal  labour-
output ratios are significantly less than  the average values.  There are 
only three industries whemthe  reverse is true- chemicals,  motor vehicles 
and manufacturing n.e.s.  There are particularly large differences between 
marginal  and average coefficients for vehicles n.e.s.,  metal goods n.e.s. 
and construction.  For  the last of these  the marginal value is only  40 per 
cent of the average value. 
The marginal estimates of  import  shares are usually greater than 6.85 






















Coc'\1  mining 
Mining  & qu~rrying  n.e.s. 
cere~l processing 
Food  processing  n.e.s. 
Drink 
Tobacco 
Coke  ovens  etc. 
Mineral  oil refining 
Chemicals  n.e.s. 




Motor  vehicles 
Aircraft 
VehiclPs  n.e.s. 
Metal  goods  n.e.s. 
Textile  fibres 
Textiles  n.e.s. 
Leather,  clothing  and  footwrar 
Building materials 
Labour-output  r.:1tios 
Average  Marginal 
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Timb<.?r,  furniture etc. 
Paper  and  board 















































Note:  Tl<e  mc'lrg inal  values are derived  from  a  simulation using  the  MRG' s  static 
model  (see  text).  The  labour-output ratios are expressed  in  thousands 
of man-years per  £m  (1963  pr.). 6.86 
the corresponding  average  values.  In  several cases,  the  former  actually 
reach unity - this applies to engineering and motor vehicles,  for  example. 
The  implication of unit marginal  import shares is that no gain to domestic 
output and  employment results  from  an  expansion of final  demand.  The 
imposition of marginal estimates of  import  shares,  therefore,  reinforces 
the results of introducing  ~arginal labour-output ratios and  together they 
produce  a  substantial downward  rcv:i.sion of the  employment  eff~cts generated 
in the basic model. 
Those  industries with the largest differences between average  and 
marginal parameters will obviously record  the  largest changes in employment 
estimates.  The major manufacturing  industries which  :3Upply  to govenurent 
consumption  and  construction are  those most affected by  the transition to 
marginal parameter values.  A  summary  of the situation according  to 
main  category of government  consumption is given  in Table  6.46.  For  total 
consumption the substitution of each set of marginal parameters cuts the 
employment  effect by  about  55  per cent,  the  joint impact being  to reduce 
the effect to  30 per cent of its previous value.  But this obscures 
important compositional differences:  only other central government 
follows  the aggregate pattern,  whilst local government achieves 
the  same  ultimate reduction because  the relatively low marginal  labour-
output ratios introduced into the calculation are balanced  by relatively 
low marginal  import shares.  The  employment effects for  defence  and  the 
NHS  are cut to  20  and  40 per cent of the previous values,  the  former  being 
particularly affected through its demands  for manufactures with marginal 
import  shares approaching  unity. 
Social capital formation  also records a  much  reduced  employment 
effect largely through  the relatively low marginal  labour-output ratio 
introduced for construction. 
(ii)  Multiplier effects 
It was  to be  expected that such marginal  adjustments  would  reduce 
the  job creation estimates derived  from  the basic employment effects model. 
The  closing of the model  to account  f~ the  impact of higher employment 
incomes  on  final demand  introduces multiplier effects which considerably 
offset th·is  reduction,  particularly in the  case of government  consumption 
(Table 6. 46  ) •  'l'hus  the closed model  estimates of industrial employment 
generated are  80 per cent and  60 per cent of the  employment effects model 
estimates for total government  consumption  and total social capital formation, 
respectively.  The  separate components of these  two  aggregates perform 
rather differently.  For  example,  corresponding percentages for defence 
and other local government current expenditure are about  50  and  170 per 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































and  education,  50 per  cent~  and  for  road building etc.,  about 70 per cent. 
As  one  would  expect  from  their  relati~y similar cost structures,  the dis-
parity between categories of social capital formation  is less than that 
shown  for government  consumption.  Since  no  additional  government 
employment  accompanies  socia~ capital formation,  the  increase in employment 
incomes  which provides the  i~itial stimulus for  the multiplief process 
is smaller proportionately than it is for government  consumption  and  on 
average  the  employment effects model  estimates are  lower  relative to 
the equivalent macroeconomic  model  estimates. 
The  industrial disaggregation  (Table  6.47)  of these marginal 
employment  responses provides perhaps  some  extreme  cases which would  in fact 
be modified by  the application of special government purchasing policies. 
This applies especially to defence  where  the unit marginal propensity to 
import deprives engineering of almost all of its potential employment gain: 
the  same  occurs for  shipbuilding but the more  modest  import  share affecting 
aircraft tempers  the outcome  for that industry.  Quite apart from the halv--
ing  of  the total employment  response,  the distribution of industries 
benefiting  changes very markedly:  services  take half of  the  jobs generated 
through defence  spending  according to the macroeconomic  model  compared 
with one quarter estimated with  the basic employment  effects model. 
This  distributional change  happens  to varying degrees  for  every category 
of government  consumption  and social capital formation,  usually accompanied 
by an  increase in the absolute  employment gain estimated for  the  services 
sector-as for all groups of capital spending,  defence  and  local 
government.  The  last of these has already been identified as  the one  area 
of expenditure for  which  the macroeconomic  model  estimate actually 
exceeds that of the  employment effects model.  The  very  large proportion of 
expenditure devoted  to wages  and  salaries produces  a  substantial first 
round  supplement to employment  incomes  and  this serves to  stimulate 
private expenditure  and  employment,  especially,  in distribution and  services 
n.e.s. 
The  macroeconomic  model used  to provide  these closed model  estimates 
is a  static,  basically Keynesian,  multisectoral model  of the  UK  economy: 
the particular simulation option chosen  was  one  in which  the  exchange 
rate,  the interest rate and  the average  money  wage  were  treated exogenously. 
Of  course  there is much  debate about the appropriate model  to use  and 
we  now  consider very briefly the  significance of the choice of general 
model  for  the resulting employment effects of changes  in government 
consumption.  More  specifically,  the  importance of the decision whether 
or not to hold  the three variables mentioned  above at exogenous  levels 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table  6.48  summarises  the results of comparative  simulations 
conducted by Laury et al.  (1978)  using the quarterly macroeconomic 
models developed by  the Treasury  (HMT),  the London Business School's 
Centre for Economic  Forecast~~g  (LBS)  and  the National Institute of 
Economic  and Social Research  (NIESR).  We  are not concerned  he~e with 
~ 
explaining why  the results shown  differ as much  as they do.  OUr  purpose 
is to place the previous discussion of different estimates into a 
broader context.  However,  it is worth noting that in HMT  the change  in 
public consumption is divided between central and  local government and 
this leads to a  change in local authority rates.  The  three models also 
differ in their treatment of interest rates and the money  stock and the 
LBS  model  has a  different equation for determining-the money  stock 
according to whether or not the exchange rate is floating ar  fixed. 
Whilst other points which affect the interpretation of these results 
will not be raised,  it is nonetheless important to recognise that the 
employment effects shown  do not reflect the  impact of  a  change  from  one 
sustainable dynamic  equilibrium path to another.  For  example,  the current 
balance of payments deficit associated with the response  to higher 
government  consumption under  exogenous  interest and  exchange rates and 
wage  inflation builds up quite significantly during  the  six-year period. 
In addition,  the nature of these models is such that some  variables are 
taken to be  exogenous  over  the  short run,  such as  the  long-run rate of 
growth of labour-saving technical progress,  whereas  over  a  period of six 
years or  so  they might reasonably be held to be  endogenous  to  some 
extent.  As  Laury et al.  imply,  such a  long  time horizon  stretches the 
credibility of the three models. 
The  increase in  UK  employment  six years after an  increase in 
government  consumption of about 4  per cent range  from  90 to  250  thousand 
depending  on  the choice of simulation  and model.  If we  sum  the individual 
employment  changes  shown  in Table 6.46 for  the  open  employment effects 
model  and  the closed model,  the approximate  range of industrial employment 
impact is from  So  to 170 thousand  for  a  10 per cent change  in government 
consumption relative to 1974.  Add  to this an  allowance  for  government 
employment  and  the total employment  change  lies between about  510  thousand 
and  620  thousand.  Government  consumption  in 1974  was  about  E6.4b in 1963 
prices or  ElO.Ob.  in 1970 prices,  so ignoring non-linearities and dividing 
these  employment  estimates by  2~  gives  a  very rough order of magnitude 
of 200-250  thousand  to compare  with the  90  - 250  thousand  range given 
above.  Again,  we  do  not intend to attempt an  explanation of the differences 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































above  discussion,  the main  conclu~ions can  be  expressed as  follows: 
differences between estimates of  employment effects obtained from  the 
closed model  and  the average  and marginal  employment effects models  were 
of a  similar order of magnit~de to differences obtained from 
{i)  using the three main quarterly aggregate models of. the 
UK  economy  to calculate the  employment gain by  th~ sixth 
year  following  a  once  and  for all increase in government 
consumption,  holding  the  exchange  rate,  the  ~nterest rate 
and  average money  wages  at constant levels; 
(ii)  comparing  the  short-run peak  and  sixth year  employment 
effects recorded in  (i)  for  two  of the three models; 
(iii)  alternative choices ofwhichof  the  exchange rate,  the interest 
rate and  the average money  wage  to hold  exogenous  in any 
given simulation; 
(iv)  simulating the effects of  income  tax  reductions with the 
three models  (see  Table  6.48);  and 
(v)  comparisons of the closed model  {a  multisectoral model  based 
on annual data)  results with those of  the quarterly models. 
These  findings  help to put into perspective the different industrial 
employment estimates calculated in this chapter.  One  might argue  that the 
degree of disaggregation in the  short-t~rm quarterly models is as much 
a  source for dissatisfaction as is the  lack of a  full  treatment of the 
economy  in the  employment effects model.  But this raises general 
questions of research strategy going  beyond  the present  study.  Nonetheless, 
we  can conclude  that it is not sensible to deny ourselves the use of  a 
multisectoral model  for  the analysis of total employment effects of . 
government expenditure  on  goods  and  services and its distribution among 
government  and industrial employing activities.  Such models  can be 
developed  and whilst the  employment effects model  may  provide  a  useful 
first step to the analysis of  job creation,  followed  by  the introduction 
of marginal coefficients,  the multisectoral model  treatment is far  superior. 
It does,  however,  give only rough  approximations to the profile of the 
economy  over the medium-term  and is not designed  for  short-run analysis 
covering  the first two  years of the forecast or  simulation period.  For 
the  UK  no operational quarterly model  which  forecasts  industrial detail 
has been built.  A variety of methods of obtaining industrial disaggregations 
has  been used in conjunction with the  three aggregate quarterly models: 
these usually amount  to grafting on  an  input-output sub-model  which is 
used to decompose quarterly macroeconomic  aggregates in the forecast. 
In Chapter  7  we  shall return to  the broader issues of estimating 
in advance  and  then monitoring  the ultimate effects of marginal  changes 6.93 
in government  consumption.  There  the results presented in the UK  study 
will he  considered in conjunction with those for Belgium and  France.  The 
final  section of the present chapter is,  therefore,  confined to  summarising 
the approach  followed  in the case of the  UK  and  to drawing out the main 
conclusion$ as already stated in the individual sections. (6) 
(6)  Note  that section 6.6 is intended to serve as  a  self-contained 
summary  of the whole  chapter and contains a  number  of paragraphs 
which duplicate what  amount  to interim summaries  given at various 
stages in earlier sections. 
I  , 
' 6.94 
6.6  Summary  and  Conclusions 
The generation of  employment  through public expenditure on goods 
and  services has been a  familiar  feature of macroeconomic policy at the 
same  time as it has  served  ~ertain social welfare objectives beyondthose 
of  lowe~ing aggregate unemployment.  There  has been little an?lysis, 
though,  of the structure of employment created and  the aim of the work 
described in this chapter  was  to make  such  a  contribution for  the UK. 
For most of the analysis government consumption is disaggregated into 
four  expenditure categories: defence,  the National  Health Service,  other 
central government and  local government.  Occasionally local government 
is divided into education and other local government.  This occurs in 
parts of the  study of government  employment  together with even more 
detailed disaggregations.  Social capital formation  is disaggregated 
into five main  functional  areas:  health,  education,  roads,  other public 
works  and  (public)  dwellings  • 
6.6.1  Government  consumption 
Government consumption  incorporates a  large element of wages  and 
salaries associated with employment  in central or local government itself. 
The  remaining  consumption expenditure and all social capital formation 
amount  to final demands  for domestic or foreign goods  and  services. 
In the case of total government  conswnption  we  were  able to  study changes 
in the structure of expenditure during  1954-74  and,  for  the separate 
categories,  over  the last half of this period.  These  changes were 
described in section 6.2. 
Government  consumption rose  by  about  a  third between 1954  and 
1974.  During  these  two  decades,  however,  the structure of expenditure 
according  to the function of government changed radically.  In 1954, 
defence  accounted  for  almost  a  half of public authorities'  current 
expenditure on goods  and  services: ( 7 )  by  1974 it absorbed barely a 
quarter.  Expenditure on the National  Health Service  (NHS)  and other 
central government rose  by  3  per cent per annum  during  that period, 
education by  about  4~ per cent per  annum  and other local government by 
( 7)  Throughout this chapter  the  term government  (final)  consumption 
has  been used  as  a  shorthand  term for  public authorities'  current 
expenditure on goods  and  services,  whereas,  in national accounts 
terminology,  the former  includes the value of non-trading capital 
consumption in addition to the latter.  Non-trading capital 
consumption amounts  to about  3  per cent of government final 
consumption. 6.95 
3~ per cent per annum.  In 1974,  the  two  main  social services,  health and 
education,  one administered centrally,  the other locally,  absorbed  40 per 
cent of government consumption. Growth  of total government  consumption 
was  faste~  in the  second of the  two  decades  and within each decade 
£•ster  in the  second  sub-period. 
These  changes in the mlx  of expenditure would  generate~changes in 
the structure of total government consumption of commodities  and  labour 
services because of differences in structure between the main categories. 
OVerall,  government  consumption in the 1970s involved a  higher proportion 
of direct expenditure on wages  and  salaries and,  within the lower 
aggregate proportion spent on goods  and  services,  proportionately less was 
spent on the output of agriculture,  construction,  and  transport and 
communication  and more  on the output of the engineering  (including 
vehicles)  industries.  The  last of these is perhaps unexpected given the 
very high proportion of defence  commodity  consumption spent on engineering 
products  {about 70 per cent)  and  the large decline in total defence 
expenditure.  However,  the three remaining expenditure categories have 
roughly doubled their proportionate spending  in this area.  The  experiences 
of the other industries mentioned are mainly due  to reductions in commodity 
proportions rather than changes in the  ~alance of expenditure between 
categories,  although local government does  increase its expenditure on 
construction output relative to other products and this offsets what  would 
otherwise be  a  large decline. 
Whilst an  examination of changes  in commodity  structure does reveal 
significant movements,  it must  be  said that the  scale of increase in 
expenditure on health,  education and other government  services dominates 
the  employment  effects.  On  the other hand,  during  a  period of little 
growth or absolute decline,  changes in the composition of government con-
sumption according  to functional  category and  commodity are likely to be 
more  important as governments  strive to restrain the public sectordeficit 
whilst working at the margin to ameliorate the impact upon  unemployment. 
6.6.2  Government  employment 
Following this treatment of government consumption,  a  detailed 
analysis of patterns of government  (institutional)  employment  was  given 
in section 6.3.  This first described the main  changes  in the  c~posi-
tion of public sector employment  :  the decline in employment  by public 6.96 
corporations,  the reduction in the size of the armed  forces,  the  trough 
in employment  by central government during  the late 1950s followed  by  a 
rapid rise,  and  the dramatic  increase in local authority employment 
throughout  the period 1950-75.  The  first of these is attributed mainly 
to the loss of  jobs in the  ~oal and transport industries:  public 
corporations are regarded as part of the industrial sector and  have 
~ 
employed  about  2 million people for most of the period  since the mid-
1960s.  During  that time  institutional  employment  in  th~ public  sector 
has risen by about  a  million in local government and  half a  million in 
central government  (including H.M.  Forces).  Thus,  at the time  when  the 
government's direct involvement as an  employer  in the industrial economy 
levelled off, relatively speaking,  its role as  employer  in the institu-
tional or non-profit sector  expanded very rapidly..  The  latter reached 
almost  5 million in 1978  and  amounted  to 19 per cent of total employment 
in the economy,  compared  with only 12  per cent in 1950. 
The  composition of changes within the institutional sector 
indicates that the local government  service expanded much  more  quickly 
than did the national government  service  (which actually declined until 
1960}  and  that education,  the main  social  service administered through 
local government,  expanded more  rapidly than did medical  and dental 
services,  the main  social service administered by central government. 
The  dominant  stimulus came  from  the education and  health services taken 
together.  This was  accompanied  by  a  large increase in female  employ-
ment,  about four  times the increase of male  employment  in health and 
about twice that of males in the case of education. 
Thus,  employment  has grown most quickly in those  broad areas of 
consumption expenditure where  the complementary demands  for goods  and 
services are smallest relative to the wages  and  salaries bill, notably 
in education and other local government.  In that sense there has been 
a  shift in the pattern of government  expenditure in favour  of creating 
jobs in the institutional sector as opposed  to the  industrial  sector. 
The  relationship between current expenditure and government 
employment is not a  straightforward one,  except perhaps for  education 
where  not only is the correlation between the two  series very high but 
the elasticity of employment  with respect to expenditure is not 
significantly different from unity.  In other areas,  especially other 
central government and other local government,  there has been  a  marked 
fall in the ratio of employment to expenditure in constant prices. 
In addition,  for other central and other local government,  the 6.97 
coincidence between  fluctuations  in employment  and  expenditure is poor 
though this might  be partly attributable to problems with the data. 
In both cases the expenditure elasticities are relatively low,  being 
0.3  and  0.5 respectively.  For  health and defence,  closer relationships 
between  employment  and  expe~iture are observed,  with expenditure 
elasticities of 0.  7  and  0.8 r.espectively.  In both cases the jmplanatory 
power of the relationship is improved  by allowing  for  a  lag in the 
adjustment of  employment  to changes  in expenditure,  with the response 
being  somewhat  slower  for defence.  The  long-run elasticities are then 
slightly higher,  at 0.8  and 0.9 respectively,  than those given above  but 
considerably greater than the  short-run values of 0.4  and 0.3.  When  a 
similar device is introduced for  education the long-run elasticity is 
still close to unity but the response  time is very  slow indeed and  the 
short-run elasticity is insignificant. 
The  last result indicates that not all is well  and  there are 
problems of autocorrelation for all the  above results.  If we  were deal-
ing with industrial  employment  functions  we  should undoubtedly have 
included  a  time trend at the start of the estimation.  In the tradition 
of the  short-term  employment  function this would  allow for  labour-saving 
technical progress and  the general  increase in capital inputs.  Some 
such measure must  always  be  taken when  output rises and  employment falls 
during the  sample period,  as is often the case for British manufacturing 
industries,  in order to preserve at least a  positive output elasticity 
and  the  semblance of a  meaningful  economic  relationship.  The  disadvan-
tage of  introducing the time trend is that it is often highly correlated 
with output and multicollinearity becomes  a  problem.  Thus,  when  output 
and  employment rise or fall  together  for  substantial parts of the period, 
this disadvantage of  including  the  time  trend is present without the 
obvious  advantage mentioned  above.  On  the other  hand,  its inclusion in 
the case of government  employment does  tend  to reduce autocorrelation. 
As  one might expect,  the greatest improvement  takes place for  those 
areas  (defence  and  health}  where  there are  significant fluctuations in 
expenditure and  employment  which coincide quite well during  the  sample 
period but there is also a  significant trend in the  employment-expendi-
ture ratio.  This means  that  th~ expenditure elasticity is required to 
encompass  two  rather different but  strong  links between  employment  and 
expenditure  :  one dealing with the cyclical response  and  the other with 6.98 
the  secular  change  in the equilibrium employment-expenditure ratio. 
The  inclusion of the  time  trend allows the output elasticity to represent 
primarily the cyclical relationship. 
Whereas  the results for defence appear to benefit econometrically 
from  including the time  treqd,  those for  health are more  equivocal  and  in 
the case of education the  di~advantages dominate as  multicoll~nearity 
destroys the credibility of the  e~uation entirely,  producing  a  negative 
expenditure coefficient. 
Finally,  two  further modifications were  investigated.  The  first 
involved adjusting the dependent variable,  employment,  to take into 
account the rise in part-time working.  The  second replaced total expen-
diture with the wages  and  salaries bill roughly deflated by the price 
index  for total expenditure.  Neither  change produced  any gain in 
explanatory power  or coefficient significance.  In addition,  over the 
range of observations covered  there were  no gains to be  had  from  choosing 
a  log-linear as opposed to linear specification. 
A number  of conclusions may  be  drawn  from  this analysis of the 
government  employment-expenditure relationship. 
(i)  The  division of expenditure  between  labour costs and  the 
costs of complementary goods  and  services is not  subject 
to great changes that deprive the relationship of 
stability and  undermine its usefulness in explaining past 
employment  changes. 
(ii)  The  high levels of explanatory power  reached obviously 
follow from  the underlying  accounting identity and great 
improvements are unlik'ely to be gained  by further 
experimentation with the accounting  identity. 
(iii)  Notwithstanding  (ii),  the  scrutiny of public expenditure 
and  the introduction of cash limits point to the need 
for  a  more detailed accounting model  simply in order to 
identify government policy variables.  These  now  include 
the manipulation of the links between total labour costs 
and total expenditure,  and  total labour costs and  employ-
ment.  This could lead to changes  in the way  in which 
institutional employment adjusts relative to industrial 
employment  when  government  consumption takes a  radically 
different path  (e.g.  declines as expected for the UK). 
(iv)  The prospects for  government expenditure in the UK 
suggest that we  are entering an era when  the correlation 
between expenditure and  time will  be  broken,  undermining 
the faith we  might otherwise have  had  in using .equations 
containing both variables for  forecasting. (v) 
6.99 
Although  a  'cash limits accounting model'  may  well  suffice 
to explain certain short-run developments  in the UK,  this 
would  not be  a  satisfactory behavioural model.  It is 
desirable to treat government  expenditure as endogenous  to 
some  extent and  to allow for  supply effects and  the inter-
play of market  fo~ces at least in the a  priori specifica-
tion of a  model  df qovernment  employment.  (See,  for  example, 
Ashenfelter,  1976). 
;. 
6.6.3  Social capital formation 
Although the planning  and monitoring of  investment involves the 
work  of government  employees,  social capital formation  (SCF)  - as discussed 
in section 6.4  - includes only the expenditure on goods  and  services 
supplied by the industrial sector or  imports.  The  employment required to 
set such  investment in motion is counted as part of current expenditure. 
SCF  excludes  investment for defence purposes which is,  by convention, 
counted as part of defence current expenditure. 
On  the face of it the very severe cutback of SCF  during  the 1970s 
would  seem  to be  the most obvious  example of the burden of adjusting to 
slower growth in government expenditure tending to fall disproportion-
ately upon  the industrial sector.  After all, virtually all SCF  is supplied 
by industry as opposed to about  40 per cent of government consumption,  and 
the absorption of  imports directly  (negligible for  SCF)  and  indirectly is 
much  less in the case of SCF  because its asset structure is so dominated 
by buildings and  works. 
However,  one  should note that the multiplier effects of higher 
incomes  from  government  employment yield final  demands  for  the products 
of industry in addition to the commodity demands  generated  by government 
consumption.  Moreover,  the exigencies of energy conservation have 
inevitably led to a  scrutiny of road  building plans,  and  changes in 
population growth and demographic  structure can reasonably be  held to 
justify at least a  reappraisal of the  scale of  investment in dwellings, 
educational  SCF  and other elements of capital expenditure associated 
with the welfare  state. 
Whilst the growth rates of different components of SCF  vary 
greatly,  dwellings being much  the  slowest to expand,  and  the asset 
structure within certain components  has  changed,  notably in the case 
of health,  the rapid overall growth up to about  1973  followed  by  a 
sharp reduction overshadows  the  employment effects of changes  in 
composition to a  far greater extent than is the case for government 
consumption. 6.100 
6.6.4  Industrial  employment effects of public expenditure on goods  and 
services 
Most of the figures mentioned  in section 6.5 derive from  the use 
of the Employment  Effects Model  as described in Chapter  2.  With certain 
qualifications mentioned  in~hat chapter,  this provides  a  useful  way  of 
analysing  the relative  contr~butions of changes in productivi~y,  indus-
trial structure,  import penetration and final demand  to changes  in 
employment during  the past.  When  used to assess the industrial employ-
ment effects of alternative, marginally different,  levels of public 
expenditure during the  same  period or public expenditure plans for  the 
future,  these caveats become  more  important.  At  the  end of section 6.5 
we  considered the extent to which the estimates obtained with the basic 
Employment  Effects Model,  which is very convenient to use,  must  be 
modified when greater account is taken of the complexity of the economy. 
(a)  The  structure of the  Employment  Effects Matrix 
The  industries through which the final demands  from  government 
consumption and  social capital formation most affect the level of 
industrial employment are chemicals n.e.s.  (10),  engineering  (13), 
shipbuilding  (14),  aircraft  (16),  paper n.e.s.  (26),  construction  (29), 
transport and  communication  (33),  distribution  (34)  and  services n.e.s. 
(35}.  The  presence of shipbuilding  and aircraft is due  to the  treatment 
of capital  spending  for defence as part of current expenditure in the 
input-output accounts.  Since the analysis of this chapter is focussed 
upon the  impact of government  spending  we  are mainly concerned with 
backward  employment  linkages  from  the industries listed above.  With 
the exception of chemicals n.e.s.  the extent of indirect  job creation 
outside these  sectors by virtue of the final demands placed upon  them 
was  relatively modest.  Although any  such statement should be  tempered 
by reference to the way  in which industries are aggregated and differ 
in size,  about 80 per cent or more of the  jobs generated in 1974 via 
shipbuilding,  aircraft and distribution affected the sector receiving 
the initial final  demand:  in addition,  paper n.e.s.,  construction, 
transport and  communication,  and  services n.e.s.  absorbed  about  70 per 
cent or more.  Chemicals n.e.s.  and  engineering both accounted  for 
about half of the  jobs created through  them  but for  the latter this 
represents a  break with the estimates given for previous years which 
were  65-70 per cent. 6.101 
If we  then look at the  1974 distribution of  jobs created indirectly, 
a  large proportion arise in the three broad  service industries:  transport, 
distribution and  services n.e.s.  In chemicals n.e.s.  and  engineering, 
these account for  a  further  20 per cent of all jobs created;  in other  . 
industries the corresponding figures range  from  5  to 15 per cent.  Ship-
building  and aircraft have modest  backward  linkages to engineering  (less 
than  5  per cent) ,  all three have  linkages on a  similar scale with iron 
and  steel,  and engineering also generates  jobs for metal goods.  Other 
indirect effects amounting  to  5  per cent or so are the employment 
created in paper  and  board  by paper n.e.s.,  in building materials etc. 
by construction,  and  in metal goods n.e.s.  and  paper n.e.s.  by services 
n.e.s. 
Two  decades earlier the total  employment  effect per unit of final 
demand  was  on  average  twice that estimated for  1974.  Of  the  industries 
mentioned  above,  the total effect for  shipbuilding in 1954  was  five 
times that for  1974,  for chemicals n.e.s. it was  four  times,  for aircraft, 
paper n.e.s.  and  transport it was  twice,  for  engineering,  construction 
and distribution it was  about  60 per cent higher  and  for  services n.e.s. 
about  30 per cent higher.  The  50  per cent decline  in the  (weighted) 
aggregate  employment effect per unit of.final demand  was  due  to the growth 
in productivity  (55  per cent)  and  import penetration  (6  per cent)  offset 
by  job-generating changes in intermediate  technology  (12  per cent). 
considering the industries most affected by government  expenditure 
on goods  and  services,  the influence of changes in the intermediate 
technology matrix  and  import penetration upon changes in total employment 
effects is very small  for paper n.e.s., construction and distribution. 
For aircraft,  changes in the technology matrix also have only a  small 
effect but the rise in own-product  import penetration and  in engineering 
import substitutes adds about  25  per cent to the fall  in the total 
employment effects coefficient otherwise due  to productivity increases. 
In contrast,  the decline in the total employment  effect for  chemicals 
n.e.s.  incorporates a  technology-induced reduction amounting  to  So  per 
cent of the productivity effect.  Only shipbuilding,  of the industries 
particularly affected by government expenditure,  showed  a  reasonable 
balance of productivity,  technology and  import penetration related 
reductions in total employment effects coefficients:  the first of these 
reductions is still equal  to the  sum  of the other two,  however. 6.102 
So  far all the contributions to changes in total employment effects 
coefficients have  comprised components  tending  to reduce the number  of 
jobs generated per unit of final demand.  Engineering,  transport and 
communication,  and  services n.e.s.  break this pattern by having large 
technology-induced  increase~ in employment  effects.  In each case the 
employment gains partly come  ~hrough increases in transport apd distri-
bution inputs to these and other industries.  As  a  result,  80 per cent 
of the productivity-induced cut in engineering's total employment effects 
coefficient is offset by favourable  shifts in the structure of inter-
industry demands:  corresponding figures for transport and distribution 
are  50 and  70 per cent respectively.  In each case the impact of a 
relatively high productivity component  (despite,  for  services n.e.s., 
the  low growth in own-productivity)  is substantially moderated. 
Finally,  we  have  shown  that the impact of productivity growth 
upon  employment effects coefficients has declined relative to changes in 
the structure of intermediate demands  and  import penetration during  the 
last part of the period studied. 
(b)  The  impact of government consumption 
The  industrial employment effect of government  consumption, 
estimated using an open,  static input-output model,  was  almost  2 million 
in 1963,  compared  with the 3.4 million employed  in the government  service 
itself and  2 million employed  in public corporations.  By  1974  the 
industrial employment effect had  fallen to barely  1~ million,  government 
service covered  4.6 million and  employment  in public corporations remained 
at about  2 million.  However,  the  employment  estimates derived  from  the 
employment effects model  are adjusted for reductions in full-time hours 
of work  and  the growth of part-time working.  A rough adjustment for this 
can be made  for government  employment  and this would  reduce  the figures 
of 3.4 and  4.6 million given above  to 3.2  and  3.8 million respectively. 
So  during this decade,  despite the rapid expansion of government 
consumption expenditure,  industrial employment generated by it fell by 
about  25  per cent.  According  to our  estimates,  this decline of about 
490  thousand resulted from  changes  in the  employment  effects matrix 
which  would  have given rise to the loss of 650 thousand  jobs,  in the 
absence of changes  in the level of consumption expenditure,  and the 
offsetting effects of a  rise in expenditure amounting  to about 180 
thousand  jobs.  The  impact of shifts in the commodity composition of 6.103 
expenditure was  minor. 
Although the aggregate net  ~pact of shifts in the commodity 
structure of expenditure was  small,  this reflects the offsetting effects 
of modest but noteworthy employment effects at the disaggregate level: 
favourable  effects for  the  ~gineering industries and  shipbuilding and 
unfavourable effects for  construction,  transport etc.  and  seryices n.e.s. 
The  greater significance of the  impact of changes in the level of 
government  expenditure and  its distribution among  the main categories 
(as opposed to changes in its commodity  composition)  can  be attributed 
mainly to demand  generated for  services n.e.s.  (over  half the total net 
effect)  and construction inputs to government consumption.  If anything, 
the impact upon production industries is greater in the case of changes 
in commodity  structure than it is for  changes  in the expenditure levels 
etc.  Unexpectedly,  the net effect of these is a  small  favourable  one 
but this is swamped  by the  ~pact of productivity growth working  through 
the employment  effects matrix. 
Detailed information about the links between  changes in different 
expenditure categories and  industrial employment during  1963-74  was  given 
in section 6.5.  The  employment generated  by defence almost halves,  that 
by local government falls by  a  third,  whilst that by  NHS  and other central 
government remains about the  same.  About  80 per cent of the fall occurs 
by  1968  - the major rise in expenditure  since then manages  to reduce the 
impact of rising productivity and  import penetration in the industrial 
sector upon  employment generated there through government consumption. 
The  largest reductions for  1963-68 occur  in engineering,  construction 
and  aerospace but the first two  recover  somewhat after 1968,  adding  to 
the gains made  through services n.e.s.  However,  whereas  the growth of 
non-defence  expenditure was  sufficient to raise the demand  for  engineer-
ing products despite the decline in defence  spending,  this is not 
sufficient to prevent the  employment  effect operating  through engineer-
ing  from  falling over  the  two  decades to 1974. 
(c)  The  impact of  social capital formation 
Turning  to the direct industrial employment effects of social 
capital formation,  these are concentrated upon construction with  some 
additional  impact upon  engineering and  services n.e.s  .. 
Construction generates a  substantial indirect effect upon other indus-
tries which  in 1974  amounted  to about  a  third of  the direct effect felt 
by construction.  Indeed,  this indirect effect is greater than the total 6.104 
effects resulting from  the final demands placed upon  engineering  and 
services n.e.s.  plus the other industries.  The  engineering sector receives 
almost as large a  stimulus  from  the intermediate demands  placed upon it 
by construction as it does  f~om the additional final demand  for its 
products. 
OVer  the period 1954-74  we  find that the industrial employment 
generated through social capital formation  has  almost doubled  from  about 
600 thousand in 1954.  This net change  comes  about  through the contribu-
tion of a  higher level of expenditure amounting  to the equivalent of 
about  870thousand  jobs less the  impact of changes in productivity and 
employment  linkages between  industries leading to a  loss of  220  thousand 
jobs.  The  contributions of changes  in the distribution of expenditure 
amongst different functional  areas and  assets are relatively small. 
The  growth of capital formation on roads and  in support of miscellaneous 
public services has recorded exceptional  increases compared  with dwell-
ings which  was  two-thirds of capital expenditure  in 1954  and only one-
third in 1974.  But the asset structure of these  has  changed little from 
that in 1954  when  both were dominated  by buildings etc.  Most of the 
increase in industrial  jobs created took place during the 1960s followed 
by a  fall of about 100 thousand  between 1968  and  1974. 
The  industrial structure of  jobs created did not alter greatly 
during  the period.  Construction  took  53  per cent of the  jobs in 1954 
and  60 per cent in 1974,  services n.e.s.  took  12  and  10 per cent 
respectively in these years  and  engineering  5  and  4  per cent. 
Finally, it is worth noting  that between 1963  and  1974  the  indus-
trial employment effect of  social capital formation rose by about  400 
thousand  just failing to offset the fall in the industrial employment 
effect of government consumption of  500 thousand.  Together,  these items 
of expenditure generated about  2~ million  jobs in 1974,  split roughly 
equally between the two.  The  gain of about  300 thousand  jobs by 
construction was  largely at the  expense of agriculture,  engineering, 
shipbuilding, aircraft and transport. 
{d)  Further estimates of employment effects 
The results summarised  above are based on the use of the  employ-
ment effects model,  the limitations of which  we  have  already discussed. 
These limitations are potentially very  important when  attempting to use 
the model  in assessing the probable  employment  effects of marginal 6.105 
changes in expenditure.  Although much  remains  to be done  in this field 
of empirical analysis and  some  major methodological  issues have been 
put to one  side for  the purposes of this particular study,  the last part 
of section 6.5 examined  the consequences of progressively improving  the 
model,  dealing first with  r~sponses at the margin and  secondly with 
closing the model  to take  into account multiplier effects. 
Simulating the impact of 10 per cent changes in the main 
expenditure c·ategories using first the  simple employment effects model 
with average values of labour-output ratios and  import shares and  then 
introducing marginal values of these parameters,  we  find  a  dramatic 
change  in the  size of the  employment response.  For  total current 
expenditure the  substitution of each set of marginal parameters cuts 
the  employment effect by about  55  per cent,  the  joint impact being  to 
reduce  the effect to  30 per cent of its previous value.  But this 
obscures important compositional differences:  only other central 
government follows  the aggregate pattern,  whilst local government 
achieves  the  same  ultimate reduction because  the relatively low 
marginal  labour-output ratios introduced into the calculation are 
balanced  by relatively low marginal  import  shares.  The  employment 
effects for defence and  the  NHS  are cut to  20  and  40 per cent of the 
previous values,  the  former  being particularly affected through its 
demands  for manufactures  with marginal  import shares approaching unity. 
Social capital formation  also records a  much  reduced  employment 
effect largely through the fact that construction's marginal  labour-
output ratio is only 40 per cent of the average value. 
It was  to be  expected that such marginal adjustments would 
reduce  the  job creation estimates derived  from  the basic  employment 
effects model.  The  closing of the model  to account for  the  impact of 
higher  employment  incomes  on final demand  introduces multiplier effects 
which considerably offset this reduction.  Thus  the closed model 
estimates of industrial  employment generated are 80 per cent and  60 per 
cent of  the  employment effects model  estimates for  total government 
consumption and  total capital formation,  respectively.  The  separate 
components of these  two  aggregates perform rather differently.  For 
example,  corresponding percentages for defence  and  other local govern-
ment current expenditure are about  SO  and  170 per cent respectively; 
for  social capital formation  connected  with health and education, 
50 per cent;  and  for  road building etc.,  about  70 per cent.  As  one 6.106 
would  expect from  their relatively similar cost structures,  the disparity 
between categories of social capital formation  is less than that shown 
for  government  consumption.  Since no  additional government employment 
accompanies  social capital formation,  the increase in employment  incomes 
which provides the initial stimulus for  the multiplier process is smaller  . 
proportionately than it is for  government consumption.  On  average the 
employment effects model  estimates are therefore  lower relative to the 
equivalent macroeconomic  model  estimates whencomparing  the results for 
social capital formation with those for  government consumption. 
The  macroeconomic  model  used  to provide  the closed model  estimate 
was  a  static, basically Keynesian,  multisectoral model  of the  UK  economy: 
the particular simulation option chosen was  one  in which  the exchange 
rate,  the interest rate and  the average money  wage  are treated exogenously. 
Of  course,  there is much  debate about the appropriate model  to use  and  in 
the final part of section 6.5  we  considered the significance of the choice 
of general model  for the resulting employment effects of changes in 
government consumption and,  more  specifically,  the  importance of the 
decision whether or not to hold  the  three variables mentioned  above at 
exogenous levels.  The  main  conclusions of this discussion may  be  expressed 
as follows:  differences between estimates of employment effects obtained 
from  the closed model  and  the average  and marginal  employment effects 
models  were of a  similar order of magnitude  to differences obtained from 
(i)  using  the three main quarterly aggregate models of the 
UK  economy  to calculate the  employment gain by the 
sixth year  following  a  once  and  for all increase in 
government consumption,  holding  the  exchange rate,  the 
interest rate and  average money  wages at constant 
levels; 
(ii)  comparing  the  short-run peak and  sixth year  employment 
effects recorded  in  (i)  for  two of the three models; 
{iii)  alternative choices of  which of the  exchange rate,  the 
interest rate and  the average money  wage  to hold 
exogenous  in any given simulation; 
{iv)  simulating  the effects of income  tax reductions with 
the  three models;  and 
{v)  comparisons of the closed model  {a  multisectoral model 
based  on  annual data)  results with those of the 
quarterly models. 
These  findings  help to put into perspective the different industrial 
employment estimates calculated in this chapter.  One  might argue  that the 6.107 
degree of disaggregation in the  short-term quarterly models is as much  a 
source for dissatisfaction as is the lack of a  full  treatment of the 
economy  in the employment effects model.  But this raises general 
questions of research  strate~y going  beyond  the present study.  Nonetheless, 
we  can conclude that it is not  sensible to deny ourselves the use of a 
multisectoral model  for  the analysis of total employment effects of govern-
ment  expenditure on goods  and  services and its distribution among  govern-
ment  and  industrial employing activities.  Such models can be developed 
and,  whilst the  employment effects model  may  provide  a  useful first step 
to the analysis of  job creation,  followed  by the introduction of marginal 
coefficients,  the multisectoral model  treatment is far  superior.  It does, 
however,  give only very rough approximations to the profile of the 
economy  over  the medium-term  and  is not designed for  short-run analysis 
covering the first two  years of the forecast or  simulation period.  For 
the UK  no  operational quarterly model  which forecasts industrial detail 
has  been built.  A variety of methods of obtaining industrial disaggrega-
tions has  been used  ~n conjunction with the  three aggregate quarterly 
models:  these usually amount  to grafting on  an  input-output sub-model 
which is used  to decompose quarterly macroeconomic  aggregates  in the 
forecast. 
The  more  general  implications of our  work  are given in the final 
chapter of this report which brings together  the results of all three 
country studies and discusses questions of strategy concerning  the 
collection of statistics,  the modelling of employment effects and  the 
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Although  the control of inflation has  replaced full  emplo¥rnent  as 
the primary economic  objective of European  governmentsthere  are,  of course, 
many  policies which are intended to  impinge directly or indirectly upon 
the  level and structure of employment.  Increasingly,  governments  have 
experimented with specific measures  designed to supplement  labour demand 
within a  restrictive stance  on macroeconomic policy.  Some  of  these 
measures  have  involved working  through the price mechanism,  for  example, 
by reducing the cost of labour through  employment  subsidies;  others have 
tended to create a  further  component of the secondary labour market by 
means  of  job creation schemes  which provide  temporary employment  on  labour 
intensive projects.  Meanwhile,  restraints on  general government  consumption 
and social capital formation  have  reduced  their rates of growth 
significantly below  the  trends of the  1960s,  in  some  cases  even  leading 
to cuts in real expenditure.  In these circumstances it is not surprising 
that there has been  a  questioning of the value of temporary  employment 
measures,  especially when  some  are  continually extended and  appear  to 
achieve  a  semi-permanent status.  Many  job creation schemes  operate at the 
margin of more  conventional areas of public expenditure,  particularly 
those undertaken by local authorities, and this may  lead to  a  situation in 
which  short-term projects are substituted for  more  essential public services. 
In a  similar way,  industries greatly affected by  changes in government 
investment  (notably,  construction)  might well question  the desirability 
of perpetuating employment  subsidies to areas of manufacturing  which 
are  faced with what  seems  to be  an  inevitable long-term decline  in their 
trade competitiveness,  whilst at the  same  time  reducing capital formation 
capable of  improving  the infrastructure of the economy. 
Thus  there  seems  to be  concern,first,  about the effectiveness of 
alternative policies to generate  employment  given an overall 
macroeconomic  strategy dominated by  a  government's view of the public 
sector deficit and its relevance  to the control of inflation and,  secondly, 
about the value  a  society should place  upon  the sorts of goods  and  services 
produced  by different employing activities.  Moves  to reduce public 
spending in favour  of cutting direct taxes fall  foul  of compositional 
effects which  work  through high marginal propensities to import out of 
private consumption  and  the relatively high  labour to final  expenditure 
ratios associated with government consumption or social capital formation. 
On  the other hand,  the  favouring  of public spending  on  goods  and  services 
as a  means  of increasing employment  in an  economy  bypasses  the market 
•: 
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process by which information about consumer  preferences is transmitted  to 
producers:  it is not  enough  to  support additional  expenditures on  state 
education  and  health services,  for  example,  merely  because  they might 
create more  jobs than would  result from raduci.ng  the.~  r.ateR  of  income  tax. 
Whilst the general principles of  such debate may  be clear enough, 
the whole  field of  employment and  training policy has  been bedevilled by 
a  lack of empirical  evidence and related analysis.  Surprisingly,  perhaps, 
this extends  beyond  the technical difficulties of estimating  the costs 
and  benefits of different measures  to more  basic analysis of,  for  example, 
the  commodity  structure of government  expenditure.  The  latter was  our 
starting point. 
The  project has  been concerned  with the effects of public  expen-
diture upon  employment  in Belgium,  France  and  the United  Kingdom. 
In particular its focus  has been upon  the  structure of industrial  employ-
ment generated  by central  and  local authority expenditure  on goods  and 
services:  government  consumption relating to  such functions  as defence, 
health,  education  and other centrally or locally administered services, 
and  social capital formation,  mainly in support of  these activities, 
covering  educational  and medical  institutions,  roads,  public dwellings, 
etc.  The  aim of the project was  to  seek  to establish  (i)  substantive 
findings for  the  three countries and provide  a  comparative  assessment 
of  them,  (ii)  conclusions about  the alternative methodological approaches 
to analysis of this sort and  their statistical implications and  (iii) 
suggestions for  further research which  would  tackle important issues 
identified in the course of the project but which could not be  covered 
in the  time available. 
In the Commission's foreward  to a  previous  study carried out by 
Professors c.v.  Brown  and  C.J.  van Eijk under  the Programme  of Research 
and  Actions on  the Development of the Labour  Market the  following  state-
ment  appears: 
• •••  when  we  ask  what  the  specific effects of government 
on  employment  have  been;  and  how  decisions of a 
fundamental  nature on  the raising of government revenue 
and  the  spending of government  funds  have affected 
employment,  there  seems to be  an  astonishing absence of 
economic  analysis'. (1) 
The  Commission refers to the  'almost total  lack of research in 
the field'  reported  by  Brown  and van-Eijk in their discussion of alternative 
{1)  'The  Impact of Government  Budgetary Measures on  the Structure of 
Employment',  Study no.  76/11  (June,  1977),  p.2. 
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conceptual  frameworks  and  their review of the  empirical literature concerned 
with the  structure of employment generated through government budgetary 
measures.  These authors concluded that there is 
' •••  a  reasonably well-developed theoretical  framework(2) 
for  studying  the ways  in which  governmen~affect the 
structure of employment.  This  framework  has hardly been 
used to look at employment  structure.  Consequently 
little is known  about  ways  in which  employment  structure 
is affected  by government activity.' 
The  present study  should  be  seen against that background.  The 
absence of much  previous  work  for  the three countries involved  has meant 
that very basic analysis has  had to be conducted  just in order to make 
quite elementary international comparisons.  OUr  main report is a  long 
one  simply because  we  have,  in these circumstances,  felt it necessary to 
go  into greater detail than might otherwise have  been  thought desirable. 
At  the  same  time,  however,  we  are conscious of there being much  more  to 
be done  before policy-makers and  those administering programmes  are 
provided with an adequate  empirical  framework  for dealing with employment 
issues at the national  level or for dealing with questions involving  the 
distribution of resources at an international level,  such as the 
European Community. 
Some  Empirical  Findings 
In the empirical analysis we  have  tried to co-ordinate class-
ifications and methodoJogy,as  far  as data and model  structures permit, 
so  as  to facilitate comparative analysis  and provide  a  reasonable degree 
of generalisation in our  conclusions where  this is appropriate.  Beyond 
the  common  analytical core established for all three economies,  each 
country study has  exploited the availability of data and  access to 
operational multisectoral models  applicable to it, in order to pursue 
the  study of·particular developments.  The  Belgian study has paid special 
attention to the effects of the major  post-war expansion of expenditure 
on  roads  and  other public  works;  the  French  study has  concentrated 
upon  the problems of assessing  the  short-term consequences  for  the 
structure of output and  employment of  the budgetary measures  taken to 
reflate the French  economy  during  1975-76;and  the  UK  study has disag-
(2)  One  might,  instead,  refer  to  a  collection of  frameworks  from  which it 
is possible to choose  one  suited  to the particular purpose  in hand, 
e.g.  the analysis of  the effects of marginal  changes  in taxes or 
subsidies,  or  changes  in the overall  level  and  pattern of government 
consumption expenditure. 7.4 
gregated government  consumption  and  social capital formation  into 
several groups  in order to investigate their effects upon  employment 
over  the period 1954-74 at a  detailed industrial level,  taking  a 
medium-term perspective.  These  examples,chosen  for  special 
study  in one country only,  test the methodological  and practical problems 
of analysis in cases of considerable significance to policy-makers 
in all three countries. 
The  references to empirical  findings  given in this  summary chapter 
can only be  of the most  selective kind  and  we  have  chosen  to illustrate 
the main  themes  of  the  study using  the results  drawn  from  whichever 
country  seems most  appropriate,  rather than  attempt to review the  estimates 
obtained for all countries.  This makes it possible  to move  more  easily 
between  the  common  core  and  the  supplementary analysis drawing  upon  the 
findings  for  one  or more  countries as  required.  It also gives  a  better 
flavour  of the whole  subject area  and provides  a  useful basis for  discussing 
the methodological  issues and  suggestions  for  furtherreearch  . 
Common  to all the  three  country studies is an  analysis of 
government consumption  and  social capital formation  which  pays attention 
to the  composition of industrial inputs required in these activities. 
The  significance of direct imports  absorbed  by government in order to 
satisfy these demands  is then  considered.  This is followed  by  a  study 
of  the  way  in which  demands  placed  upon domestic  suppliers lead to the 
ramification of inter-industry demands:  industries not directly affected 
by  the initial purchases made  by government  are  stimulated indirectly 
through  supplying inputs.  industries which are affected directly. 
give rise to additional demands 
for  imports required  c  industry - these are  termed indirect 
imports.  A useful  way  of studying the pattern of these  linkages 
between  industries in terms of their employment implications is to estimate 
an'Employment Effects Matrix'.  This  shows  the  total employment effect 
per unit increase in final  demand  experienced by  any given industry, 
together with  the distribution of that total amongst  the  industry 
receiving the initial stimulus and  the  industries expanding in  support 
of it.  If we  use  the Employment Effects Matrix  in conjunction with 
a  particular pattern of final  demand,  such  as  government health 
expenditure disaggregated into the purchases of different goods  and 
services  from  domestic  and  foreign  suppliers,  then it is possible  to 
trace  the  employment  impact of this expenditure  through  the inter-
industry system,  taking into account direct and  indirect  imports~ 
to obtain  the industrial distribution of  the ultimate  employment effect. 
'  . 
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For  a  country  such  as  Belgium with an  exceptionally open 
economy,  the proportion of the potential employment effect of government 
consumption  which is  'leaked'  abroad  through  imports  amounted  to  almost 
one  third in 1970.  Roughly 10  per cent was  lost through government direct 
expenditure  on  imports  and  a  further 20  per cent indirectly through  the 
industrial demands  for  imports.  The  correspondi!lg  figures  for  France  and 
the  United  Kingdom  are much  less.  This  reflects  not only  the  smaller 
degree of  inherent openness  (by  virtue of  size,  resource base,  access  to 
foreign markets,  developed  industrial  structure,  etc.)  of  these  economies 
relative to that of Belgium but also  the extent to which  their governments 
exercise particular control over  the placing of contracts with foreign 
suppliers.  It is worth noting that,in the  case  of Belgium,direct imports 
associated with government  expenditure on  goods  and  services grew  strongly 
during  the  1960s whereas  in the  UK  such  imports  continued  throughout 
1954-74  to comprise  a  relatively small  and  fairly constant proportion of 
expenditure. 
(i)  The  generation of industrial employment 
For certain industries in all countries  these direct or  indirect 
leakages to imports are  small.  The  employment creation effect of  government 
spending  has,  for  example,  been  enhanced  by  the  fact  that the greatest 
long-term growth  has  occurred  for  expenditure  on  social  capital  formation. 
This affects,  in the first place,  construction with negligible direct 
import content  and relatively high  labour  input per unit of output. 
Imports are,  of course,  drawn  in especially through  the  supply of manufacturing 
inputs required by construction but  the  final effect is still small. 
On  the other hand,  whilst the growth of social capital  formation  has  been 
exceptional, for  the  UK  it began  from  a  low  absolute base  when  compared with 
governmeHt consumption:  for  example,  the  former  trebled during  1954-74 
but in 1974  was still less than  a  third of the latter,  which  had  increased 
by only  30 per cent during  the  same  period. 
The  construction industry tends  to experience  intermediate demands 
from other industries which are  small  in relation to the demands it  places 
upon  them.  Employment  in construction  i.~J,  th.Grt'forc,  mainly dependent  upon 
the final  demand  for  its products.  Other  industries,  especially in the 
manufacturing  sector,  participate extensively both as  suppliers and 
customers  in the complex of  inter-industry flows of goods  and  services, 
whereas certain service industries are more  noted as  suppliers of inter-
mediate  inputs rather than  for  backward  linkages  which  stimulate other 
industries.  The  use of .the  Employment  Effects Matrix is particularly help-
' 
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demand  for  which  expenditure is  le~s concentrated upon  certain commodities 
than is the  case  for  social capital formation.  About 90  per cent of  the 
latter falls initially on  the construction sector,  a  figure  not even  reached 
for  government  consumption  by  adding  together the  amounts  devoted  to the 
three  leading industry groups,  engineering,  construction and'other 
market  services~  (3) 
The  commodity  structuresofgovernment consumption in Belgium,  France 
and  the  UK  de  not  differ dramatically when  considering  the  lirni ts 
of comparability that can be  achieved with the data available.  The  main 
branches mentioned  above  absorb  about  55-60 per cent of expenditure  in 
each country.  Spending  for  Belgium is more  evenly distributed amongst 
these industries whereas  about  30 per cent goes  on other market services 
for  France  and  on  engineering products  for  the  UK.  Electricity,  gas  and 
water,  and  transport and  communication  absorb  a  further  l0-15 per cent. 
As  expected,the  significance of direct imports  by governmentdis-
cussed earlier  varies considerably across industries.  But with the 
exception of construction,  already noted,  the industrial patterns of 
direct import penetration differ very much  between  countries as well. 
To  some  extent this might  have  been  anticipated because of  the very 
great difference in  the  aggregate proportions of government  consumption 
imported directly:  about  30 per  cent for  Belgium  and  less than  10 per cent 
for  France  and  the  UK.  However,  expenditure on  engineering products 
involves  80 per cent of imports  for  Belgium  and  less  than  10 per cent for 
France  and  the  UK;  and  that on  other market  services involves about 
20 per cent of imports  for  Belgium  and  the  UK  and  only  1  per cent for 
France.  More  predictable,  given  the aggregate  national  figures,  10 
per cent of Belgian government  spending  on  electricity, gas  and  transportser-
vices is devoted to imports  compared with less than  2  per cent for  France 
and  a  negligible amount  for  the  UK. 
Whilst  the  pattern of commodity  expenditure  for government 
consumption is more  widely distributed amongst  industries than is the 
case  for social capital formation,  in fact only about  a  quarter to  a 
third of government  consumption is spent on  industrial commodities. 
The  majority is primarily payments  to public  employees.  This  makes it 
especially important to  take  into account  the  further  impact upon 
industrial employment  when  these  incomes  are  spent  by private consumers. 
We  shall return  to this point later as part of  the  general matter of 
accounting  for  the effects of changes  in incomes of  employees  and  firms 
accompanying  the  changes  in industrial  and  government  employment.  However, 
(3)  The  names  of  branches  or  industries  adopted  in  this  summary  report cor-
respond  to  those  used  in Chapter  3  wrere  they  are  related  to both European 
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in our analysis of the French  a.nJ  UK  economies  this element serves to 
distribute  th(•  ..::mpluym12nt  effe..:t.  even more  widely across  industries, 
with  a  bias  towards  services. 
(ii)  The  growth of the pubLic  sector 
The  impact of government expenditure on  goods  and  services on 
employment in Belgium  and  the  UK  may  be  set against the  growth of 
government  employment itself.  In the  UK,  employment  has  grown  most quickly 
in education,  an  area  of consumption expenditure where  the  complementary 
demands  for  goods  and  services are  smallest relative to the wages  and 
salaries bill.  In that sense  there has  been  a  shift in the pattern of 
expenditure  in favour  of creating jobs in the government  services as 
opposed  to  the industrial sector:  according  to  the  Employment Effects 
Model,  industrial employment generated  through government  consumption 
fell from  2  to  1~ million during  1963-74,  government  employment  rose  by 
about  ~ million  (from 3.2  to 3.8 million,adjusting  jobs  to  a  full-time 
equivalent basis)  and  employment  in public corporations  remained at about 
2  million.  However  the rise in social capital formation  generated about 
400  thousand  jobs,  just failing to offset the  fall  in industrial employment 
attributed to government consumption. 
For  Belgium,  over the period 1959-70 the shift in the composition of 
jobs generated also occurs  to  the  advantage of government  employment  although 
there is a  small  net increase in industrial  employment,  about  10 per cent, 
related to government  spending and  this supplements  the  expansion of 
government  employment  by about  a  third. 
(iii)  Changes  in Employment Effects Matrices over  time 
The  structure of employment  linkages between  industries  clearly 
playsan important role in the  transmission of changes  in government 
final demand  into changes  in industrial output and  employment.  Our 
analysis describes  changes  which  have  taken place in these  linkages 
for Belgium  and  the  UK  and,  for  the  latter,  decomposes  them  into the 
different contributions made  by changes  in  (a)  the  structure of intermediate 
flows  of goods  and  services between  industries,  (b)  industrial productivity 
and  (c)  import penetration.  The  Employment Effects Matrix  proves  to be 
a  useful  accounting device within which  to consider  the relative importance 
of these influences in different sub-periods.  Whilst  the dominant  effect 
throughout  the period 1954-74 is clearly the  one  attributed to  the  growth 
of productivity,  this declined relative to  changes  in inter-industry 
structure and  import penetration during  ~he last part of the period 
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(iv)  Other areas  of  empirical analysis 
In addition to the areas mentioned  above,  the  study  includes  two 
pieces of time series analysis.  The first is a  spectral analysis of the 
Belgian relationship between public investment in construction  and  various 
indicators of  economic  activity in an  attempt  to establish the  extent to 
which  such  investment has  in practice operated  contra-cyclically as 
intended.  The  scale reached  by  Belgian social capital formation  by 
public administration,  unlike  that for  the  UK,  compares  with  the  scale of 
government  consumption.  Such  a  large programme  is likely to have  signi-
ficant  influence  on  the general  economic cycle itself but within  the 
qualifications expressed,  the conclusion reached  is that investment in 
public buildings  and  works  has if anything  been pro-cyclical,  tending  to 
follow  the cycle  rather than moderating its effects very much. 
The  second piece of  time  series  analysis focussed  on  the  links 
between  government  employment  and  expenditure  in the  UK  at a  disaggregated 
level.  It proved  to be quite straightforward to achieve statistical 
relationships which  explained  fluctuations  in  employment  in terms  of 
fluctuations  in expenditure,  rather analogous  to  the well-known  short-term 
employment function used  in modelling  industrial employment.  These  are 
considered in  the  context of  UK  policy changes  which are already breaking 
the general  upward  trend  in both government  expenditure  and  employment 
and  altering the  composition of  expenditure.  Certain econometric.aspects 
of  the results suggest that a  more  elaborate model  would  be  needed  in 
order  to provide  a  satisfactory basis for  discussing  the effects upon 
employment of alternative combinations of expenditure plans  and  so-called 
'cash limits'  on  the  one  hand  and public sector  incomes  policies on  the 
other hand. 
Although both of  these empirical studies have  a  number  of methodolo-
gical points to make  we  shall confine our  summary  of  the methodological 
issues,  given below,  to  the mainstream of the  analysis of  industrial 
( 
employment generated by government  expenditure. 
'  I 7.9 
Methodological  issues 
The  basic Employment Effects Model  has  a  number  of limitations. 
Whilst providing  a  useful  framework  for  the  analysis of past changes 
as indicated in the  findings  reported for  the  UK,  it must be  used with 
great care when  assessing  the probab+e  employment effects of marginal 
changes  in expenditure.  We  know  from  empirical research on  the Belgian, 
French  and  UK  economies  that not only is the  response of employment  to 
changes in output relatively slow,but the  final  adjustment is usually 
considerably less than  equi-proportionate and,  moreover,  both the  time 
profile of the  employment  change  and  the ultimate level  reached will 
depend  upon  the general state of the economy.  In addition,  there is 
evidence  on  the extent to which  domestic  output,  stock-holding and  imports 
accommodate  changes in final  demand  initiated by  government budgetary 
measures:  this also indicates  the  importance of the overall  economic 
circumstances in which  the measures  are introduced.  The  response of 
domestic output to an  increase in demand  could well be  negligible 
for  certain industries or,  if it were  significant,  may  lead only to 
a  very slight increase in domestic  employment. 
The  Employment Effects Model  can  be modified  to take  account 
of  such aspects of  economic  behaviour as far  as  they affect changes  in 
productivity and  import penetration.  However,  complete analysis of the 
employment  consequences of  a  stimulus  to demand  in certain industries 
(the direct employment  effect)  and  the industries supplying  them  (the 
indirect employment effect)  must  assess  the  importance of  the  subsequent 
chain of economic  responses  following  from  the fact that the  incomes  of 
employees  and  firms will have  risen and  the spending of these will create 
a  further  induced  employment effect.  The  input-output model  must  then 
be  integrated within  a  full-scale macroeconomic model.  This  enormously 
extends  the demands  placed upon model-builders  and  those  responsible  for 
national statistics. 
Our  study has  investigated these issues in the context of the 
French  and  UK  economies,  using  a  short-run  perspective for  the  former 
and medium-run  perspe:tive for  the latter.  In the  French case,  a 
number  of measures  were  evaluated in addition  to government  consumption 
and social capital formation,  including transfers or subsidies to households 
and  firms.  The  quarterly multisectoral model,  'METRIC',  used  in the  French 
analysis,  brings  to  light several  factors  which  serve to alter the  scale 
and  structure of  employment generated by government  expenditure  from  that 
which might  have  been  expected  from  the basic  Employment  Effects Model 7.10 
and  even the modifiedversion.  This  can  lead not  just to different 
estimates of employment created in various industries but also to 
apparently perverse results when  using  the more  sophisticated model, 
where  the direction of the employment  response  is the opposite of that 
expected.  The  behaviour of imports  can be  such that a  stimulus  to  the 
economy  can lead to  a  lower  level of  employment  than  would  have  occurred 
without the  stimulus. 
Such perverse results are  less  likely  to  be  sustained over  the 
medium  run but are extremely important for  employment policy nonetheless. 
A satisfactory explanation of  them  can only be provided by careful 
analysis of the  complete  economic  situation covering  the period in 
question:  this is given in the French chapter of our report.  However, 
the general  features  which distinguish the results of using  the French 
macroeconomic  model  from  those of the  Employment Effects Model  also 
appear  in the analysis of  longer  term  change.  In both cases  the  induced 
employment effect taken  account of in the full macroeconomic  model  is 
insufficient to offset the  impact of altering the  Employment Effects Model 
to allow for marginal  responses of productivity and  imports  (both of 
which  tend to reduce  the  employment  impact) :  in aggregate  the macroeconomic 
model  estimates of  employment gains  from  higher government  expenditure 
are  lower  but this disguises  a  shift in the distribution of  employment 
generated.  This shift is large  enough to raise  employment estimates for 
parts of  the service sector,  using  the macroeconomic models,  above  those 
obtained using  the  Employment Effects Model. 
The  differences between  the estimates,  are  therefore,  very significant 
and,useful  as  we  believe  the  computationally simpler model  to be,  it is 
clearly desirable to consider the  importance of induced effects as well 
as that of marginal  responses of productivity and  imports.  As  regards 
what  sort of macroeconomic  model is most  appropriate  for  the analysis of 
the  impact of government  spending  on  employment,  there  seem  to be  two 
main  strategies.  The  first is to graft on  to  an existing aggregate quarterly 
macroeconomic  model  a  number  of devices  to disaggregate certain components 
(i.e.  private and public  consumption,  investment,  exports  and  imports)  into 
their industrial detail.  Various  checks  are  then  done  to try to 
ensure  the mutual  consistency of disaggregate  and  aggregate  components, 
followed  by  the  necessary  ad  hoc  adjustments.  The  second  strategy is to 
concentrate  upon  building  a  multisectoral macroeconomic  model  in which 
an  input-output model  is embedded within  a  moacroeconomic  framework.  The 
latter is,  in particular,  a  major  undertaking  and  this would  normally 
limit it to using annual  data  - making it mainly  suitable for medium-run 
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a  period of five years rather  than  fluctuations  expected over  the first 
two  years of a  forecast period.  A third strategy suggests itself, 
however,  and  this involves  the development of  a  quarterly multisectoral 
model  breaking down  the  economy  into  just enough  sectors,  say  ten,  to 
capture  the major  structural features  without generating the great 
burden resulting  from  trying  to  track quarterly fluctuations  in industrial 
output and  employment with  a  much  more  detailed industrial classification. 
On  the other hand,  models  have  ntany  purposes  in addition to 
providing  a  means  of  simulating or forecasting  the  structure of employment. 
And  the debate about  the  choice of model  strategy should be  conducted 
on  broader ground  than  has been  covered here.  What  we  can conclude  though 
from  the  UK  chapter is that the variation in employment  estimates  from 
simulations of changes  in government consumption  using different aggregate 
quarterly macroeconomic  models  is  of  a  similar order of magnitude  to that 
obtained when  considering the different multisectoral models  (i.e.  the 
simple Employment Effects Model  and  the version adjusted for marginal 
responses,  plus the full multisectoral macroeconomic  model).  This 
situation could well  apply to models  available for other countries but 
such a  review has  not been part of our  study. 
Before  turning to our  recommendations  for  future  research,  it is 
also worth underlining  a  point made  earlier in this summary  chapter.  As 
a  matter of statistical methodology  the  harmonisation of disaggregated 
treatments of government  expen~iture on  goods  and  services poses considerable 
difficulty for  staff of the SOEC.  The  input-output accounts provide  the 
necessary basic  framework  but  some  modifications would  seem  to be  required 
in order to provide  a  statistical framework  which  lays out the  structure of 
national expenditure affecting the provision of certain services which 
either directly or indirectly are  funded  largely by  the state.  This will 
involve dealing with government  transfer  payments  to persons  and institutions 
which are  strongly associated,  if not actually tied to,  the purchases of 
certain goods  and  services in support of  a  major  service,  for  example, 
health provision  (or moving  somewhat  outside  the mainstream of this study, 
in support of certain other types  of expenditure,  for  example,  aid to 
industrial investment in plant and  machinery) . 7.12 
Recommendations  for  further research 
Whilst there have  been  international studies of general  trends 
in public expenditure,  the territory we  have  explored in this study has 
been  largely uncharted.  The  structure of  employment  generated by 
government  consumption,  for  example,  has not been  subjected to much 
previous analysis,  despite amounting  (in  1975)  to roughly  15 per cent 
of GOP  in Belgium  and France  and  about  20  per cent in the  UK.  The 
relationship between  the  impact of this expenditure upon  certain product 
and  labour markets  and  the  conduct of national  and  Community policies in 
economic  and  social fields  has  been generally  recogn~sed by  some 
academic  researchers  and officials but a  thorough discussion is hampered 
by  the  lack of statistical and  economic  analysis  to provide  the necessary 
points of reference. 
During  a  period in which  a  reappraisal of the role of government 
spending is likely to  accompany relatively high levels of unemployment 
and  important changes  in industrial structure, it would  seem  worthwhile 
to build up  a  more  comprehensive  statistical picture of government 
spending for  the purposes of collective consumption  and  social capital 
formation.  This  should provide  a  basis  from  which  to begin to assess 
its changing  composition within traditional areas of expenditure  and 
the character of itsdiverafication into new  areas.  Resources  could be 
channelled into marginal  employment programmes  only to find  that their 
effects are cancelled out by other  changes in policy introduced 
independently or brought about partly as  a  response  to the  new  measures. 
So  capable is the general  economic machine of swamping  any  job creation 
measures,  whether operating within the market or non-market sectors,  that 
a  much  better technical grasp is required of the employment  linkages which 
exist within  a  given country and  between countries.  Otherwise potentially 
very  imaginative projects operating at national or Community  level in an 
attempt to deal  constructively with high levels of unemployment  and 
structural change  may  end  simply in disappointment. 
Although  these more  general  remarks  bring  to mind  several 
important areas of possible research,  the  recommendations  made  below 
arise largely from  the empirical analysis  and methodological  conclusions 
of this particular study. 
(i)  Without pursuing  consistency for  consistency's sake,  some  steps 
should  be  taken  to harmonise  the  treatment given  to  the disag-
gregation of government  consumption  and  social capital  formation 
in the Community  input-output  tables.  In particular,  this should 
aim  to provide  information about  the cost structures involved in 7.13 
providing certain services and  the  degree  to which  a  government 
is directly or indirectly involved in their provision - the role 
of transfer payments  tied to expenditure  on  certain commodities 
needs  to be  considered in this context. 
(ii)  Having  investigated the  impact of certain types of government 
spending  on  the structure of employment  in Belgium,  France  and 
the  UK,  there is inevitably a  curiosity about  the mechanisms at 
work  in other countries and  for other types of government  spending. 
Bearing in mind  the general proposal for  'a major  research effort' 
made  by Professors  Brown  andvan Eijk  in  their review of research, 
further basic work  of the  kind  undertaken in this study would  seem 
to be  worthwhile. 
(iii)  The  broad  recommendation  in  (ii)  is,  however,  accompanied  by  a 
further more  specific proposal.  This is to review the main 
operational macroeconomic  and multisectoral models  currently 
used  in different countries,  concentrating upon  their treatment 
of the  labour  sector and its links with  the rest of the economy 
and  upon  the  scope this gives for  the analysis of the effects 
of alternative arrangements for national or  Community  spending 
upon  the level  and structure of employment.  This  would  complement 
the  review carried out by  Brown  and van Eijk of  the  ern·riiical 
evidence actually availablP  by  looking  instead at that capable of 
being produced  if a  suitable  framework  for  collaboration between 
the  relevant modelling  groups  could be devised. 
(iv)  This  study has been concerned with  the general  thrust of 
government  expenditure  on  goods  and  services although the 
French analysis  has  explored the effects of a  particular 
configuration of policy measures  introduced at the margin.  A 
further  selective analysis of Community  expenditure  in conjunction 
with,  for  example,  marginal  employment programmes  run  by national 
governments  would  be  of interest.  This  would  shed  some  light on 
the degree  to which marginal programmes  have  very different cost 
structures from,  for  example,  the  average pattern of government 
consumption'  on  the substitutability between  Community  and 
national expenditure  and  the  likely net effects upon  employmen~ 
and  on  the feasibility of devising  and monitoring measures  which 
could genuinely be  aimed at certain industrial,  occupational or 
regional groups of the  labour  force  across the Community. STATISTICAL  ANNEX  AND  BIBLIOGRAPHY Ab.l 
A6.1  Government  Employment  Statistics 
The  data for  Table 6.6were taken from  Economic  Trends for January 
1979 and earlier issues.  The  published data to 1957  are inconsistent 
owing  to various changes in classification between the categories such 
as the transfer of the  UK  Atomic  Energy Authority from public corpora-
tions to Central Government.  Data prior to 1957  is also only available 
for Great Britain.  Estimates for  the  UK  were obtained  by grossing up 
the  GB  figures  by the ratio of  UK  to GB  over the period 1957  to 1959. 
This adjustment will also take  some  account of the inconsistencies 
noted above.·  To  the extent that those bodies which  were  transferred 
from  one category to another grow at the  same  rate as the category from 
which they were  removed,this will be the correct adjustment. 
The  adjustment factors are given in Table A6.1. 
Table A6.1 
Adjustment Factors Applied to Years  Preceding 1957 
H.M.  Forces 








The  data for Table  6.7were  taken from  the Department of Employment 
Gazette for  October  1975  and  corresponding articles in later issues. 
The  estimates are based on the DE's continuous census of employment 
series using  the 1968  SIC.  Dataare not available on this basis prior to 
1959.  Esttmates for the earlier years are taken from  the Historical 
Abstract of Labour Statistics 1868-1968,  Tables 138 and 139.  These 
numbers are based on the national  insurance card count and are classified 
according to the 1948 or 1958  SIC.  Adjustment factors to account for 
these differences were  computed  using overlapping estimates on the 
different classifications and  a  consistent series derived.  The  adjust-
ment factors are given in Table A6.2. Ao.L 
Table  A6.2 
Adjustment  Factors Applied  to Years  Preceding 1959 
Educational  Males  1.1471 
Services  Females  1.1838 
Medical  and  Dental  Males  1.0723 
Services  Females  1.0492 
National  Government  Males  0.9425 
Services  Females  1.0588 
Local  Government  Males  0.9471 
Services  Females  0.7960 
The data on  employment used  in  sections 6.3.2 and  6.3.5 are based 
upon  estimates compiled  by the cso.  The  numbers  are based on the census 
of  employment  but provide  a  breakdown of health and  education between 
private and  public  sectors and distinguish civilian employment  in 
military defence  from civilian employment  in other central government. 
The  information on  expenditure and  wages  and  salaries is taken from 
Tables  9.3  and  9.6 of the  1967-77  Blue  Book  and  corresponding tables in 
earlier volumes.  Estimates of part-time employment are taken  from  the 
economic  activity tables in the censuses of population and  the census 
of employment.  Estimates for  intervening years  were  obtained by linear 
interpolation. 
The data  source for  section 6.3.3  is the Department of Employment 
series on Manpower  in Local Authorities  (MLA)  published annually in the 
Gazette until 1974.  Since  1974  a  new  series broadly comparable with 
the old has  been  introduced,  collected by the Local Authorities' 
Conditions of Service Advisory Board. 
The  classification of departments  and  services used  was  as in the 
original  surveys with the  following  exceptions.  'Slaughterhouses'  and 
'restaurants and  canteens'  were  included in other departments with 
'all other local authority departments'.  Adjustments to the data prior 
to 1961  were made  to transfer  school  canteen staff previously in 
'restaurants'  etc.  to  'education- other staffs'.  This  was  done  by 
multiplying  the ratio of  'education  - others staffs'  for  1961  to the 
sum  of  'education  - other staffs'  plus  'restaurants and  canteens'  by 
the number  of staff in  'education  - other staffs'  plus  'restaurants and 
canteens'  prior to  1961.  As  water  supply was  removed  from  the control 
of local authorities  in 1974,  this is excluded  from  the estimates for 
all years.  The  new  survey  introduced in 1975  adopted  a  very similar 
classificati.on,  most categories being equivalent to those used 
previously.  Exceptions  were  that  building  and civil engineering was A6.3 
divided into  'town and  country planning'  and  'construction';  'health 
services'  was  re-titled  'social services'  and  a  far more  detailed break-
down  was  given for other departments.  We  have  re-aggregated this data 
for consistency with the old series. 
The major remaining discontinuity appears to be  the inclusion of 
traffic wardens  in the police service whereas they were previously 
excluded.  In 1971  these  numbered  some  36  thousand but no  estimates are 
available for more  recent years.  Other discontinuities,  connected in 
particular with the reorganisation of local authorities in 1974,  are 
referred to in the text.  A rough comparison of this data set with that 
used in section 6.3.2 is given in Table A6.3.  The data from  section 3 
has been converted on to a  GB  basis for  this comparison while the MLA 
data has been aggregated  into just two  categories. 
Table A6.3 
Comparison of MLA  and  CSO  Estimates of Employment 
Local  Education  Other Local  Government 
C.S.O.  M.L.A.  C.S.O.  M.L.A. 
1963  851  847  804  834 
1964  905  901  791  845 
1965  941  937  795  862 
1966  992  985  828  893 
1967  1052  1041  867  916 
1968  1077  1101  859  924 
1969  1162  1159  858  916 
1970  1211  1205  881  904 
1971  1263  1258  904  921 
1972  1332  1325  934  952 
1973  1400  1394  960  978 
The  series for  local education correspond quite closely,  that for 
other local government  shows  a  difference averaging around  30 thousand 
throughout the period.  The  source of this discrepancy is not clear but 
is probably mainly due  to the exclusion of parts of construction 
employment  in the cso  series. A6.2  Adjustments for Freight and  Insurance in the Absorption Matrix 
In order to construct an  employment  effects matrix the vector of 
import shares needs to be positive whereas  the data in Armstrong  (1974} 
does not satisfy this requirement.  This section of the annex  explains 
the reason for  the existence of non-positive  import  shares and outlines 
adjustments  which  avoid this problem. 
A6.2.1  General  nature of the problem 
In terms of the notation used earlier, domestic  industry outputs 





A  [  A  A  -1 J A  q  =  I-A +  s(I-s)  p 
q  is the vector of domestic  industry outputs 
A is the input-output transactions matrix 
p  is a  vector of final demands 
A. 
s  is a  diagonal matrix of import  shares 
"  "  -1  s  =  (m+q)  m 
m is a  vector of imports 
.  •  •  •  •  •  ( i} 
Extending  (i)  to form  a  vector of labour inputs  (E)  gives: 
,..  [  "'  ,..  -1 J  ,..  E  =  g  I-A +  s (I-s)  p  •  .  •  •  ( ii) 
where  g  is a  vector of labour-gross output ratios 
The  input-output transactions matrix  (A)  does not distinguish between 
domestic  production and  imported  supplies.  This division is accomplished 
by the use of the  import  share vector. 
One  of the necessary conditions for the meaningful  solution to be 
obtained from  (ii)  is that the individual  import  shares always  satisfy 
0  ~  s  ~ 1.  However,  this condition is not  always met for  the data on 
i 
import  shares given in Armstrong  (1974)  where  imports of the transport 
and communication  industry are consistently negative over time.  This 
problem arises out of the measurement of imports.  Imports are measured 
on  a  c.i.f. basis  (i.e.  including the value of transport and  insurance). 
If no  adjustments are made  then the  total  supply of the transport 
industry will  be overstated by the double-counting of domestic  freight 
and  insurance charges in imports as well as in domestic output. 
Armstrong  avoids this double-counting  by deducting domestic charges  from 
(•1) 
imports of transport leaving  a  negative  figure  for  imports of transport.  --
(l)  In 1963  the domestic  share of freight and  insurance is E288m  as 
compared with total  imports of transport of  E236m,  leaving a  net 
figure of  -E52m. A6.5 
In other words,  a  deduction is made  in one  industry - t.ransport,  in order 
to avoid duplication of domestic output of the transport industry as part 
of the  imports of all industries.  This is due  to the inclusion of 
freight charges in the  imports of the industry associated with the produc-
tion of that commodity of imports. ( 
2
)  The  treatment of Armstrong 
differs from  that used in the later 40-industry CGP  model  of Barker  (1976) 
where all freight and  insurance payments  (whether  foreign or domestic) are 
included in imports of travel and  then deducted  in total  as the freight 
and  insurance adjustment.  Thus data for  1974  is unaffected.  This adjust-
ment appears in unallocated  imports  (complementary  import 17). 
A6.2.2  An  illustrative example 
The  following  example is taken  from  Armstrong  (1974).  Table  A6.4 
represents an aggregation of the 1963  table of commodity balances. 
The  table clearly shows  that in order not to count part of the domestic 
out.put of the transport industry twice,  a  negative  import adjustment has 
to be made.  A similar adjustment is made  for  insurance but,  in this 
case, it is not sufficient to offset the positive value for  imports by 
this industry. 
Table A6.5 gives the corresponding absorption matrix  where  commodity 
outputs of intermediate goods  are  shown  as the  row totals.  The  columns 
show  the total absorptions of commodities  by each sector. 
Armstrong implicitly includes all freight and  insurance payments  in 
the imports of the relevant commodity.  That is, the cost of carriage of 
oil,  say,  is included in the figure for  imports of primary commodities 
in Table A6.4  and,  since the absorption matrix does  not distinguish 
between domestically-produced and  imported supplies,  the cost of carriage 
is also included in the relevant element of the absorption matrix. 
In total,  therefore,  'true'  commodity supplies will  be over-stated by the 
cost of freight and  insurance on  imports for all sectors other than 
transport,  to which these charges conceptually relate.  Supplies of trans-
port are consequently under-stated by this amount. 
If we  re-allocate freight and  insurance charges  from  the other rows 
of the absorption matrix to the transport row,  the problem is then 
avoided. 
(2)  Services n.e.s.  is also affected by the treatment of insurance on 
imports.  In this case,  however,  imports remain positive after this 
correction. l"\Oe'IJ 
Table  A6.4 
Aggregate  Commodity  Balances,  1963 
Demands  Supplies 
Commodity  Final  Intermediate  Total  Domestic  (1) 
Output  Imports 
Primary  1,905  2,295  4,200  2,746 
Manufacturing())  13,916  15,433  29,349  26,108 
Construction  3,078  830  3,908  3,908 
Transport  2,181  1,459  3,640  3,692 
Other  Services  7,429  3,023  10,452  10,163 
Total  28,509  23,040  51,549  46,617 
Source:  Armstrong  (1974),  Table  11. 
Notes:  (l)  Includes import duties. 
(2)  Imports as a  percentage of total supplies. 
(3)  Includes gas,  electricity and  water. 
Table  A6.5 







Commodity/Industry  Primary  Manufacturing  Construction  Transport  Other 
Services 
Primary  73.4  1,588.1  43.0  37.5  22.0 
Manufacturing  857.4  11,171.3  1,227.8  478.8  1,463.7 
Construction  49.5  69.3  586.9  33.4  90.9 
Transport  82.0  785.2  74.4  323.6  193.8 
Other Services  252.8  1,819.1  186.8  113.6  650.7 
Complementary goods  - 765.0  - - -
Total  1,315.1  16,198.0  2,118.9  986.9  2,421.1 



















Note  :  (1)  There  is an error in source Table  14  for  the  row  total of 7.1  tobacco. 
This has  been corrected here. A6.7 
An  example of this treatment is shown  in Tables A6.6  and  A6.7.  Here 
we  have  assumed  that the total freight element is £300m  and  that £200m  is 
included in the manufacturing row of Table  A6.4  and  £100m  in the primary 
row.  Thus,  in Table A6.6  we  reduce  imports  by  these  amounts  which reduces 
total supplies by  an  identical amount.  The division of payments between 
final  and  intermediate demand  is then assumed  to be  SO  :  So.  The  total of 
commodity  supplies in the transport row is now  increased by  £300m  as are 
imports.  The  import share for  transport is now  positive.  Final and  inter-
mediate demand  is increased identically with the reduction in the other 
rows.  Within this exercise domestic  commodity outputs are unchanged,  as 
are the  totals of final and  intermediate demand.  Table A6.7  takes the 
intermediate demand  component of Table A6.4  and distributes the freight 
and  insurance element in proportion to the level of intermediate demand. 
Thus,in the rows  for primary and manufacturing,  the total demands  (row 
totals)  are reduced  by  ESOm  and  £100m  respectively and  the elements are 
reduced  by the ratio of each row  element to the  row total times the  row 
adjustment.  The  transport row is adjusted upwards  so that,  for  example, 
the reduction in primary commodities purchased by manufacturing  industry 
is counter-balanced  by an  increase in transport commodities purchased  by 
manufacturing.  Thus  the  column  totals of Table A6.7  are unchanged. 
This illustrative example represents an  'ideal'  treatment of the 
freight and  insurance problem.  Before  we  can discuss the method  we  have 
used in detail,  we  need  to investigate the  treatment of Armstrong  further 
and  to examine  the  treatment and data available in the official input-
output accounts. 
A6.2.3  Armstrong's  treatment 
The  treatment of freight and  insurance payments on imports adopted 
by Armstrong is as follows.  He  deducts the foreign  share of these 
payments  from  imports of transport  (and  insurance) •  This still implies 
a  'mis-allocation'  of freight and  insurance payments  in that no corres-
ponding adjustments are made  to other rows  in the  commodity balance 
table or to total demand  in the  transport row.  In other words,  if 
Armstrong's adjustment  were  not made  then the commodity demand  and  supply 
for  transport would  have  been identical;  both imports of 
transport and  the negative adjustment to  imports of transport  (freight 
and  insurance)  would  have  been higher in absolute  terms but there would 





Other  Services 
Total 
A6.8 
Table  A6.6 
Aggregate  Commodity  Balances,  1963 
Alternative Treatment(!) 
Final  Intermediate  Total  Domestic; 
Output 
1,855  2,245  4,100  2,746 
13,816  15,333  29,149  26,108 
3,078  830  3,908  3,908 
2,331  1,609  3,940  3,692 
7,429  3,023  10,452  10,163 
28,509  23,040  51,549  46,617 
Em 
Imports  Import (2) 
Share 
1,354  33.0 
3,041  10.4 
- -
248  6.3 
289  2.8 
4,932  9.6 
Notes:  (1)  Obtained  by re-allocating freight and  insurance  to the  transport 
rot.,.  from  other rows.  Total allocated is £3oOm,  ElOO  from  primary 
and  E200  from  manufacturing.  The  allocation is equal  between final 
and  intermediate demand  and  proportional  along  each row. 
(2)  Imports as percentage of  total supplies. 
Table  A6.7 




Commodity/Industry  Primary  Manufacturing  Construction  Transport  Services  Total 
Primary  71.3  1,543.1  42.0  36.5  21.0  1,714.0 
Manufacturing  851.8  11,097.8  1,219.7  475.6  1,454.1  15,099.0 
Construction  49.5  69.3  586.9  33.4  90.9  830.0 
Transport  89.7  903.6  83.5  327.8  204.4  1,609.0 
Services  252.8  1,819.1  186.8  113.6  650.7  3,023.0 
Complementary Goods  - 765.0  - - - 765.0 
Total  1,315.1  16,198.0  2,118.9  986.9  2,421.1  23,040.0 
Note:  See Table  A6.6. A6.9 
In order to  ~void the possibility of negative  import shares  an 
adjustment of the  form discussed in section A6.2.2 is required,  i.e.  to 
make  the freight and  insurance adjustment to figures  which already 
include  such an element. 
A6.2.4  The  official input-output treatment 
The  three major  input-output tables which are relevant to our 
discussion are those in 1954  {CSO,  1961),  1963  (CSO,  1970)  and  1968  (CSO, 
1973). 
(i)  The  1954  input-output table 
Here,  freight and  insurance payments,  together with other coverage 
adjustments on  imports,  are included as a  negative  item in imports of 
services and treated as a  purchase by the  services industry group. 
(ii)  The  1963  input-output table 
The  absorption matrix  in the official accounts for  1963  gives a 
commodity analysis of purchases  from  domestic production only.  Imports 
enter separately as a  row rather than as part of the  individual 
elements of the matrix.  Detailed information on  imports is given in the 
commodity analysis of  imports  {CSO,  1970,  Table C).  Strictly speaking, 
the freight and  insurance element  should  be re-allocated to the rows 
for other transport and miscellaneous  services but only  UK  freight and 
insurance is removed  to the correct row.  Foreign freight and  insurance 
is left in the value of imports of goods.  The  UK  element is distributed 
over industries and final  buyers in accordance with entries in the 
tmports matrix  {Table C).  The  imports matrix in the official accounts 
allocates imports to the purchasing  industry.  This differs from  the 
approach used  in the specification of the  employment effects matrix 
whereby  tmports are classified by producing industry.  However,  in terms 
of the absorption matrix the elements of the official input-output 
matrix of  imports are consistent with the Armstrong absorption matrix. 
(iii)  The  1968  tables 
In the  1968  tables all freight and  insurance is removed  from  the 
row of imports of goods.  Domestic  expenditure is allocated to the other 
transport row and  foreign expenditure is included in imports of services. 
The allocation between  industries and  final demand  accounts is in 
proportion to their  p~rchases of various types of imports. Ao.!O 
A6.2.5  The  solution 
Freight and  insurance payments are re-allocated in the absorption 
matrix.  Domestic  payments are re-routed through the transport and 
services rows,  as are foreign payments.  Thus  we  do  not need to 
differentiate between foreign  and  do1nestic  payments.  The  information 
base used is as follows: 
(a)  a  decomposition of freight and  insurance payments  by  commodity/ 
industry purchases for  intermediate demand,  and  by category of final 
demand  for final demand; 
{b)  a  distinction between payments for  freight and  payments for 
insurance:  the former  are allocated to the transport  row,  and  the latter 
to  services n.e.s.;  and 
(c)  since the absorption matrices in Armstrong  are expressed  in 
terms of constant  (1963)  prices,  the freight and  insurance adjustment 
must also be converted to that basis. 
(i)  Allocation of freight and  insurance payments over  commodity  and 
demand  groups 
Most of the available  information on  the composition of freight 
and  insurance payments relates to Table  C  {the  imports matrix)  of the 
1963  and  1968  input-output tables  (cso:  1970,  1973).  Here  freight and 
insurance is given a  row.  Unfortunately,  the 1963  table only relates 
to  UK  freight and  insurance and the 1968 published table is in current 
prices whereas  we  require a  breakdown at constant  {1963)  prices. 
The  procedures  adopted differ slightly from  year  to year  so that 
we  consider each year  in turn. 
(ii)  The  1963  adjustments 
As  we  note above  we  possess information on the  column totals of UK 
freight and  insurance for  the purchases of imports by industry groups. 
It is possible  however  to derive the aggregate relationship of domestic 
to total payments  (i.e.  domestic  and  foreign)  from  the Balance of 
Payments  Pink Book  (CSO,  1976)  and  this proportion has consistently been 
of the order of 40%.  Consequently we  assume  that we  can gross up all 
payments  by the proportion of foreign to total payments,  regardless of 
commodity group.  The  adjusted  column totals of freight and  insurance 
payments are  now  allocated across the individual elements of the imports 
matrix by assuming  that freight and  insurance payments are proportional 
to the value of imports.  Finally we  use  the ratio of freight to 
insurance payments given in Armstrong  (1974,  Table  50)  to re-allocate 
freight and  insurance payments to the transport and  services row Ab.ll 
respectively.  Thus  we  obtain an adjustment matrix which contains either 
zero or negative elements in all rows  except transport and  services and 
where  the column  totals now  sum  to zero.  This adjustment matrix is then 
combined  with the original absorption matrix to give an adjusted 
absorption matrix where all import  shares are implicitly positive. 
In order to do this,  however,  the  adjustment matrix  has  to  be  converted 
from  the  70-fold CSO  classification to the  45  SAM  commodity classes.  This 
is accomplished  by  aggregation except for agriculture where  the CSO 
classification is already more  aggregated than the corresponding  SAM.  Here 
the agriculture element is spread over cereals,  raw meat  and  agricultural 
products. 
(iii)  The  1968 adjustment 
The  corresponding table to that used in 1963  (i.e.  the  imports matrix 
at 1963  prices)  was  obtained  from  the CSO  and  the adjustments carried out 
in a  similar fashion  to those for  1963.  The grossing-up proportion for 
domestic  to total payments  and the proportion of freight to  insurance 
payments  were  also  supplied by.  the CSO. 
(iv)  The  1954  and  1960  adjustments 
Adjustments for  these years are more  complicated  since the imports 
matrices which give the column total of absorptions of freight and 
insurance for  each industry group are not available.  The  procedure 
adopted  was  as follows: 
(1)  Total freight and  insurance payments at 1963 prices were 
obtained in each year  from  information in Barker  (1975). 
(2)  These totals were  then allocated between total inter-
mediate demand  and  total final  demand  using  the relation-
ship of intermediate to final demand  in these years and 
the proportion of freight and  insurance on  intermediate 
demand  in 1963. 
(3)  Column  totals for  industry absorptions of intermediate 
demand  and of components of final demand  were calculated 
by relating these totals to total intermediate  and  to 
total final demand  and  to the 1963  proportions~ 
(4)  Column  elements were  then calculated by using  1963 
proportions of freight and  insurance on  each element of 
commodity absorption in relation to the column total, 
adjusted  by changes  in the composition of the column elements.  Some  minor pro-rating was  then necessary in 
order to ensure that the  column  elements added  up to 
the column totals. 
(5)  Finally the freight and  insurance elements were  then 
allocated to the transport and  services row of the 
matrix using the 1963  proportion of freight to 
insurance payments. 
Once  these adjustment matrices were  obtained the adjusted absorption 
matrices and  commodity balance tables were derived in an analogous way  to 
that used  for  1963  and  1968. A6.13 
A6.3  The  Industry Technology Assumption 
The  observed  input matrix is the absorption matrix  (X)  which is of 
dimensions  42  by  35. 
The  first stage of constructing the technology matrix under  the 
industry technology assumption is to transform  X  (which is a  matrix of 
flows}  into a  commodity  by  industry coefficient matrix  (B). 
Thus,  "-1  B =  Xg 
A 
where  g  is the diagonal matrix of industry outputs. 
A  typical  element of B  is b ..  X .. 




and  corresponding to the  n  industry,  the n  column of 
i  1  42 
j  =  1  35 
B  is: 
Second,  the make  matrix  (M}  is transformed  by expressing the commodity 
outputs of industry k  as proportions of total outputs of those commodities, 
giving  a  market  share matrix  (D)  of dimensions  35  by  42. 
" 
~ -1 
D = Mq 
where  q  is a  diagonal matrix of commodity outputs. 
A typical  element of D is dij =  (Note that gj 
and q.  = r.  M.  . •  For  the  k th industry the k th row of D is: 
J  i  l.J 
~1 I  Mk2  Mk42 
ql  q2  q42 
The  technology matrix  (A}  is then formed  as  follows: 
A= D  •  B 
= I: M .• 
i  Jl. 
with a  typical element:  x2n  +  ·••  +  Mk42"  x42n 
9n  %2  9n A6.14 
A6.4  The  Measurement of  Labour  Input 
\ 
This annex describes  the measurement of  labour  services used in the 
research on  employment effects matrices  for  t~e united Kingdom  for 
1954,  1960,  1963,  1968  and  1974. 
A6.-4.1  Available  Data 
The  various data series available on  employment  and  hours of work 
are  summarised  in Table  A6.8  on  the  left-hand side of the  table,  symbols 
(omitting  the  industry subscript)  are  attached  to the variables which 
will comprise  in some  part the  labour  input  series to be produced here. 
The  main data sources are as  follows: 
Employees 
Self-Employed 
Annual  Census  of Employment  and earlier National 
Insurance card count series both interpolated 
monthly using  the  'L'  returns.(3) 
Census of Population 1951,  1961,  1966  and  1971; 
some  aggregate  annual data  from  National  Insurance 
sources. 
Family  and 
part-time workers 
Censuses of Population  (see Lindley,  1977);  weights 
based  on Earnings  and  Hours  Surveys of the  DE  (manual 
workers);  New  Earnings  Surveys;  manufacturing  'L' 
returns;  Annual  Census  of Employment. 
Full-time 
hours of work 
Part-time 
hours  of work 
Earnings  and  Hours  Surveys  (manual  workers) ; 
New  Earnings  Surveys. 
Earnings and  Hours  Surveys  (manual  workers) ;  Census 
of Population  1966  and  1971;  New  Earnings Surveys. 






a  lack of annual data on  self-employment by industry; 
no  annual  estimates of non-manual part-timers and their 
hours of work  by  industry prior to the  NES; 
no  estimates of  non-manual  full-time  hours of work  prior 
to the  NES; 
outside manufacturing  there are  no  annual  statistics on 
the ratios of manual  to non-manual  workers prior to the 
1968  NES. 
In addition,  whereas  the  NES  provides  information  (for  employees  only) 
on most aspects of hours of work,  figures  for  the  smaller  SAMs  will have  high 
standard errors. 
(3)  Familiarity with the various  surveys  and  censuses conducted  by  the 
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A6. 4. 2  Measu;1:_;:_~-ut  LdLvur  i11put  (1954,  1960,  1963,  .L968  •and  1974) 
A  perusdl of TableAb.B will reveal that three alternative measures 
of labour input may  be  attempted with  the data available. 
L
1 
:  Numbers  employed=  Nm+  Nf 
This  involves  interpolating  self-emplo}~nent estimates between 
Census  of Population years.  Adjustment  for  information about  d.ggregate 
self-employment  from  the National  Insurance card count has  not been used. 
L2  :  Basic part-time adjusted series =  Nm  +  Nf  (1  - p  +  px) 
This  step adjusts L
1 
for  the presence of  female  part-time workers. 
L3  Manual  hours  adjusted series = [NnHMm  +  NfHFMf  (l  - p  +  px) J  /40 
Hours data for  manual  workers is used as  a  proxy for all workers 
and  for  convenience  the resulting total hours  worked  figures are presented 
in multiples of 40  hour  weeks  (worked  throughout  the year  - no  standard-
isation for differences in holidays  and  temporary  sickness is attempted) . 
Alternative measures  could be  obtained with existing data but these 
are being explored in other work  by  the  MRG.  The  ones given  above  require, 
in addition to the basic data  and  the interpolation of self-employment, 
estimates of p  and  x,  the proportion of all females  in employment  who  work 
part-time  and  the ratio of  female part-time  to full-time hours.  Estimates 
of p  for  census of population years are given in Lindley  (1977,  Table 6). 
These  have  been  inter~olated linearly and  estimates for  the  four  relevant 
years are '~iven in Table A6. 9 in this paper. 
Estimates of x  are only directly available  from  the  1971  census and 
even  then it is necessary to assume  that overtime  worked  by  females is 
unimportant  and  to assume  a  shape  for  the upper  end of the  hours 
distribution  (perhaps using  NES  data).  An  alternative set of estimates may 
be  obtained by  simply adopting  the ratios calculated from  the data on  female 
manual  workers  from  the Earnings  and  Hours  Surveys.  These  are given  in 
Table A6.10 for  1954, 1960,  1963,  1968  and  1974.  Figures for  1954  are set 
equal  to those  for  1960.  There  are  four  cases  where  the Earnings  and  Hours 
Surveys  do  not  provide  the  required  information.  Supplementary data  on  the 
industries concerned  were  used  to obtain estimates. 
AG.4.3  Comparison of Alternative Measures 
Before  looking at the  three full measures of  labour  input,  we  shall 
consider  the effects of adjusting for part-time  female  employment.  These 
are indicated in Table A.6 .11 where  the factors  (1  - p.  +  p, x.}  are given for 
1  1  1 
1954,  1960,  1963,  1968  and  1974.  The  reference  year  chosen  in  subsequent 
analysis is 1968,  the year  for  which  there  has generally been  a  minimum  of 
interpolation,  extrapolation or  adjustmentto obtain  the  basic  parameters. ·~tble  .\u.''~ 
....,  --~ ,. .  ~ '"  ..., 
l.  .;.J r i t'ltllure 
2.  c~"'l'\1  !r,i.ning 
3 •.  '-'inin•J  S.  q'J.-Il!yin']  n.<>.s. 
4.  c~rc1l pror.:cs:;ing 
5.  Food  processing  n.e.s. 
r:;"  Drink 
l.  Tobacco 
8.  Coke  Ovens  etc. 
9.  Mineral oil refining 
10.  Chemicals  n.e.s. 
11.  Iron and  steel 
12.  Non-ferrous metals 
13.  Fngineering 
14.  Shipbuilding etc. 
15.  Motor  vehicles 
)6.  Aircraft 
11.  Vehicles  n.e.s. 
18.  Metal  goods  n.e.s. 
19.·  Textile fibres 
20.  Textiles  n.e.s. 
21.  Leather,  clothing  and  footwear 
22.  Building materials 
23.  Pottery and  glass 
24.  Timber,  furniture  etc. 
25.  Paper  and  board 
26.  Paper n.e.s., printing and publishing 
27.  Rubber 
28.  Manufacturing n.e.s. 
29.  Construction 
30.  Gas 
31.  Electric! ty 
32.  Water 
33.  Transport  and  corr.rJ•Jnic~tion 
34.  Distribution 
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! . A6.18 
TableA6.lO  Ratios  of Female  Part-time  to Full-time Hours  (x) 






C  ,  .... '1  rr. i n i ng 
Minin~ & qu-3rrying 
C.:on~., t  proc.:t:>:.>:iiHg 
n.e.s. 
5.  Food  processing  n.e.s. 
6.  Drink 
7.  Tobacco 
8.  Coke  Ovens etc. 
9.  Mineral oil refining 
10.  Chemicals  n.e.s. 
11.  Iron and  steel 
12.  Non-ferrous metals 
l.  Engineering 
Shipbuilding etc. 
15.  Motor  vehicles 
16.  Aircraft 
17.  Vehicles  n.e.s. 
18.  Metal  goods  n.e.s. 
·19.  Textile  fibres 
20.  Textiles  n.e.s. 
21.  Leather,  clothing and  footwear 
22.  Building materials 










Timber,  furniture  etc. 
Paper  and  board 







33.  Transport and  co~ounic~tion 
34.  t  i stribution 
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Table /.6 .11  Female  Part-time Adjucotment  Factors -
(1  - Pi  + pixi) 
1954  1960  1963  1968  1974 
1.  r\'j r i I. Ill t I H  ~  .8957  .8640  .8375  .7809  .7S37 
2.  Co"\  mining  .9451  .9292  .9107  .8828  .8739 
3.  ~inin~  &  qu"!rryine}  n.e.s.  .9338  .9336  .9183  .8942  .8851 
4.  Cere~\  pcucc~slnq  .9047  .8665  .8574  .8285  .7930 
5.  Food  processing  n.e.s.  .9192  .9879  .8797  .8613  .8102 
6.  Drink  .9450  ,9308  .9198  .9066  .8851 
7.  Tobacco  ,9403  .9801  .9283  .9244  .9162 
e.  Coke  Ovens etc.  .9374  ,9246  .9234  .9265  .9506 
9.  Mineral oil refining  .9526  .9482  .9429  .9561  .9603 
10.  Chemicals  n.e.s.  ,9384  .9328  .924-2  .9092  .8727 
11.  tron and  steel  .9464  .9298  .9247  .9153  .8898 
12.  Non-terrous metals  ~9207  .9265  ,9195  .9021  .8734 
3.  Engineering  ,9282  ,9809  ,9239  ,9093  .8746 
'"'4.  Shipbuilding etc:.  ,9509  .9320  ~9281  ,9011  .8723 
15.  Motor  vehicles  .9329  ,9447  .9414  ~9326  .9203 
16.  Aircraft  .9640  ,9627  .9551  .9461  ,9346 
17.  Vehicles  n.e.s.  ,9274  ~~246  49129  .9091  .8650 
18.  Metal  goods  n.e.s.  ,9052  ,8948  .8901  ,8736  ,8506 
19.  'l"e>ctile  fibres  ,9557  ,9576  .9558  .9422  .8940 
20.  Textiles  n.e.s.  ,9107  .9126  .9129  .9068  .8794 
~eather, clothing and  footwear  ,9070  .9133  .9248  ,9206  .8897 
~ 
21.  ;; ; 
22.  Building materials  . 9196  ,9132  .9157  .9036 j  . 
.8705  l( 
23.  Pottery and glass  .9580  ,9810  ,9473  .9271  \ 
24.  Timber,  furniture etc.  ..9114  ~9061  ,9028  .8918  .8490 
25.  Paper  and  board  .9300  ,9409  ..9402  ,9206  .8759 
26.  Paper n.e.s., printing  and  publishing  \9128  ,9208  ~9214  .9043  .8631 
27.  Rubber  ,8897  ,89.94  ,9021  ,8997  ,8744 
28.  Manufacturinq n.e.a.  ,8921  ,9012  .8957  .8803  .8302 
29.  Construction  ,8824  ,8682  .8549  ,8206  .7890 
30.  Gas  .9283  .9185  .9152  .9137  .9016 
31.  Electricity  ,9461  ,9382  ,9343  .9263  .9022 
32.  Water  ,9137  .9145  ,8947  ,8807  .8969 
33.  ~rdnsport and  communication  .9434  ,9384  .9267  .9030  ,8797 
34.  Di st.r ibution  ,9032  .8879  .8921  .8361  .7848 
3'.  S-.rvicP.S  n.e.s.  ,9789  \8632  .8518  ,8175  .7543 
l 
~· A6.20 
The  factors  for  1968 lie between 0.78  and 0.96  and  so  the 
extent to which  standard employment  figures  should be deflated to account 
for  the presence of part-time workers varies very considerably.  Cross-
sectional differences in pi and xi yield coefficients of variation of 
0.31  and 0.08 respectively.  The  relative variation in pi is therefore 
much  greater than that for xi.  The  composite coefficient of variation for 
{1  - pi +  pixi)  is 0.04  compared with 0.09  for  {1  - pi).  The  coefficient 
of correlation between pi and xi is negative  (-0.30)  but whilst this 
raises the variance when  pixi is added  to  (1  - pi), it increases the mean 
value relatively more  and  the coefficient of variation of the adjustment 
factor is more  than halved. 
The  factors  shown  in Table A6Jl also indicate a  basic trend 
downwards  for almost all SAM  industries.  The  degree of  the decline 
depends  on  the relative effects of the increases in both pi and xi as 
observed for most  SAMs,  the effect of  the  former  dominating  the counter 
effect of the latter.  If Fi is the part-time adjustment factor  we  have 
and  dFi  =  pidx1- (1- xi)  dpi. 
dt  dt  dt 
Thus  since generally  dx. 
l. 
> dt 
pi,  then 
The  only industries to which this does not apply are  SAMs  8  and  9 
where  there are  small  increases in Fi between  1954  and  1974. 
o. 
Turning  to the  resulting estimates of  L1,  L
2  and  L3  (the last two 
incorporating the part-time  female  adjustment),  TableA6J2 presents all 
three  for  1968  together with comparative  ratios. 
On  average  the adjustment for part-time  female  employment  and 
hours only reduces  the measure of labour  input by about  5  per cent.  For 
SAMs  34  and  35  (distribution and  services n.e.s.),  which  employed  56  and 
20 per cent of all females  and  females  working part-time respectively in 
1968,  the reduction is 9  per cent.  For  a  large  number  of  SAMs  dealing 
with mining  (SAMs  2  and  3),  mining products  (8,  9  and  11),  ship-building 
and vehicle manufacturing  (14-17),  textile fibres  (19),  building 
materials  (22),  construction  (29)  and public utilities  (30-32)  the 
adjustment is barely more  than  1  per  cent.  The  manufacturing  industries 
with reductions of  5  per cent or more  are cereal  and  food processing 
(4  and  5)  textiles n.e.s.  and  leather etc.  {20  and  21)  and manufacturing 



































Table  A6.12 
A.-;:i···•l~"••f·' 
c.--.  t l  :n in i O·j 
Ab.L.l 


















c~~~· ·l  pr(.Jt.: ..  ~ ... ;i  ~.,  .. J  280,060 
F.~,-,1  ;?rOCF>.;_;ir:•J  n.e.s.  357,283 
or~n~  158,944 
Cck  ....  Ovens  et.c. 
Min~ral oil refininq 
Ch~.1icals  n.e.s. 
Iron and  steel 
Non-f~rrous metals 
Engineering 
Shi~building etc  . 
Motor vehicles 
Aircraft 
Vehicles  n.e.s  • 
Metal  goods  n.e.s  . 
Textile fibres 
Textiles  n.e.s. 
Leather,  clothing and 
footwear 
Building materials 
Pott~ry and  glass 
Timber,  furniture  etc. 
Paper  and  board 
Paper n.e.s.,  printing 










Services  n.e.s. 
Total  1  - 35 
Unweighted  mean 
Standard deviation 















































































1,667,768  1,641,133  1,960,502 
3,351,490  3,062,733  3,029.589 
4,062,341  3,692,426  3,843,862 










L2/L1  LJ/L1  L3/L2  llF/Ll 
.9669  1.1694  1.2094  .151l 
.9959  1.0253  1.0295  .0348 
.9915  1.2321  1.2426  .0804 
.9303  1.0507  1.1294  .4062 
.9334  1.0083  1.C800  .4783 
.9733  l.C671  1.0964  .2860 
.9563  .9816 
.9954  1.11'32 




.9988  1.0604  1.0617  .0279 
.9735  1.0686  1.0977  .2916 
.9914  1.1041  1.1137  .1019 
.9809  1.0758  1.0967  .1949 
.9757  1.0547  1.0809 
.9936  1.1114  1.1185 
.9912  1.0662  1.0757 





.9875  1.0495  1.0628  .1379 
.9602  1.0379  1.0810  .3282 
:9904  1.0571  1.0673  .1661 
~9510  .9865  1.0374  .5259 
.9433  .9232 





.9731  1.0381  1.0668  .3696 
.9810  1.0779  1.0988  .1754 
.9837  1.1524  1.1715  .2050 
.9658  1.0423  1.0792  .3579 
.9720  1.0683  1.0990  .2792 
.9428  1.0145  1.0760  .4778 
.9910  1.1649  1.1755 
.9859  1.1246  1.1407 
.0502 
.1629 
.9899  1.0040  1.0142  .1368 
.9898  1.1237  1.1353  .0858 
.9840  1.1755  1.1946  .1646 
• 9138  • 9040  • 9892  • 5257 
.9076  .9448  1.0410  .5119 
.9528  1.0293  1.0803 A6.22 
Whilst L2  necessarily falls below L1,  L3  is not similarly constrained 
because  the measure  has been  standardised for  a  40  hour  week,  which  was 
the  normal  weekly hours of male manual  workers  in 1968.  Only  for  two 
industries  (21  and  34)  are  average  hours of manual  workers  sufficiently 
(  4  )  low  to cause  a  downward  adjustment  from  L1  to  L3•  The  average 
adjustment is an increase of  3  per cent and  L3  is about 8  per cent above  L2 
for  SAMs  taken in aggregate whereas  L2  is only about  5  per cent below L1. 
Concentrating  upon  cross-sectional differences,  we  find  that the 
coefficients of variation of the labour input measures across  SAMs  decline 
with each modification:  l.SO(L1)  to 1.46CL2)  to  1.43{L3).  It was  noted 
above  how  the L2  measures  for  is SAMs  were  extremely close to the 
corresponding L1  measures.  _ This is due mainly to the  small proportions of 
females  in the  labour force  in those  industries  (NF/L1)  rather than  to 
low p  and/or high x  (Table A6 J.2).  The  L3  adjustment  'scatters'  this group 
because of the variation in average weekly  hours of full-time-workers. 
A marked  example is the much  greater number  of hours  worked  by  those in 
mining n.e.s.  relative to coal mining,  the difference between  the  two 
being  about  20  per cent of the  hours  worked  in the latter industry. (S)  coal 
mining and electricity  (Jl)  both record close to 41  hours per week.  for 
manual males  and  with  low proportions of females  employed are  a  convenient 
benchmark  for  the comparison of input measures  since all three are 
approximately equal  and yield comparative ratios to within three per cent 
of unity as  shown  in TableA6ll.  Industries which increase  their measures 
of  labour input relative to the rest when  we  switch from  L1  to L3  include 
particularly agriculture  (1},  paper and  board  (25)  and  transport and 
communications  (33).  All three record relatively high average  hours of work. 
Industries for  which L3  shows  an even greater reduction in labour  input 
than does  L2  were  leather etc.  and distribution.  Average  hours in 
agricultural processing industries,  especially food  processing,  are 
sufficiently high to offset the  high proportions of part-time  females 
leaving L3  >  L1. 
The  ratio L3/L2  obviously records the extent to which  the average 
hours worked  by  'full-time equivalent workers'  in each industry exceeds 
40  hours per week.  After adjusting for  the presence of part-timers,  the 
average  hours  worked  figures  are below  40 only for  leather etc.  and 
distribution and  exceed  40  by 15 per cent or more  for agriculture,  mining 
(4J  overall,  full-time males  and  females  averaged  45  and  39  hours per 
week  respectively for  1968. 
(5)  coal mining estimates are adjusted  for shift working. A6.23 
and quarrying,  building materials,  paper  and board,  construction and 
transport and communication. 
A comparison of the changes  in labour  input recorded for  1954-74 
by the Ll  and  L3  measures is given in Table 6.13.  Only  in the case of 
iron and  steel is the  growth recorded by Ll  less than that for  L3.  For 
5  industries the declines between  1954  and  1974  according to the  two  measures 
measures are to within  5  per cent or so;  in 9  cases  the declines differ 
by more  than  5  and  up  to and  including 10 per cent;  in 13  cases,  more  than 
10  and  up  to 15  per cent and in  5  cases,  more  than  15  per cent. 
The  L3  measures of labour input for 1954,  1960,  1963,  1968  and  1974, 
as used in the  employment  effects analysis,  are  shown  in Table A6.14. Table  A6.13  Changes in Ll  and  L3  1954-74 
1  Agriculture 
2  Coal mining 
3  Mining  & quarrying nes. 
4  Cereal processing 
5  Food  processing nes. 
6  Drink 
7  Tobacco 
8  Coke  ovens etc. 
9  Mineral oil refining 
10 Chemicals nes. 
11  Iron  & steel 
12  Non-ferrous metals 
13  Engineering 
14  Shipbuilding etc. 
15 Motor vehicles 
16 Aircraft 
17  Vehicles nes. 
18  Metal  goods nes. 
19 Textile fibres 
20 Textiles nes. 
21  Leather,clothing,  footwear 
22  Building materials 
23  Pottery & glass 
24  Timber,  furniture etc. 
25  Paper and  board 
26  Paper  nes.  printing  & publishing 
27  Rubber 
28  Manufacturing  nes. 
29  Construction 
30 Gas 
31  Electricity 
32  Water 
33  Transport  & communication 
34  Distribution 
35  Services nes. 











































































Table  A6.14  LabOur  Vector  1954-74  (I.3  Vcctr.)r) 
1.  Aqriculture 
2.  Coal mininq 
3.  Mininq  &  quarryinq n  .. e. s. 
4.  cereal processiA9 
5.  Food .proces'S:i.nq  n.-e. s .. 
6.  Drink 
7.  -'l'obaceo 
8.  Coke  ovens etc. 
9.  Mineral oil refining 
10.  Chem..i-cals  n.e  .. s. 
11 •  Ir-on  and steel 
12.  Non-ferrous metals 
13.  bqineer.inq 
14.  Shipbuildinq etc. 
15.  Motor vehicles 
16.  Aircraft 
17.  Vehicles n.e.s. 
18.  Metal  qoods n.e.s. 
19.  T~tile fibres 
20.  Textiles n.e.s. 
2L  Leather,  clothi.nq and  footwear 
22.  Building materials 
23.  Potter-y and ·qJ.ass 
24.  Timber,  furniture etc. 
25.  Paper and  bOard 
26.  t>aper n. e. s., printinq and publishing 
27.  Rubber 
28.  Hanufactarinq n.e.s. 
29.  Construction 
30.  ·Gas 
31.  Electricity 
32.  Water 
3 3.  Transport and comunication 
34.  Distribution 
JS.  servioes n.e-.s. 
Total  1  - 35 
Thousands man-years  (standardised for  a  40-hour  week 
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A6.5  Gross  OUtputs and  the Employment  Effects  Matri~es 
Gross outputs are  shown  in Table  A6.15  and  the  employment effects 
matrices are given in full  for  1954,  1960,  1963,  1968  and  1974  in 
Tables A6.16  - A6.20,  respectively.  Note that the employment  effects 
matrices are derived in a  way  which is independent of the particular 
final  demand  element chosen  for  analysis in conjunction with them. 
This will tend to reduce the  employment  effect per unit of final demand 
in cases where  the average propensity to  import out of  a  specific final 
demand  is less than that for total demand  (including  intermediate 
demand).  On  the other hand,  the  treatment of government  expenditure 
using the  employment  effects model  in this way  is most appropriate  from 
the point of view of studying the potential  impact of adopting marginal 
parameters and closing the model  (see  section 6.5.4), using the only 
multisectoral macroeconomic  model  available for  the  UK.  This  follows from 
the latter model's  treatment of imports which does  not distinguish the 
demand  category mainly responsible for  the change  in demand  for  imports. 
All  employment effects matrices  show  man-years per  Elm  (1963  pr.)  of final 
demand.  Note  that,  for  1974,  industries  22  and  23  are aggregated and 
industries  24  to  35  are  numbered  23  to  34  respectively. A6.27 
Table  A6.15  GrQss  Outputs 1954-74 
1.  Agriculture 
2.  Coal mining 

































Cereal  processing 
Food  processing  n.e.s. 
Drink 
Tobacco 
Coke  Ovens  etc. 
Mineral oil refining 
Chemicals  n.e.s. 




Motor  vehicles 
Aircraft 
Vehicles  n.e.s. 
Metal  goods  n.e.s. 
Textile fibres 
Textiles  n.e.s. 
Leather,  clothing and  footwear 
Building materials 
Pottery and glass 
Timber,  furniture  etc. 
Paper  and  board 







Transport and  communication 
Distribution 













































































































£Ill  1963  pri.ces 






































































Total  l  - 35.  37,032  44,235  46,606  54,337  64,781 
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A6.6  The  Multisectoral Model 
This section of the statistical annex gives a  brief  summary of the 
main features of the multisectoral macroeconomic  model  used.  The model 
is a  development of the one constructed by the Cambridge  Growth Project 
and described in Barker  (1976).  The  main  features of the model are as 
follows. 
(i)  The  model  has  a  Keynesian  structure incorporating an 
input-output system  and  concentrating on  the deter-
mination of changes in the real  sector of the  economy. 
(ii)  The  level of disaggregation of commodities  and 
industries is considerable by the  standards of other 
models of the  UK  economy. 
(iii)  The  model  is essentially a  static one  which abstracts 
from  short-run dynamic  effects and  identifies the 
directions in which  the  economy  is likely to move  in 
the medium  term,  once most of the delayed responses to 
exogenous changes occurring earlier on in the period 
have  worked  themselves out. 
{iv)  A  'target-instrument'  facility allows the use of 
certain instruments of economic policy to achieve 
policy targets. 
Primarily because of the degree of disaggregation,  the model  is a 
large one  and  comprises nearly 700  behavioural  and  technical relation-
ships  (excluding accounting  identities).  The main  elements of the model 
are equations explaining consumption,  investment,  employment,  exports,imports, 
prices and  an  input-output sector which deals with the  flows of goods 
and  services between industries and determines total industrial outputs. 
These  equations are all solved together  so that the final results are 
consistent with the various identities required by the national accounts. 
There  are  49  employing  activities distinguished by the model  of which  40 
relate to the industrial sector and  9  to the institutional or non-profit-
making  sector of the  economy  (the latter include  the five government 
activities: defence,  the National  Health service,  other central govern-
ment,  education and other local government). 
Obviously the model  does not explain every aspect of behaviour 
which affects the progress of the  economy.  Changes  in the  economy  are 
viewed  through changes in a  large selection of economic variables. 
The  model  brings together the results of attempting  to establish the A6.49 
relationships between  these variables.  However,  some  are determined by 
what  happens not  just in the British economy  but,.in many  other  economies 
(e.g.  world  commodity prices).  Some  variables are determined by complex 
social and political processes within the  UK  whose  evolution economists 
cannot pretend to be  able to forecast  (e.g.  government expenditure on 
health services;  the  structure of taxation).  Some  variables are 
determined  by processes which  economists believe are influenced  by 
economic  factors  in a  sufficiently direct fashion  to enable  them  to 
aspire to modelling  them,  but satisfactory results have  yet to  emerge 
(e.g.  general  wage  inflation and  wage  differentials).  In the last case 
the balance between  judgment,  guesswork  and  formal modelling is in 
favour of the first two  when  producing forecasts.  This applies particu-
larly to the forecasting of wages  when  the medium-term is likely to be 
affected by  incomes policies not yet settled. 
The  three types of variable mentioned  above are treated exogenously. 
In  some  cases the projected values are derived  from  independent forecast-
ing equations such as those determining  the levels of  employment  in 
public  sector social  services and public administration. 
The  focus of the model  upon  the real  sector reflects not  so much  a 
belief that financial  and monetary flows  are unimportant but more  the 
stage reached  in a  research strategy orientated towards  assessing medium-
term  employment prospects  and  identifying their structural characteristics. 
Thus  the exchange rate and  interest rate are not treated exogenously 
because it is assumed  that they can  be  set at any particular level  simply 
by government decision,  but because to make  these variables endogenous  in 
a  medium-term  context requires further  work  on their determinants in order 
to produce credible explanatory relationships.  Changes  in institutional 
arrangements  and  the degree of government control are extermely difficult 
to cope  with in this respect and  the levels of the exchange rate and 
interest rate are at present established exogenously. 
On  the other hand,  the results are always discussed in the light of 
any possible  inconsistency between  the values of exogenous  and  endogenous 
variables and  the extent to which certain feedbacks  from  the latter to 
the  former  could  be  neutralised or at least delayed by government action, 
without undermining  the essential features of the employment  situation 
being projected. 
The  advantages of disaggregation accrue  not only from  the greater 
accuracy achieved  in the  simulation of aggregate  economic quantities, 
such as  GDP  and  its main  components,  but also through the value of the A6.50 
additionai detail itself.  Thus if the industrial groups are chosen  so 
that nationalised industries and  other industries particularly affected 
by government policy  {for  example,  agriculture and  construction)  are 
identified separately,  this makes it possible to distinguish the effects 
of different policies upon  these specific industries.  Moreover,  the 
peculiar circumstances of industries can be recognised,  incorporating 
exogenous  information which otherwise would  be of little use. 
The  disadvantages of disaggregation relate not only to the increase 
in the  amount of data preparation and  estimation required,  but also to 
the fact that this involves pushing disaggregated analysis to the limits 
of the reliability of the data.  There are very practical problems in 
using  such a  model  for projection purposes.  First,  the inevitable delay 
with which relatively detailed statistics are available means  that the 
preparation of a  base year view of the  economy at the disaggregate level 
cannot be done reliably for  the  immediate past year  even  towards the end 
of the year following. 
The  second main practical disadvantage of disaggregation is that 
it normally increases the number  of exogenous  inputs required to run the 
model.  For  example,  if exports and  imports have  been disaggregated in 
some  detail then  so must,  to  some  extent,  the exogenous projections of 
world prices in order to provide  the disaggregated equations with values 
of the relative price variables which help to determine these trade 
flows.  Not only are there difficulties in obtaining recent past 
estimates of these variables but also a  greater degree of  judgment must 
be  exercised in projecting values for  the future. 
Thus  an  important consequence of using  a  highly disaggregated 
model  is a  tendency to fall back on  an earlier base year  for  analysis 
than would  be  the case when  using  an aggregate model.  For  simulation 
work  this is less of a  problem than it is for  forecasting. 
When  developing  a  disaggregated model  for medium-term  analysis it 
is almost inevitable with presently available data that the model-builder 
should decide to shift from  quarterly to annual data.  This means  that 
the estimation of lag structures,  which are usually difficult to identify 
properly,  does not assume  the  importance applicable to short-run macro-
economic modelling.  Nonetheless,  important lag effects remain,  for 
example  in the determination of consumption,  and  do  need to be modelled 
explicitly.  One  reaction to this situation is to begin by constructing 
a  static model  and  then move  on  to tackle problems of turning it into a A6.51 
dynamic  model.  This  has been  the strategy followed  by the Cambridge 
Growth Project. 
The main  simplification introduced when  assessing medium-term 
prospects using  a  static model  is to project the  economic  situation for 
a  single year  in the future,  about five or more  years ahead.  Statements 
about the consequences of alternative economic  strategies are then 
couched  in terms of assuming  that policy changes  and other major  economic 
events occur  sufficiently early in the projection period  for  the many 
lagged responses to have  worked  themselves out.  In  sectors where  the 
lags are long in relation to the medium-run,  a  dynamic  specification can 
be retained by  incorporating  a  simple  lagged adjustment mechanism  and 
supplying  what  would  normally be  a  reasonable profile of change  from  the 
base year to the final  year.  This approach is adopted  for  consumption 
and  employment  in the static model  used  for  this study. 
Finally,  we  come  to the target-instrument option.  In using this 
facility one or more of the  exogenous variables is allowed to vary  so 
as to achieve target values for  an  equal  number  of previously endogenous 
variables.  The  advantage of having this option is that it removes  the 
need  for trial and  error attempts at changing combinations of  instruments 
to achieve certain targets.  On  the other hand,  some  degree of sensitivity 
analysis is required in connection with any given target simulation. 
Furthermore,  through past experience with the model it is often possible, 
in simple cases of adjusting one or two  instruments to reach one or  two 
targets,  to anticipate the desired changes sufficiently closely to 
dispense with the target routine.  Since the latter uses six times more 
computer  time that a  non-target run,  this is an important consideration. 
An  extensive discussion of projections for  the  UK  economy using 
this static multisectoral model,  with particular reference to employment 
prospects,  is given in Lindley  (1978). BIBLIOGRAPHY 
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idual  countries is too  small  to  warrant  separate country sections.  The 
literature  survey prepared  for  the  Commission  by  Brown  and  van Eijk  (1977) 
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repeated here. 
R.I.G.  ALLEN  and  W.F.  GOSSLING  (eds.) 
(l)  Estimating  and  Projecting Input-Output Coefficients 
London:  Input-Output Publishing  Company,  1975. 
Devoted  to  testing  t.h~  va  1 ue  0 r  v._tr ious  deve l OJ>lllell L  ~;  t.o  I.:.IH'  busic 
Leontief model  which  are  desig11ed  to  improve  the  estimation  and  projection 
of inter-industry demands. 
A.G.  ARMSTRONG 
(2)  Structural Change  in  the British Economy  1948-68 
A  Programme  for  Growth  no.  12.  Department of Applied Economics, 
University of Cambridge.  London:  Chapman  and Hall,  1974. 
Disaggregated data  on  final  demands,  intermediate demands,  imports, 
taxes,  gross  and  net output,  investment,  capital  stock,  employment,  labour 
force,  hours of work,  incomes  and  import  and  export prices are presented 
mainly for  the  period  1947~68.  The  relationships between  them  are discussed 
within  a  consistent social  accounting  framework  embodying  an  input-output 
structure distinguishing  35  industries and  45  commodities of which  38  are 
produced domestically. 
(3)  'Technology Assumptions  in  the  Construction of  UK  Input-Output Tables' 
Chapter  5  jn R.I.G.  A.llen  and  W.F.  Gos!ding  (Pels.),  op.cit.,  pp.68-91. 
Shows  how  various  corrunodi ty  x  couunodi ty  tabll'S  c..1n  Le  consLructL•d 
from  the  commodity  x  industry aLsorption matrix  and  examines  the  extent 
to  which  the  resulting  tables differ from  one  another and  from  the absorption 
matrix.  The  extent of  these differences depends  partly on  the  amount  of 
subsidiary production  and  partly on  the differences  between  input structures 
in  the  columns  of  the  absorption matrix.  Concludes  that,  bearing in mind 
errors on  basic data,  the  small  degree  of  subsidiary production  and  the 
similarity of input structures in main  and  subsidiary producing industries 
indicate  that more  sophisticated treatments of  technology  in deriving  input-
output tables are unlikely to  be  worthwhile  in the case  of  the  UK. -·  2  -
P.  ARTUS,  P.  MORIN,  Ph.  NASSE  und  H.  STERDY~_IAIS_ 
(4)  'Les  enseignements  de  METRIC  sur  l'analyse du  court termc' 
INSEE,  Economic  et Statistique,  no.  101,  juin  197B,  PP·  65-83. 
The· first section of  the paper presents briefly the main  characteristics 
of  METRIC.  Then,  in  section  two,  the  authors discuss  six activity 
stimulation policies with the assistance of  the model  :  (1)  money-
financed  increase in public  spending,  (2)  State-loan-financed increase 
in public  spending,  (3)  increase in wage  rates,  (4)  increase in Social 
Security benefits,  (5)  decrease  in the rate of interest on  the money 
market,  and  (6) 10 per  cent devaluation of  the  French Franc. 
The  first  two  variants allow an  analysis of  the multiplier effects of 
public  spending as well  as of  the  impact of its financing.  Moreover, 
the first four policies entail each  an  initial injection of one  billion 
FF  1971  quarterly into the  economic  circuit.  This makes it possible  to 
compare  the efficiency of  the methods  used  to boost  the  economy,  i.e. 
induced  growth of activity and  employment  ;  the  comparison  also covers 
their effects on  the  situation of  individual  firms,  on prices and  the 
balance of trade.  Finally,  the monetary and  exchange  rate policies are 
discussed  in the light of variants  (5)  and  (6). 
0.  ASHENFELTER 
(5)  'Demand  and  Supply Functions for  State and  Local  Government 
Employment' 
7illiscussion  Paper  no.  lH.  Centre  for  Labour  Economics, 
School  of Economics,  1976.  (mimeographed) 
London 
Presents  a  framework  for  estimating demand  and  supply functions  for  state 
and  local  government  employment  and  some  estimates of the parameters of 
these functions  from  aggregate u.s.  time-series data. 
T.S.  BARKER 
(6)  'Some  Experiments in Projecting  Intermediate  Demand' 
Chapter  4  in R.I.G.  Allen  and  W.F.  Gosslino  (eds.),  op.cit.,  pp.26-42. 
Investigates the errors present in  the provisional  1963  industry x  industry 
transactions table and  the extent to which  they are directly attributable 
to the  RAS  method  used  in constructing  the  table  as opposed  to  the errors 
in the  row  and  column constraints required  in  upplying  the  HAS  procedure. 
Concludes  that  the  Rl\S  method  of  upJating  performs as  well  as  Lhe  usc  of 
extraneous estimates provided  by  government departments for  the 
provisional 1963  table and  stresses the  importance of obtaining accurate 
estimates of row  and  column constraints. (7) 
- J  -
•rmports  Classifi~d by  Producer  Industry 
Unit  Values  19S4-72
1 
Values,  Volwnes  and 
Department of Applied  Economics,  University of Cambridge,  1975. 
(mimeographed) 
Describes derivation of the data for  40 domestically produced  commodity 
groups  and  17  groups of complementary  imports  for  1954-75. 
T.S.  BARKER  (ed.) 
(8)  Economic  Structure and  Policy 
Cambridge  Studies in Applied  Econometrics  no.2.  London 
and  Hall,  1976. 
Chapman 
A comprehensive  and definitive u.ccount  of  the  work  of  the  Cumbridgc 
Growth Project as  embodied  in  a  static model  of  the  UK  economy,  concen-
trating upon  the development  work  undertaken in the first half of the 
1970s.  Separate chapters are devoted  to different sectors of the  model 
(consumption,  investment,  etc.),  the method of  solving of  the model, 
the  approach  taken  to modelling  and  projecting  the  economy  u.nd  an 
assessment of  the state of the British economy  in 1980 under  alternative 
economic policies and  environments. 
A.  BERCKMANS  and  F.  THYS-CLEMENT 
(9) 
1Multiplicateurs dynamiques des depenses publiques• 
Cahiers  Economiques de  Bruxelles, no.83,3eme  trimestre 1979, 
pp.  261-283. 
Dynamic  multipliers of principal categories of public expenditure 
(investment,  consumption  and  transfers)  for  the period 1976-1980 are 
calculated from  the results of  simulations using  a  medium-term 
econometric model  of the Belgian  economy,  Breughel  II.  This model, 
estimated  for  the period 1953-1975,  incorporates variables taking into 
account  the need  to  finance  the budget deficit.  The  analysis of the 
impact of a  sustained  increase  in expenditure  for  each category on  the 
principal  economic  objectives  (growth,  emplo~nent and  the stability of 
prices and  foreign  reserves)  leads  to  the  following  results:  the 
multipliers are  always  less than unity,  the rise of public consumption 
does not produce  any positive effect on private employment,  in contrast 
to  the  case of increases  in public  investment  u.nd  transfers,  .. 1nd  proves 
to  be  more  inflatiouu.ry. - 4  -
C.V.  BROWN  and C.J.  VAN  EIJK 
(10)  'The  Impact of Government  Budgetary Measurns  on  the Structure of 
Employment• 
Study no.  76/11,  Programme  of Research and Actions on the 
Development of the Labour market.  Brussels  :  Commission of the 
European  Co~unities, 1977. 
Reviews  several  approaches to analysing  the effects of government 
budgetary measures on the  structure of employment,  surveys the litera-
ture on the application of these approaches and makes proposals for 
further research.  Notes particularly the dearth of empirical  studies 
in this area. 
J.M.  BURNIAUX 
(11)  'Analyse  topologique et quantitative  d~ la structure industrielle 
belge et de  son evolution au  cours des dix  derni~res annees' 
Recherches  Economiques de  Louvain,  vel.  44,  no.2,  juin 1978, 
pp.  157-192. 
This  study of Belgian industrial structure and  its evolution rests on 
input-output models  for  1965  and  1970 with an  estimate for  1975. 
The  analysis comprises  a  study of the degree of sectoral integration, 
the construction of  sectoral hierarchies in the progression of  supply 
and  demand  and  the graphical representation of those hierarchies. 
The  results of this analysis display a  more  marked dependence of the 
economy on  external links and  the vulnerability of its interindustrial 
fabric to the risk of an  international redistribution of labour. 
J.  BORTLE 
(12)  'Input-output Analysis as an  Aid  to Manpower  Policy' 
International Labour  Review,  65,  May,  1952,  pp.  600-25. 
An  early non-technical discussion of the potential use of input-output 
analysis in forecasting labour requirements. 
(UK)CENTRAL  STATISTICAL  OFFICE 
(13)  Input-Output Tables for  the United  Kingdom  (1954,  1963  and  1968) 
Studies in Official Statistics nos.  8,  16  and  22,  respectively. 
London  :  HMSO,  1961,  1970 and  1973  respectively. 
The official publications dealing with the input-output structure of the 
economy,  containing a  commentary  and  analysis of the main  tables,  the 
basic data and  standard coefficient matrices derived  from  them. ..  5  -
(14)  Input-Output 'l'ables  for  the United  Kingdom  1972 
Business Monitor  PAl004.  London  :  HMSO,  1976. 
The  official tables as  above  but  with  no  commentary or analysis. 
(15)  United  Kingdom  Balance of Payments 1965-75 
London  :  HMSO,  1976. 
An  edition of the  standard  annual  publication containing  balance of 
payments  statistics for  the  UK. 
L.  DAHLBERG  and  U.  JAKOBSSON 
(16)  'On  the Effect of Different Patterns of Public Consumption 
Expenditures' 
The  Review of  Income  and  Wealth,  series 2l,no.  4,  December  1977, 
pp.  385-395. 
Assesses  the effects of different patterns of public  spending  on  employ-
ment,  imports  and  private consumption within the  Swedish  economy,  and 
discusses their implications for  economic  policy.  The  basic tool  used 
to this effect is a  medium-term model  developed  by  the authors,  which 
disaggregates public  conswnption  expenditure  into 13  functions. 
The  model  captures inter-industrial multipliers and  Keyne~;ian income 
multipliers.  It includes  23  industrial  branches,  and differentiates 
the  effects on  pub.l ic  t'mploynlL'nL  from  those  on  e.mploynwnt  iu  l he 
different sectors of privatQ  industry.  '!'he  uuthors  ds:;;wu~.~  tile  average 
propensities to import  and  labour productivities to be  constant,  thereby 
restricting the  scope of the analysis of economic  policy variants. 
The  study of the results of the model  covers the respective efficiencies 
of public expenditures according  to their functions  and  explores the 
question of  p~blic vis-a--vis private consumption. 
0.  FORSELL 
(17)  'Effects of Public  Expenditure  on  Production,  Incomes  and 
Employment  in Finland' 
The  Review of  Income  and  Wealth,  series  21, no. 1,  March  1975, 
pp.  81-93. 
The  author  studies the  impact of public  spendinq  on  the  productive 
activities of Finland's economy,  particularly on production and  employ-
ment  in 43  branches.  The  comparative  static model  is of  a  standard 
type with an  interindustrial transactions matrix  at its centre and 
relations assumed  to be  linear.  The  effects of public  spending  on 
private and  public  incomes are also analysed,  as well  as  their 
evolution over  the  1959-1965 period. - 6  -
H.  GUILLAUME 
(18)  'Les multiplicateurs de politique  ~conomique de  D.M.S.,  analyse 
menee  sur une maquette  simplifiee du  modele' 
Annales de  l'INSEE,  no.32,  octobre-d~cembre 1978,  pp.  57-108. 
Using  a  simplified mock-up of the  INSEE  Multisectorial Dynamic  Model,  the 
author  studies the multiplier effects of three variants of economic 
policy  :  increases in Social Security benefits,  increases in investment by 
government  services,  cuts in Social Security contribution rates. 
He  assesses the  influence of the parameters and of the specification of 
the relationships on  the value of the multipliers.  By  causing the dates 
of implementation of the three measures to vary,  he  then analyzes the 
time- distortion of the multipliers. 
I.N.S.E.E. 
{19)  'METRIC,  Modele  Economique Trimestriel de la Conjoncture' 
Annales de  l'INSEE,  no.26-27,  avril-septembre 1977. 
The  paper divides into three parts.  Part one describes the basic 
characteristics of this first large-scale,  quarterly model  developed  in 
France.  The  outstanding points of its logic,  its architecture are 
discussed,  notably the sectoral  organization and  the way  supply is 
treated in the model.  Part  two describes the econometric  equations 
dealing with  supply behaviour,  the use of production factors and 
capacity effects,  the determination of prices and  wages,  the distribu-
tion of  incomes  and  transfers as well  as the  financial  'feed-back'  of 
the model.  Part three analyses the functioning of the model  through a 
study of its multipliers and of the first simulations effected.  The 
author of this part  (P.  ARTUS)  examines  METRIC  responses to an  increase 
in public  spending of 500 millions FF  1963 quarterly,  according to 
various  hypotheses.  The  study ends  with a  brief  outlin~ of the 
prospects for the future. 
D.T.  JONES 
<2oJ  'OUtput,  Employment  and  Labour  Productivity in Europe  Since 1955' 
National  Institute Economic  Review,  no.  77,  1976,  pp.  72-85. 
using purchasing power parity rates,  the relative levels of labour 
productivity between countries are compared,  for  GOP,  manufacturing and 
six sub-sectors of manufacturing.  Growth rates of output,  employment 
and  labour productivity are estimated for  four periods since 1955 and 
the relatively slow growth rates in the. UK  are analysed. - 7  . 
J.S.E.  LAURY,  G.R.  LEWIS  and  P.A.  ORMEROD 
(21)  'Properties of Macroeconomic  Models  of  the  UK  Economy 
A Comparative  Study' 
National  Institute Economic  H.cview,  no.  BJ,  1')"/H,  J?P·  'J2-7'2. 
A comparison of the  three main  aggregate.,  quarterly models of the  UK 
economy,  operated  by  the  London  Business School's Centre  for  Economic 
Forecasting,  the National  Institute of  Economic  and  Social  Research 
and  H .M.  Treasury.  •rhe  results of stimulating  the  economy  through  .:111 
increase in government  consumption  and  a  reduction  in direct taxes 
are discussed. 
W.W.  LEONTIEF 
(22)  The  Structure of  Ame~ican Economy  1919-29 
New  York  :  Oxford University Press,  1941. 
Describes the application of general  equilibrium  theory to an  empirical 
study of the links between  the different parts of  a  national  economy  as 
revealed  in relationships  between prices,outpul,  investmeul  u.nd 
incomes.  Input-output  tables for  1919  and  1929 are constructed  and  form 
the  statistical framework  for  the analysis. 
R.M.  LINDLEY 
(23)  'Employment  Linkages  between  Engineering  Industries' 
Coventry  :  Manpower  Research Group,  University of Warwick,  1977. 
(mimeographed) 
Investigates the  strength of  linkages  between  industries  t:amploying  skilled 
engineering craftsmen  and  to  what  extent might  a  shortage affecting one  be 
transmitted to other  industries inside or outside the engineering  sector. 
Uses  input-outpu~ methodology  and outlines a  theoretical approach to more 
sophisticated analysis of bottlenecks. 
(24)  'Census Estimates of Part-Time  Female  Employment  (35  SAM 
Classification)' 
MRG  DP49,  Manpower  Research Group,  University of Warwick,  1977. 
(mimeographed) 
Paper  describilllj  till'  problt~IIW  invo.lvt•d  in  w:ill']  \'1'1\:at:;  ur  }lt\lllll.lt itlll  d.!l.l 
and  other  sources  to obtain estimates uf part-time  female  employment  in 
the  UK  during  the  1950s  and  1960s.  Estimates  for  1954,  1960 1963  and  1968 
are constructed. - 8  -
R.M.  LINDLEY  (ed.) 
(25)  Britain's Medium-Term  Employment  Prospects 
Coventry  :  Manpower  Research Group,  University of Warwick,  1978. 
An  assessment of employment prospects  for  the British economy  in the 
medium-term  focussing  on  1982  and using  a  static multisectoral model 
derived  from  that described  by Barker  (ed.,  1976)  op.cit.  Deals with the 
deployment of the population,  the overall policy  framework  and  the 
world  economic  environment.  Presents  simulations of  the response of 
the  structure of industrial,  occupational  and  regional  employment  to 
alternative economic policies.  Discusses manpower  policy in  the light 
of these results. 
(26)  Economic  Change  and  Employment  Policy 
Warwick  Studies in the  Economics of  Employment.  London  :  Macmillan1  1980. 
Examines  the difficulties facing  the  UK  in its struggle  for  growth  and 
higher  employment.  Simulations,  using  a  dynamic  multisectoral macro-
economic  model,  highlight the probable  scale of  the  employment  problem, 
the  nature of the policy  dilen~a associated with it and  the  implications 
for different industries,  occupations  and  regions.  This analysis is 
followed  by  the  study of three  key  aspects of medium-term  development: 
the  employment of  women,  skilled manual  workers,  and  scientists and 
technologists.  Concludes with  a  review of employment  policy as it has 
evolved during the 1970s  and  considers the  shape it might  take  for  the 
future  and  the  extent to which  a  labour market  policy might  emerge. 
A.  PARIKH 
(27)  'An Analysis of Sectoral  Employment  in the  UK' 
Manchester  School,  XLII,  December  197~,  pp.  340-58. 
uses the domestic  input-output coefficients matrix  to calculate direct 
and  indirect output,  import  and  employment  requirements per unit of 
final  demand  for  1963  and  1968  in the  UK,  identifying  70  sectors. 
(28)  'Estimation Error  in Sectoral  Employment  Requirements  in  the 
Absence  of  a  Domestic  Coefficients Matrix  in  the  Input-Output 
Analysis' 
Paper  presented  to  thL'  World  EcL)Jlom~..~t.ric  c~.nllJl"~'~;~;,  '1\.n·c..,ntl),  _tq·;s. 
(mimeogruphed) 
Sununarises alternative  d~finitions and  urgues  thut the  choic~ between 
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